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tion formul6 au milieu du si&cle en resumait dija l'euvre
tout entiere. 11 est uri cho de Fame de M. Jean-Baptiste
Etienne, dont la memoire plane sur le siecle de la restauration de nos deux families religieuses, comme celle de
saint Vincent de Paul sur le siecle de leur naissance et de
leur formation. Voic cette priere adressee A la Vierge
Marie :
0 incomparable Reine des anges et des hommes,
de nouveaux trdsors de dons celestes se sont ouverts
pour nous enrichir; des torrents de misericorde et
de benedictions ont dti ripandus sur nous; nous
savons que c'est Avotre tendresse et a votre amour que
nous en sommes redevables. Notre petite Compagnie avait piri, et vous l'avez fait revivre; elle avait
disparu au milieu des ddsastres de la plus effroyable
des revolutions, et vous l'avez fait reparaitre marquee
du signe auguste de votre protection; ses membres disperses pleuraient dans 1'exil sur ses malheurs, vous les

LE SIECLE QUI FINIT
PRIERE ET STATISTIQUE
Ainsi qu'il sied a nos Annales, oi sont racontdes les
graces que Dieu a faites aux deux families de saint Vincent
et les travaux qu'elles ont accomplis, - nous voulons, en

regardant le siecle qui va finir, redire une priere et etablir
une statistque.
La priere, - une vraie priere, un cri d'actions de grAces
- c'est celle qui se redit chaque annae, en la fete de 'Immaculde-Conception A la Maison-mere a Paris et dans
toutes les maisons de la Compagnie. Cet acte de Consecration formule an milieu du siecle en resumait ddji l'oeuvre
tout entiere. II est uri echo de l'ame de M. Jean-Baptiste
Etienne, dont la memoire plane sur le siecle de la restauration de nos deux families religieuses, comme celle de
saint Vincent de Paul sur le siecle de leur naissance et de
leur formation. Voici cette priere adressie a la Vierge
Marie :
0 incomparable Reine des anges et des hommes,
de nouveaux trisors de dons c6lestes se sont ouverts
pour nous enrichir; des torrents de misericorde et
de benedictions ont it6 repandus sur nous; nous
savons que c'est &votre tendresse et &votre amour que
nous en sommes redevables. Notre petite Compagnie avait peri, et vous l'avez fait revivre; elle avait
disparu au milieu des disastres de la plus effroyable
des revolutions, et vous l'avez fait reparaitre marquee
du signe auguste de votre protection; ses membres disperses pleuraient dans l'exil sur ses malheurs, vous les
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avez rassemblis, pour que de leurs mains defaillantes
ils pussent relever la maison de leur pire, et apercevoir en mourant les premiers rayons de la gloire nouvelle qui allait I'environner. Is ont iti ravis de joie en
apprenant par une parole mystdrieuse que Dieu se servirait de la famille de saint Vincent pour ranimerla
foi. Bient6t la petite Compagnie s'est dilatee, et elle a
pu dire dans son cceur : Qui m'a engendre tous ces enfants? Moi, qui, il n'y a qu'un instant, etais sterile
et abandonnie, comment tout d coup suis-fe devenue si
frconde? Des legions d'hommes apostoliques sortis de
son sein se sont dispers6es jusqu'aux extrimites du
monde; l'Asie, l'Afrique et I'Amirique sont devenues,
aussi bien que I'Europe, le th6itre de leurs travaux;
I'Ara6e et l'lthiopien, le Grec et le sauvage, I'hirtique et I'infidgle, puisent maintenant aux mEmes
sources de salut que le livite et 'habitant des campagnes. Un privilege nouveau vient d'augmenter
encore notre joie et notre bonheur; it a &t6 donni a
la Compagnie, non seulement de porter la flamme de
son amour dans tout I'univers, mais encore de souffrir
pour lui et de repandre son sang pour la confession de
la foL Tant de faveurs, 6 tendre Mere! nous Ie savons,
sont les effets de votre tendresse.

Le meilleur et le plus sfr commentaire de cette pribre
sera la statistique suivante :
On compte rendu de la Congregation donnait PI'at
do personnel et des maisons en 1789, on pent dire Ala fin
do siecle qui allait s terminer par la Rivolution. La
Congregation de la Mission comptait alors 824 membres

-7et 78 maisons; elle comprenait onze Provinces. La Rivolution de 1793 vinta pen pres tout ruiner.
D'apres le catalogue distribui le i' janvier 1899 a toutes
les maisons de la Congregation, on pent juger de l'accroissement du nombre de ses membres. Elle comprend aujourd'hui : 8 Vicariats apostoliques, 3 Provinces. Elle comprenait au commencement de cette annie (1899): 237 maisons, r6parties ainsi qu'il suit: 14 maisons de formation
et d'itude, 56 s6minaires, 32 colleges ou petils siminaires,
28 paroisses, o17 maisons de missions, on pdlerinages, ou
simples residences pour le service spirituel des Filles de la
Chariti. Sur ces 237 maisons, 67 ont etd ouvertes sons le
geniralat actuel de M. A. Fiat, c'est-a-dire dans une
priode de vingt ans.
La France, ila fin du dix-huititme sidcle, avait ted particulierement iprouv6e. Saint-Lazare avait iet pille Ie
13 juillet 1789, et etait devenu une prison d'EIat; toutes
les maisons de France, sauf une peut-itre, le pelerinage de
Valfleury, avaient etd fermies on ditruites. Comme en
Angleterre sous Cromwel, comme en Allemagne pendant
les guerres religietses, Fimpiet6 avait en France fait couler
le sang des catholiq.es. Les Missionnaires avaient iet dispersis, et plusieurs avaient donan leur vie pour affirmer
leur foi. Mais ici encore le sang des martyrs a iet une semence particulierement feconde d'ap6tres. La France, en
outre du personnel de ses nombreux grands seminaires,
petits seminaires, missions, pourvoit aussi, soit en totalite,
soit en partie notable, an recrutement des Missionnaires
des Provinces suivantes : Turqgie d'Europe et d'Asie;
Syrie et Egypte; Abyssinie; Perse; Madagascar; Chine
(6 vicariats apostoliques); Portugal; Brdsil; R6publique
Argentine, Paraguay, Uruguay; Chili et Peron; Equateur;
Etats-Unis de Colombie et Guatemala.

-8-La Compagnie des Filles de la CharitY, fond6e comme
celle de la Mission par saint Vincent de Paul, avait grandi
jusqu'au dix-huitieme siecle a pen pres dans les mimes
proportions. Elle aussi fut dispersee et comme dtruite par
I'orage de la Rivolution. Et voilk que pendant le siecle qui
qui s'acheve, elle a pris un developpement qu'elle n'avait
jamais connu.
Son tres nombreux personnel est riparti en pros de
3 ooo etablissements et constitue 27 provinces dont quelques-unes se recrutent completement dans les pays oil elles
sont 6tablies et se suffisent a elles-memes, et dont les autres
fonddes par la Maison-mere continuent A recevoir d'elle la
totaliti ou une partie notable de leur personnel. Les Provinces qui tirent leur vie de la France sont les suivantes :
Algirie; Brisil; Chili; Chine; Colombie; Confederation
Argentine; Equateur; Guatemala; Pdrou; Perse; Syrie,
Egypte, Palestine; Turquie d'Europe, Levant.
Les ceuvres des Filles de la Chariti sont multiples et tres
varikes; il est rare qu'une seule maison n'en reunisse pas
plusieurs. En voici le tableau:
H6pitaux civils et militaires;
Hospices d'incurables, leproseries;
Hospices de vieillards, maisons de retraite;
Hospices d'enfants trouvds;
Asiles d'aliknes, d'dpileptiques;
Prisons;
Visite des pauvres A domicile;
Fourneaux 6conomiques, rifectoires d'ouvriers;
Asiles de nuit;
Institutions pour mps jeunes aveugles et sourds-muets;
Orphelinats et ateliers de garcons, colonies agricoles;
Orphelinats de filles;
Creches;
Asiles externes pour les enfants des deux sexes audessous de six ans;
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Ecoles primaires externes de filles;
Ecoles professionnelles; 6coles minageres, ouvroirs
externes;

Patronages internes;
Patronages

externes;

associations

d'Enfants

de

Marie.
Daigne Dieu binir les deux families de saint Vincent de
Paul dans le siecle qui va commencer comme il les a bWnies

dans le siecle qui s'acheve.

L'ANNEE 1899
Comme on 'a fait souvent autrefois, nous empruntons I la circulaire adressde aux Missionnaires par M. notre tres honor6 PKre la
partie oi sont resumis les principaux 6venements de I'annde.

Au milieu des agitations politiques et malgre les incertititudes, les menaces mdme de Pavenir, la petite Compagnie
se livre partout avec b6n&dictions aux oeuvres de 'Institut.
Cependant, la province des Philippines a dd fermer un de
ses 6tablissements par suite de la guerre qui afflige ce malheureux pays, tandis que celle des Antilles a rouvert sa
maison de Santiago de Cuba et trouv6 un nouveau champ

Ason zele dans la situation faite a I'Eglise, en ces contries,
par linvasion du protestantisme amiercain.
Toutes les missions de Chine ont ete, cette annie, etonnamment favorisees par le d6cret imperial publi6 en leur
faveur et du a la haute influence de notre illustre confrere,
Mgr Favier, de concert avec M. Pichon, ministre de France
a Pikin. Ce decret, qui assure la libert6 du culte catholique et reconnait au Souverain Pontife, 'ainsi qu'A la
nation ddsignae par lui, le droit d'exercer le protectorat
religieux sur les catholiques du Celeste-Empire, ne saurait
cependant avoir pour effet d'empecher a 1'avenir tout sou-
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levement populaire, ni toute vexation-locale. C'est ainsi
que, mime apres sa publication, on a vu des residences
devast6es, des Missionnaires arrit6s et fort maltraites. Ces
vexations ne sont le fair que de bandes rivoltees, non du
Gouvernement lui-meme, qui ne manquera pas de sivir
contre les malfaiteurs, s'il parvient a les saisir.
A Madagascar, on ne jouit pas encore d'une securiti
parfaite, pas plus qu'en Abyssinie, bien que les oeuvres
soient ddej sur un boa pied dans les quelques risidences
que I'on a pu ouvrir dans I'un et I'autre Vicariat. Cest la
continuation des conditions faites i I'Eglise dans ce monde
et annoncees par Notre-Seigneur A ses Ap6tres en ces
termes : In mundo pressuram habebitis. 11 ajoutait cependant aussit6t pour notre consolation : a Mais ayez confiance, j'ai vaincu Ie monde. >
Si la Perse n'est pas encore complktement delivrie du
fliau de la famine, elle a cependant la consolation de constater le retour d'un nombre considerable d'Chiriques an
giron de l'Eglise romaine.
Nos colleges et nos icoles, situes dans le vaste empire de
la Turquie, n'ont rien perdu de la prospiriti des annies
pr•cedentes. Les Missionnaires et nos Soeurs d'Alexandrie
out en, avec nous, la grande consolation de voir M. Coury
Cksar rester a la tete de sa mission. Le Saint-Pere a bien
voulu, en effet, agreer ses instantes prieres et ne pas l'obliger A recevoir la coasecration ipiscopale, revoquant ainsi
sa nomination a l'ehchi de Tyr. Cest un bel exemple
d'humilitd et d'amour de la vocation que ce digne et cher
confrere donne k toute la famille de saint Vincent de
Paul.
La Mission de Salonique n' avait jusqu'ici qu'une 4glise
bien modesti et tout a fait insuffisante, v Ile nombre
croissant des catholiques. Aujourd'hui, elle est fibre de
possider un vrai monument o. I'art et la pidtd s seont
donn6 rendez-vous pour la grande edification des fideles.
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C'est an zele et au devouement de son nouveau pasteur
qu'elle est redevable de ce grand bienfait.
De son c6t6, le superieur de Zeitenlik a inaugur., aupres
des Bulgares catholiques de la Macedoine, des visites friquentes de nos Missionnaires, dans Ie but d'inasruire ce
pauvre peuple, de laffermir dans la foi et de lui faciliter le
recours aux sacrements de l'Eglise. Ces visites sont reques
avec empressement et grand profit. Puisse cette oeuvre, si
chbre a mon vendrable pr&ddcesseur et pour laquelle nous
avons fait tant de sacrifices, prendre tons les jours de nouveaux accroissements! Nous avons lieu d'esprer que les
jeunes Bulgares qui vont etre ordonnes pretres dans un
temps assez rapproch6 seront pour cela d'un secours tres
pricieux.
Puisque nous voili en Macidoine, continuons notre
route et saluons en passant nos provinces du Nord.
La Pologne est disormais, comme Joseph, un enfant
d'accroissement. Elle vient d'accepter deux nouvelles maisons: uPne i LIopolpour la direction du petit seminaire,
I'autre & Coritiba, au Brisil, oh une nombreuse colonie
polonaise reclame depuis longtemps des ouvriers evangeliques.
L'Autriche se distingue toujours par une regulariti
parfaite, non moins que par ses travaux apostoliquea. Le
nombre des missions donnes cette annee par les confreres
de ses divers 6tablissements s'eleve au chiffre de 128.
Les Missionnaires dIAllemagne attendent toujours en
Belgique que les portes de leur patrie leur soient ouvertes.
Cependant ils sont loin de rester oisifs. Leurs 6tablissements d'outre-mer sont prosperes aussi bien que celui de
Theux. Ils viennent d'en accepter un nouveau an Brisil,
dans le dioc6se de Coritiba.
La province d'rlande se montre toujours digne d'ellemmme, digne des huit premiers Missionnaires que saint
Vincent envoya lui-meme en leur pays, et dont l'h6roique
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devouement mirita plus d'une fois ses eloges. Elle s'est
accrue recemment d'une nouvelle maison ouverte i Londres, sur les instances du cardinal Vaughan, archeveque
de Westminster.
Aux epreuves terribles que viennent de traverser avec
leur patrie nos confreres d'Espagne, succ&dent de grandes
benidictions. La liste de leurs maisons, deja longue, s'est
augmentie de quatre fondations parmi lesquelles se trouve
le s6minaire de Porto Alegre, au Bresil, que leur a confii
notre illustre confrere Mgr Gonjalves.
La province du Portugal se fortifie peu a peu. Elle retrouvera sa splendeur premiere le jour o6 il lui sera possible de reprendre I'ceuvre fondamentale des missions.
Dieu veuille benir les efforts tentis dans ce but et lui susciter de nombreuses vocations!
Nos diverses provinces du sud et du centre de l'Amirique sont en ce moment Pobjet d'une sollicitude spiciale
de notre part. M. Bettembourg, notre procureur g6neral,
dont le divouement ne m'a jamais fait defaut, a bien voulu
accepter d'aller les visiter en qualitd de commissaire. Dieu
a beni jusqu'ici son voyage, qui ne peut etre Que long et
bien penible. J'accompagne ce cher confrere de meu voeux
et de mes prieres. II trouvera 1'Equateur sous le coup
d'une grande ppreuve. Les pouvoirs publh-s viennent de
promulguer une sorte de Constitution civile du clerge, qui
ne peut manquer de donner lieu aux plus graves difficultis.
On nous assure que notre ministre de France, a Quito,
couvrira les membres de nos deux families et leurs ceuvres
d'une protection puissante et efficace. Plaise a Dieu qu'il
en soit ainsi!
Le concile americain, tenu A Rome dans le courant de
cette annee, nous a fourni l'occasion de recevoir a la Maison-mbre plusieurs evaques des diverses republiques de ces
immenses contrees. Ils se sont tous montres pleins de bienveillance pour les deux families de saint Vincent. L'un
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d'eux, celui d'Arequipa, conseille et fortement pressS par
Son Excellence Mgr Gasparri, ddlegud apostolique, nous
a confid la direction de son grand seminaire.
Grace aux nombreux ouvriers que lui envoie 'Espagne,
la province du Mexique se fortifie de plus en plus. Elle
vient d'ouvrir une nouvelle maison a Mexico.
Celles des Etats-Unis sont en pleine prospirite. Les
deux Visiteurs travaillent efficacement a en garantir la
continuation par la sollicitude qu'ils diploient pour leurs
ecoles apostoliques et pour la formation des jeunes recrues.
Plusieurs 6tudiants se trouvent a Rome, dans notre Maison
internationale qui compte en ce moment seize on dix-sept
jeunes gens, la plupart pretres. Cette maison fonctionne a
notre grande satisfaction.
Puisque la suite de mon rdcit m'a amend an centre de
la catholicitd, ii est bien naturel que je vous dise ici un
mot des grands intirets qui fixent de ce c6td des monts nos
regards et nos coeurs.
La bienveillance du LSaint-Pire, celle du Secretaire
d'Etat de Sa Saintete et des Eminentissimes Pr6fets des
grandes Congr6gations, est telle qu'elle ne laisse rien i
desirer.
Montecitorio est toujours la Maison de retraite pour le
clergi de Rome. Son Eminence le cardinal Vannutelli,
6veque de Frascati, s'y est rendu elle-meme pour ces pieux
exercices avec un bon nombre de ses pretres.
Les Causes de nos serviteurs de 'Dieu suivent leur cours
ordinaire. Celle du bienheu.ewr Perboyre a subi un moment d'arret, qui n'inspire pourtant aucune inquietude.
On nous annonce, pour le mois de fivrier, une Congregation gindrale et unique pour statuer sur le martyre
et les miracles du vinerable Clet, dont la bdatification
serait cledbree un peu plus tard, avec celle des martyrs des
Missions dtrangeres et de quelques autres. Tout nous porte
a croire que Mgr de Jacobis sera bient6t ddclard Vendrable:
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Quant a la vienrable Louise de Marillac, le Saint-Siege
examine en ce moment un premier proces apostolique dit
de reputation de saintetd. Apr6s ce travail, viendra Ie grand
proces apostolique sur les venus. de la seryante de Dieu.
Cela demandera des annees.
L'autorite diocesaine de Paris poursuit le proces informatif pour Pintroduction de la cause de Catherine Labouri, selon le d.sir qui nous en a dtd formellement
exprimi par le cardinal Aloisi-Masella ai-m6me, apres
l'tablissement de la fete de la Manifestation de la Midaille miraculeuse.
La province de Naples a la consolation et rhonneur de
voir, tons les ans, les iveques de la region meridionale se
riunir dans la maison de Lecce, pour y suivre les exercices de la retraite et pours'entendre ensuite sur les besoins
de leur troupeau ou sur les difficultis inhirentes A la haute
administration eccl6siastique.
Nos confreres du Pidmont ne sont pasmoins consideris.
Les ceuvres de notre Institut y sont florissantes. Une nouvelle maison, don d'une g6nireuse bienfaitrice, aujourd'hui Fille de la Chariti, leur permet d'6tendre encore le
champ de leur zele.
Rentrant en France aprts cette longue excursion A travers les diverses provinces de la petite Compagnie, j'ai la
consolation de constater que nous y jouissons aussi, par la
grice de Dieu, de la haute bienveillance de Nosseigneurs
les dveques. Ceux de la region septentrionale, fondateurs
de rlnstitut catholique de Paris, nous ont fait exprimer
dernikrement leur satisfaction et leur reconnaissance de ce
que, sur la demande de Mgr le Recteur et de Son Eminence le cardinal Richard, archevdque de Paris, nous
arions bien voulu consacrer one pantie de notre immeuble
de la rue du Cherche-Midi A former un seminaire, sons le
vocable de saint Vincent de Paul, pour un certain nombre
'de jeunes ecclsiastiques, Alves de ce meme Institut. -

-
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L'ceuvre des Missions, aussi bien que celle des Seminaires, est, en gneiral, dans un etat itis satisfaisant. Nos
icoles apostoliques sont fournies d'un nombre considWrable de jeunes aspiranta. Celle de Lyon est specialement
destinee a prdparer les plus capables aux grades academiques, conformiment au vaeu du Souverain Pontife et aux
exigences des temps presents.
La divine Providence continue a nous envoyer de nombreuses vocations, ce qui nous permet d'esp&rer que nous
pourrons, peu a peu, fournir a nos divers etablissements
les ovriers necessaires.
Dans le courant de l'annde qui vient de s'couler, aous
avons pu envoyer, comme les annees pricedentes, un certain de nombre de Missionnaires aux Missions itranglres;
en voic la liste avec leur destination :
Province de Constantinople.
M. Louis Duthoit, pretre.

Fr. Auguste Pomp, diacre.
Fr. Jacques Jamar, clerc.
Fr. J.-Baptiste B6ten, coadj.
Syrie.
M. Louis Dinet, pretre.
M. Joseph Aouu, pretre.
Fr. Henri Broutin, coadj.
Fr. Eloi Blaise, coadjuteur.
Perse.
M. Eugene Courandiere, pr.
Chine.
M. Claudius Chavanne, pretre.
M. Cyprien Aroud, pretre.
M. Francois Schraven, pretre.

Fr. Francois Pistone, clerc.
Fr. Ernest Gaertner, clerc.
Abyssinie.
M. Bernard Fortsman, pretre.
M. Ernest Hamon, pretre.
Madagascar.
M. Emile Brunel, pr&tre.
Amdrique centrale.
M. Jean-Marie Potier, pr&tre.
M. Pierre Bruning, pretre.
Brisil.
M. Simon Lumesi, pretre.
M. Edouard Van Gool, pretre.
M. Osorius Braga, pretre.
M. Joseph Alv6s, pretre.
Perou.
M. Valentin Ampuero, pretre.

PRIVILLGES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION. -

Une

nouvelle ddition des Privileges est sur le point de paraitre.
Cet ouvrage sera adressi &chacune de nos maisons.

-

BULLETI

r6 -

SAINT-VINCENT DE PAUL. -

Nous souhaitons

avec plaisir la bienvenue A la publication mensuelle et
illustree qui va paraitre sous ce titre, i partir du 15 janvier 19oo. Ce que sont les Annales A Pinterieur de la

famille et pour nos deux Communautes, la nouvelle revue
le sera autour de nous pour les personnes qui aiment saint
Vincent de Paul, podr les bienfaiteurs et pour ceux qui
s'intdresscnt a nos ceuvres. Cette publication aura pour

but de faire connaitre saint Vincent, sa doctrine spirituelle,
ses oeuvres et l'esprit qui les anime.
Pour toutes les communications concernant le Bulletin
et pour les abonnements, s'adresser a M. F. Portal, supirieur du seminaire Saint-Vincent de Paul, rue du ChercheMidi, 88, Paris. On peut aussi se servir du Secritariat et de
la Procure generale de la Maison-mere comme interm6diaires.
L'abonnement est de 5 francs pour la France et de 6 francs
pour l'etranger.

FRANCE
PARIS
LE SEMINAIRE SAINT-VINCENT'DE PAUL
Nous lisons dans le Bulletin de l'lnstitut catholique de Paris (sep-

tembre 1899) :
Tous les amis de notre Institut apprendront avec plaisir
la bonne nouvelle de rlouverture d'un nouveau seminaire
pour les etudiants ecclesiastiques.
*.GrAce au mouvement prononci qui porte le clergd franqais vers les hautes detdes theologiques, philosophiques et
littiraires, le _ombre des ecclesiastiques qui frequentent les
cours s'accroit pen Apeu chaque annie. Longtemps le seminaire interne de 'Institut, etabli dans I'ancien convent des
Carmes, suffit A les loger; mais, depuis quelques annies, il
ne rdpond plus aux exigences de la situation.
0 La Congrigation des Pretres de la Mission vient de metre
an service des ecclsiastiques, etudiants de PInstitut catholique, un grand immeuble qui lui appartient, au n* 88 de
la rut du Cherche-Midi, cest-i-dire A sept ou huit minutes
de 'lnstitut.Un pritre de la Mission, M. Portal, pricidemment sup6rieur du s6minaire de Nice, est charge de la direction disciplinaire et religieuse de cette maison, qui prend
le nom de Seminaire de Saint-Vincent de Paul.
Par une heureuse disposition de la Providence, la Compagnie des Pretres de la Mission rentre ainsi dans les traditions de son saint Fondateur, qui s'occupait avec tant de
zele et de tendresse des ecclisiastiques qui suivaient les
cours de I'ancienne Sorbonne et qui formait leurs coeurs i
la vertu en m4me temps que d'illustres maitres formaient
leurs esprits a la science.
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L'Institut catholique, de son c6t6, est heureux de con
tracter une aussi etroite alliance avec cette vendrable et puissante societd de pritres a laquelle beaucoup d'eveques de
France ont confid la direction de leurs grands siminaires.
De cette action, il est permis d'augurer une nouvelle ere de
d6veloppement pour les itudes du clerge frangais et dtprosperiti pour 1'Institut catholique de Paris.
PRIME-COMBE
Lettre de M. L. TUBEUF, pritre de la Mission,
d M. MILOn, secretaire gendral de la Congregation.
Prime-Combe, le ix novembre 1896.
MONSIEUR ET VgNkRl

CONFRBE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais
Je suis heureux de pouvoir vous donner comme un petit
r6sume des fetes de notre pelerinage. Nous avons eu ceett
andne plus de quinze mille peIerins; vingt-six paroisses,
vingt et une communautds ou associations; deux retraites
de dames et de jeunes personnes; une retraite d'ouvriers et
deux retraites de Sceurs. La cathidrale de Nimes et la
paroisse de Vaubert sont venues faire la procession duySaint
Sacrement. La fete de Jeanne d'Arc a reuni de quatre A
cinq mille personnes. Les solennites du Rosaiie et des
Difunts nous ont donni les plus douces consolations.
L. TUBEUF.
Voici le compte rendu de la retraite d'hommes
qui a termind ces
picuses reunions. Nous I'empruntons i un journal de
la rdgion :

La serie des pelerinages a Notre-Dame de Prime-Combe
vient de se terminer par la retraite des hommes, donnde
dans le vinder sanctuaire. Ces pieux exercices ont
dtd suivis par soixante-cinq retraitants appartenant aux diverses
classes de la socidtd.
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M. Tubeuf, le sympathique directeur du pelerinage, dont
le zdle est infatigable, a tenu a precher lui-meme cette
'retraite, et pendant ces trois jours il a su captiver son auditoire.
La nuit du 3 i octobre a dti surtout bien idifiante. Reunis
autour de l'autel illumine, nos braves hommes ont tenu,
comme les annies prdcedentes, a faire l'adoration nocturne. Comme elles jaillissaient brfilantes d'amour les
prieres de ces ginireux chritiens; de ces bons ouvriers qui
s'itaient impose de si lourds sacrifices pour suivre les exercices de la retraiie
Le jour de la Toussaint, dans le recueillement le plus
touchant, tout s%sont approches de la table sainte.
11 serait bien difficile de dicrire ce magnifique et impo,sant spectacle! M. le supirieur distribua le pain des forts
a ces gindreux chretiens, qui venaient retremper leur cou-

rage dans le sang de ragneau divin, afin de porter plus
ficrement le drapeau de leur foi. Les voix fraiches et pures
des jeunes dltves de 'dcole apostolique donnaient un charme
de plus A cette pieuse c6remonie.
Apres la grand'messe, les retraitants se rendirent en procession au tombeau du regretti P. Dillies, le fondateur
de ces retraites fermdes. Dts larmes coulkrent des yeux de
ces hommes, lorsque le P. Tubeuf, dans une chaleureuse exhortation, leur montra le bon P. Dillies comme
Pap6tre de la croix, de Marie et des Ames.
Apres les agapes fraternelles, qui rdunirent une dernidre
fois les Missionnaires et les retraitants, il fallut se s6parer
pour aller reprendre avec plus de vaillance et d'6nergie les
labeurs de chaque jour : mais A Prime-Combe, les retraitants ne disent pas adieu, mais au revoir!
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CAHORS
Un incontestable mouvement social s'accomplit en ce
moment; les adversaires de la religion cherchent a s'en
emparer et a le diriger. Le fait est que, s'il ne se fait pas
avec PrEglise, il se fera contre 'Eglise. C'est pour cela que
Notre Saint Pere le pape Lion XIII, par son encyclique
Rerum novarum, a donne aux catholiques le signal des
etudes sociales devenues necessaires, et les a orientes.
Grace ADieu, sa voix a etC entendue. Etdepuis ce tempsli bon nombre de catholiques sont entres dans cette voie
d'&tudes et d'oeuvres iconomiques et sociales que le SaintPere indiquait.
Des ecclisiastiques ddsireux de contribuer pour leur part
a I'ceuvre qui s'accomplit se reunissent de temps A autre
pour s'encourager et etudier; sous la conduite et sous la
direction des dvrques, les moyens i,employer. C'est ce qui
s'est accompli A Cahors sous la pr6sidence de ieminent
vedque de cette ville, Mgr Enard.
La reunion a eu lieu au grand siminaire. Les pritres de
la Mission sont charges de la direction de cet etablissement.
Les fils de saint Vincent de ]Raul, de cet homme dont la
charite si surnaturelle a eu ce caractere special d'etre en
mdme temps si humainement et si materiellement secourable au peuple et aux pauvres, ne pouvaient 6tre indiffirents au mouvement economique chretien que le Pape
cherche a promouvoir en face de la classe ouvriere. Ils se
sont montres, et en particulier l'aimable et actifsupirieur,
M. Pr6au, pleins de bienveillance et d'attentions pour leurs
h6tes de ces quelques jours.
Nous empruntons a une excellente revue' quelques
i. La Democratie chretienne, numero de novembre 1899. (Lille,
rue Nicolas-Leblanc, 25.)
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passages du tr6s intiressant compte rendu qu'elle a donnd
de ce congrbs.
La riunion ecclisiastique d'itudes sociales de Cahors s'est
tenue du II au 14 aoQt, sons la prisidence de Mgr Enard,
ivaque du diocese, sous la direction du R. P. Dehon, superieur des Pretres du Sacre-Coeur, et de M. Milon, secretaire gdndral de la Congregation de Saint-Vincent de Paul,
avec le concours du R. P. Jules, du Sacri-Coeur, de MM. les
abbes Farel et Marnay, etc.
Cette reunion, entourde ainsi de tant de garanties d'orthodoxie et de succis, a reju en outre la benediction du Souverain Pontife.
Apres une belle instruction de M. le superieur du grand
siminaire, la reunion commenca le jeudi 16 aout an soir.
A cette seance d'ouverture, presidee par M. Laporte,
vicaire general, on entendit M. Milon qui expliqua le but
et Ie caractere de ces r6unions :
a Pourquoi ces reunions? - Ne fait-il pas bon pour des
chritiens de vivre ensemble? Leurs cceurs, comme des charbons, doivent prendre contact pour s'enflammer. 11 faut
aussi nous eclairer : nous cherchons la lumiere dans la
grande charte sociale de notre temps, 1'encyclique Rerum
novarum.
a Jeunes gens, c'est vous qui devez itudier, qui flevez
propager les grandes idles formulees parle pape Leon XIII.
Vous avez ce qu'il faut pour cela. Grands didj, et ddja formis par I'tude, vous 9tes, en mime temps, jeunes gens,
des enfants par l'absolue docilite au Pape et aux ivdques.
c Nous garderons A nos reunions leur caractere traditionnel de simplicit6 et de pi6td. Nos sdances seront simplement des causeries toutes familibres, et nous aurons
comme guide le Souverain Pontife Leon XIII, A qui nous
disons, comme saint Pierre autrefois A Notre-Seigneur:

Domine, ad quem ibimus ? verba vita aternw habes. v
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Puis un jeune ecclisiastique explique an nom de ses
confreres, qu'ils sont venus chercher dans cette r6union,
pres des membres plus Agis, un encouragement et un enseignement. Citons ici quelques-unes de ses paroles :
a Nous sommes venus a cette reunion etudier d'abord
avec vous les euvres sociales. Jardins ouvriers, caisses
rurales, syndicats agricoles, caisses de famille, caisses de
prets, etc., tout cela n'est qu'une facon intelligente et
feconde de faire la charite, de remplir le grand devoir de
lassistance fraternelle avec plus de profit pour le pauvre,
plus de respect de sa dignite, plus d'encouragement a
l'effort personnel et a la vertu. Ceux qui sont peres
peuvent-ils rester etrangers a ces preoccupations d'ordre
materiel, si lourdes, si angoissantes pour leurs fils, la question du pain, du logement, du travail, de la maladie, de
la vieitlesse ? Si nous sommes ap6tres, pouvons-nous
refuser de courir apres nos brebis 6garies, meme dans ces
piturages iloignds oh elles se renferment, pour les entourer
de pos soins et, a force d'affection, obtenir ce qu'elles nous
suivent vers les bercails du Seigneur? Si nous sommes
prdtres, tiendrons-nous pour rien les actes de devouement
mutuel, les habitudes d'epargne et de sobriedt, la conduite
plus honnete et les pratiques plus chritiennes que ces
ceuvres ont obtenus de leurs associs ?
a D'ailleurs, c'tait bien la mithode du bon Sauveur,
compatissant aux faiblesses humaines a parce qu'il connaissait ce qu'il y a dans 'homme v, du Sauveur s'inquidtant de savoir s'il y avait du vin sur une table de noces,
du pain pour la foule, des remedes pour les infirmes, et
qui, apres avoir gagad les coeurs par ses bienfaits, leur par.
lait de l'eau qui jaillit de la source dternelle, du pain de vie
descendu du ciel, des misres de Fame, plus affreuses que
celles du corps, dont il fallait se guerir.
a Nous itudierons aussi une doctrine, la doctrine sociale
chretienne contenue dans les enseignements de LUon XIII
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dont nous sommes les fils loyalement et affectueusement
soumis. Nous le ferons avec prudence, sous la direction de
maitres stirs et experimentis, dont plusieurs ont deja requ
du Souverain Pontife des temoignages de son entiere satisfaction. Nous le ferons avec fermeti, sachant que nous ne
devons rien taire de ce que IEglise nous enseigne, et que
beaucoup d'hommes sont abandonnds aux meneurs socialistes, entrainus a leur suite sur les chemins de la misere et
de Pimpidtd, parce qu'ils n'ont pas appris A voir dans
I'Iglise la divine protectrice de leurs droits. n
Les siances regulieres eurent lieu les trois jours qui suivirent, pleines d'entrain, et caract6risdes par la plus fraternelle et la plus douce chariti. Elles ne les remplirent pourtant pas tout entiers.
La pridre en commun et la miditation firent de droit
panie du programme, dans ces journdes qui eurent le
caractere pieux et paisible de la vie du siminaire. Qu'il
nous suffise de rappeler les belles meditations faites chaque
jour, avant la messe, par M. Milon, secrdtaire gendral de la
Congregation de la Mission, sur le zele, la douceur, lobdissance, la force sacerdotales. Chaque soir aussi, le Salut du
Saint Sacrement vint rdconforter les coeurs, pendant que
I'loquente parole de M. Preau, le ddvoud superieur du
grand siminaire, de M. le chanoine Dehon, de M. Blanchet, professeur au grand sdminaire, et du R. P. Jules, du
Sacrd-Coeur, venaient alimenter les ames et richauffer encore
leurs ginireuses ardeurs pour le bien. - Notons aussi une
superbe allocution de M. labbi Glorieux sur le Souverain
Pontife.
Mgr Enard s'etait rdserv le discours de cl6ture. En des
paroles pleines de bienveillance et d'dlevation, il rdsuma
et apprecia 'oeuvre accomplie pendant cette rdunion. Parlant, lui aussi, du Souverain Pontife: a Lion XIII, dit-il,
nous a donnd, A nous Francais, des indications spiciales,
ce qu'on est convenu d'appeler les directions pontificales.
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Depuis longtemps je le regarde faire et je 1'entends parler.
Depuis longtemps je constate qu'il dit les memes choses. II
n'a rien requ de la France officielle, et cependant ii persevre. dans son amour, son devouement, ses recommandations .et son desir de. nous sauver. De ce qu'il agit contre
tout seniment humain, je conclus qu'il est inspiri de Dieu.
Je ne yeCu pas avoir plus d'esprit que le Pape. Je prends
.
ses.ayis et.je:-eux m'y conformer.
Monseigneur mit ensuite en garde contre Pillusion et le
decouragement. i Ne nous disons pas trop facilement: 11
n'y a rien Afaire. U ya toujours A faire et nous pourrons
toliours.,faire quelque chose. Si peu que nous puissions,
faisons-le. Ne desirons pas trop, et surtout n'attendons pas
trop le parfait : attendre le parfait, on attend quelquefois
toujours. Souvenez-vous que toutes les fois que vous aiderez a Paccomplissement d'une ceuvre, vous travaillerez a la
realisation de la justice de Dieu sur la-terre. Je crois en
effet que le bon.Dieu a voulu pour chacun de nous un minimum de bonheur. Ce sont nos passions mauvaises qui
nous le .dissipent et Il font s'dvanouir. Dieu n'a voulu,
d'une fapon positive et permanente, la misere de personne.
Sans doute il y aura toujours des pauvres volontaires, mais
il n'est pas dit .de chacun d'entre nous que notre vie tout
entire. ne sera que croix et.que martyre - et la pauvrete
bien.souvent ne.ramene pas au ban Dieu. C'est prdcisement
'objectif.des ceuvres sociales de.donner aux hommes telle la grace hahituelle dans la vie surnaturelle--les diments: d'u.a bonheur permanent;. les euvres de charitd
jouent le r61e de la grAce actuelle et n'apportent aux
hommes.qu'un secours transitoire.
a PearsvGrez; continua Monseigneur, persvierez dans la
pitd,.dans.ritude, dans Paction. Jevous dis, messieurs,
non pas adieu, mais au revoir. a
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L'euvre fut benie par le Saint-Pare, Mgr I'eveque avait
envoyd cette depeche :

L'iveque de Cahors, entourt des membres du Congras ecclisiastique d'itudes sociales assembli a Cahors,
diposant aux pieds de Sa Sainteti l'hommage de leur
filiale vindration et de leur absolue soumission aux
directions pontificales, sollicite la benediction aposENARD.

tolique.

Le cardinal Rampolla, secritaire d'Etat, r6pondit:
Le Saint-Pire, agreant I'hommage des membres de
Congris ecclisiastique d'tudes sociales, les benit de
coeur avec leur digne president.

PROVINCE D'ALLEMAGNE
Lettre de M. FRANcols NEUANN, pritre de la Mission,
. M. MILON, secretaire gindral, a Paris.
Ruyft. Josefsthal, 21 novembre 1899.

MONSIEUR ET TRAS CHER CONFRERE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjanmais!

Sur votre demande, j'ai ridigi quelques notes sur noire
maison de Ruyft, dont il doit etre fait mention pour la premitre fois dans le Catalogue de goo900.
Le nom a Josefsthal 's est assez recent, il n'existe que
depuis 1875; le veritable nom est a Ruyft 9. Le chateau de
Ruyft est situe en Belgique, tout pros de la fronti6re allemande et n'est pas loin de la ligne du chemin de fer qui va
d'Aix-la-Chapelle AVerviers par Bleyberg, entre les deux
stations Henri-Chapelle et Welkenraedt, a douze minutes
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de la premiere et a quarante de la seconde. Henri-Chapelle,
oiu se trouve l'glise de notre paroisse, est un des quatorze
doyennes du diocese de Liege. La langue usuelle es l'allemand, mais la plupart des habitants savent passablement
le francais. Cette contrie est remarquable par ses nombreux
et gras paturages; de magnifiques troupeaux y paissent, et
leurs propridtaires sont en etat de faire un commerce considerable de lait, de beurre et de fromage.
Notre maison est, elle aussi, situde au IAilieu de splendides prairies, sur lesquelles nos trois vaches trouvent leur
pature en abondance. Nous possidons en outre deux beaux
jardins et un grand vivier qui coule tout autour du chiteau. L'apiculture n'est pas negligee, de sorte que, de la
terre que nous habitons, on peut dire A bon droit qu'il y
coule le lait et le miel.
Le chateau se compose d'un ddifice principal et de deux
ailes de batiment, dont celle de 1'ouest avec la tour fut
d6ja construite au quatorzieme si6ce, tandis que le reste ne
fut bati qu'au dix-huitinme. Apr6s que plusieurs nobles
generations se furent succedi, Ruyft devint la proprieti
du baron Gaston de la Rousseli6re, un des plus grands
bienfaiteurs des ceuvres catholiques en Belgique; notamment a 1'epoque oi les a libdraux a etaient au pouvoir, ii
mit des sommes considerables a la disposition de Mgr Peveque de Liege, et cela pendant des annees, pour la fondation
et I'entretien des 6coles catholiques. Lorsqu'en 1873 les
religieux furent expulsis d'Allemagne, cet homme charitable c6da son chateau de Ruyft aux Freres des dcoles chr6tiennes qui, en 1875, se rifugierent en Belgique, oa ils
purent pendant vingt-trois ans, dans une parfaite tranquilliti, vaquer aux devoirs de leur vocatiop. Au printemps de
l'annde 1898 ils quitterent a Josefsthal s (c'est ainsi qu'ils
avaient appel la maison) et se rendirent a Grand-Halleux,
dans le diocese de Namur.
C'est alors que M. le baron nous offrit la maison, a
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nous, missionnaires. Nous avions habiti auparavant une
petite maison & Welkenraedt. I1 nous itablit dans cette
demeure sons les memes conditions favorables qu'il avait
faites aux Freres des ecoles clrdtiennes, savoir de payer les
imp6ts et d'entretenir l'habitation.
Le i" avril de cette annie 1899, nous occupimes la
maison et, depuis lors, nous y vivons aussi tranquilles et
solitaires que dans une chartreuse. En effet, nous y sommes
rarement tous ensemble; h cause de nos nombreux travaux,
il y a toujours de nos Missionnaires occupis. Jusqu'ici
nous avons donnd 13 missions, 35 retraites de huit A dix
jours et 23 retraites de six, cinq et trois jours. Nous aurions
entrepris encore d'autres travaux, que nous fimes bien
obliges de laisser, si plusieurs de nos Missionnairesn'avaient &t66prouvis par la maladie. Dans nos travaux du
dehors nous rencontrons parfois de grandes fatigues, mais
lempressement dos fideles A entendre la parole de Dieu et A
recevoir les sacrements est si touchant que, maleri tout,
nous persdvdrons de bon coeur dans le travail. Dans tous
les lieux ou nous donnons les missions ou les retraites pour
le peuple, ii est rare que quelqu'un ne profite pas du temps
de la grAce;.jeunes gens et jeunes filles, hommes et femmes
n'assistent pas seulement aux sermons, mais ils viennent
aussi tous se confesser et recevoir la sainte communion.
Theux n'est pas loin de Josefsthal, de sorte que nos
confreres, qui y sont professeurs, peuvent facilement venir
a notre campagne respirer l'air pur et se rafraichir du lait
de nos troupeaux. Etudiants, sdminaristes, freres coadjuteurs et colligiens ont faitleur excursion a notre chateau de
Ruyft fannie passde et celle-ci, et ils se sont agraablement
distraits. Les prairies verdoyantes se pretent A merveille aux
jeux, surtout quand la biare et le pain ne font pas defaut;
ce qui augmentait encore la joie de la jeunesse, ce sont
deux barques sur lesquelles elle sillonnait le petit lac en
tous sens. Ces visites nous sont tres agreables; elles rom-
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pent la monotonie de nos jours, surtout lorsque notre
chartreuse devient parfois un pen trop silencieuse.
Je vous prie done, monsieur et :r6s chper confrere, ainsi
que les autres Missionnaires,, de ne pas passer a HenriChapelle ou Welkenraedt, quand l'occasion se prdsentera,
sans y descendre, afin de passer quelques heures on plut6t
quelques jours parmi nous, dans la terre ob, comme je le
disais, coulent le lait et le miel.
FaxcoI

NEUWNN.

ITALIE
PLAISANCE
LE CARDINAL SVAMPA ET LA FATE S. VINCENt DE PAUL
AU COLLEGE ALBERONI

La fetede saint Vincent, qui se cdlbre tous les ans avec
grande solennit6 chez les Pritres de la Mission, revetait
cette fois un caractare plus saillant, embellie qu'elle etait
par la pr6sence du cardinal Svampa, arch,evque de
Bologne. En 1897, Son Eminence avait bien voulu promettre de venir faire le panegyrique de notre saint Fondateur; mais, en juin de l'annee suivante, elle nous faisait
savoir que des affaires importantes Pappelaient a Rome et
qu'elle remettait a Pannie suivante l'accomplissement de sa
promesse. Regrets et espirances! - Nous voici an I8 juillet 1899, veille de la ftce de saint Vincent. La joie est
peinte sur tons les visages, an college, car on attend l'illustre cardinal que M. Manzi est alld chercher A Bologne.
A cinq heures partent du coll6ge les magnifiques voitures
qui doivent amener Son Eminence et sa suite, de Plaisance
A notre maison Saint-Lazare.
A cinq heures et demie le train arrive, et bient6t la foule
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qui se presse aux abords de la gare, pent contempler la
majestueuse figure du cardinal Svampa. Son Eminence
regoit les hommages du clergi, puis les voitures se mettent
en marche. - Les cloches de notre 6glise annoncent enfin,
joyeuses, Farrivee de lh6te si desire. Un sourire epanouit
le visage de Son Eminence et manifeste le bonheur qu'elle
eprouve de se trouver an milieu des enfants de saint Vincent et des eleves du college. Le cardinal descend de voiture, benit le peuple et le clerge, prosternds a ses pieds, et
donne Paccolade fraternelle A Mgr Scalabrini, l'evdque de
Plaisance. Un Missionnaire, interpretant les sentiments de
la Communaut, lit A Monseigneur une adresse, dans laquelle il dvoque d'une facon tres heuregse lessouvenirs de
saint Vincent de Paul et du cardinal Alberoni, qu'il dit
heureux de la visite de Son Eminence. La paroisse vent
presenter ses hommages, elle aussi, et, en son, nom, une
petite fille offre a notre illustre visiteur, avec un compliment en vers, une superbe gerbe de fleurs. Son Eminence entre dans l'eglise, au rhant du Domine, salvumfac
Pont/icem, du ce6bre Gounod; quelques instants apres on
lui presente, dans la salle de reception du college, quelques
Filles de la cgarit6, qu'elle bdnit avec bonti, et qu'elle
exhorte Apersevdrer dans la vie de sacrifice, note caractdristique des Filles de Saint-Vincent de Paul.
II se leve, serein, le jour consacrde saint Vincent et son
eclat prelude bien aux splendeurs qui vont se dirouler dans
notre eglise, richement ornre. Des le matin, c'est une
affluence de seurs et de prEtres qui viennent, eux pour
offrir le saint sacrifice, elles pour recevoir le pain des
anges. A sept heures, messe de communaut6, dite par Son
Eminence. Au moment de la communion, le vin6rable
cardinal adressa aux eleves quelques paroles pleines de
grace et d'elevation, qui touchtrent profondement tous les
assistants. AprEs avoir dit que- Vincent de Paul est une
des gloires du sacerdoce et que, tout pauvre qu'il deait, il
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sut accomplir des oeuvres merveilleuses : a Quel fut,
s'dcria-t-il, le secret qui lui permit d'etre si riche en ceuvre
et en amour? Ce secret fut le Coeur de Jesus, dans lequel il
miditait nuit et jour et d'oi il tira la vie ficonde de son
apostolat. D Et il concluait son admirable discours en
appelant le college, la vigne choisie du diocese de Plaisance,
et en disant qu'il continuerait Adonner abondamment des
fruits de salut parmi le peuple, pourvu qu'il fQt anime de
famour du Cceur de Jesus. - A dix heures, autre c6r6monie : messe chantee par Mgr Costa, en presence de Son
Eminence qui assistait au tr6ne. La messe, d'un style eleve
et melodique, etait en partie de Gounod, en pantie de
Nicou-Choron; Preccution en fut parfaite.
Mais ce que tout le monde attendait avec impatience,
c'tait le pandgyrique que devait donner le cardinal luimeme. Le moment arrive enfin. Vepres finies, il se fait un
profond silence; tous les regards se levent pour contempler

limposante figure du prince de PEglise. Le cardinal prend
pour texte cette parole de rAp6tre: CharitasChristi urget
nos. II nous montre d'abord, dans son exorde, que la Cha-

riti fut la source de tous les actes hiroiques accomplis dans
le christianisme, et qu'elle fut aussi la devige de saint Vincent; puis, ddroulant son discours, il nous parle de la prparation de Vincent a ses oeuvres, de la charite qui brfla

perpituellement dans son coeur, charitd qui lui a miriti et
lui miritera toujours l'applaudissement de tous les hommes.
La parole de Porateur etait facile, dligante et sans vaine
recherche; son iloquence itait celle du cceur, eloquence
robuste et simple, que ron rencontre rarement chez les
orateurs modernes.
Apres les ceremonies religieuses, ce furent, les deux jours

suivants, des scenes intimes et familieres, qui nous charmirent et nous prouv&rent rhumilitd et I'amabilitd du

grand cardinal. - Pour perpctuer le souvenir d'une si
aimable visite, on pensa a la photographie, et les Mission-
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naires et.les &livesse grouperent en une gracieuse couronne
autour de Pinsigne prelat; on voulut aussi l'avoir seul, et

le cardinal s'y preta encore avec une grace charmante. La
vraie grandeur ne va pas sans l'humiliti : Son Eminence
nous le prouva abondamment, cette soirde du o2,en se
donnant entierement aux jeunes gens, conversant et se promenant avec eux dans les allies du jardin. Elle voulut
visiter lobservatoire astronomique, le four du college,
meme la.cuisine, oa elle s'entretint familibrement avecl'un
de nos freres, puis le rdfectoire, oa elle compta les fruits
destines aux il6ves et oi, en voyant les bouteilles remplies,
elle.prit-spirituellement A partie M. le Supdrieur, avec
cette parole de Pap6tre : Modico vino utere; autant de
details qu'on a voulu noter, pour montrer que Parchev&que
de Bologne est une vivante image de la bontd de saint
Francois de Sales et de l'humilitr de saint Vincent de Paul.
Le 20 juillet vit la manifestation de notre reconnaissance, manifestation qui se fit dans la splendide salle de
reunion du college. Le chant, la musique, la poesie tant
latine qu'italienae, une adresse en latin classique de
M. Fronteri, professeur de morale, des travaux de notre
academie de divers genres et dcrits en diverses la-gues,
firent tous les frais de cette superbe sdance, i la fin de
laquelle les Directeurs du Divus Thomas, offrirent a Son
Eminence la collection complete de la Revue, richement
relide et accompagnre d'une gracieuse didicace de M. Ramellini, professeur de dogme. Mgr Svampa rdpondit a tout
cela par une charmante allocution dans laquelle il rappela
le souvenir du Missionnaire qui Pavait formd a la vie ecclesiastique, remqrcia M. le superieur, les maitres et tout le
monde, pour Paccueil qu'on lui avait fait, nous dit son
amour et son estime pour le college et nous promit enfin de
raconter, on an moins d'6crire an Saint-Pere, les douces
emotions que nous lui avions procurees. I1 nous donna sa
benddiction, et la sdance se termina par un chant, dans
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lequel on demandait pour le cardinal la benadiction de la
Vierge et de saint Vincent.
Le moment de la separation arriva enfin. A la porte de
l'glise, un Missionnaire dit au cardinal la parole d'adieu
et lui exprima le desir de le voir encore parmi nous, quand
le Saint-Pre aurait dlev6 sur les autels notre glorieux
martyr, le vindrable Clet. Une deputation d'etudiants
accompagna le cardinal jusqu'i la gare; les autres se rendirent pres de la vole ferrde, pour le saluer une fojs encore
an passage. Cette attention toucha profondement Son Eminence.
A son retouri Bologne, elle ne faisait que parlerde nous,
et n'eut rien de plus presse que d'ecrire au Saint-Pere le
bonheur qu'elle avait dprouv6 dans sa visite au college
Alberoni. A quelques jours de 1l, elle recevait la rdponse
suivante qu'elle a bien voulu nous transmettre :
Lettre de S.

Em. le Card. RAMPOLL. a S. Em.
le Card. SvAxPA.

SE.

E T REVtR. SEGNEURa,

* Le Saint-Pere a daigni recevoir avec une pariculiere
bienveillance les sentiments de filiale devotion que Votre
Eminence, a son retour de Plaisance, Lui a fait tenir, an
nom du superieur, des maitres et des 6elves du college Alberoni. Sa Sainteti a 6t6 tres satisfaite des excellentes informations que vous lui avez fornies sur les 6tudes suivies
dans ce college et, de tout coeur, elle accorde la benidiction
demandee.
£ En vous priant de porter ceci A la connaissance des
dignes fils de saint Vincent, qui ont la direction du collige
Alberoni, je vous baise tris humblement la main, et avec
des sentiments de profonde v6ndration je me dis, de Votre
Eminence, le tres humble et tres devoui serviteur,
* Rome, 4. juillet 1899. ,

* RAMPOLLA.
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NOTES HISTORIQUES
SUR LES

ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITE
A ROME (185o-g1oo)

Les Filles de la Chariti introduites en Italie deji depuis
quelques annees, n'arrivarent i Rome qu'au commencement de i85o. Mais, durant ce demi-siecle qui vient de
s'ecouler, que de chemin parcouru! Ellesy venaient, rialisant un desir de Pie VII qui avait appris A les appricier
lorsqu'il itait venu en France. (MAaTNaD, Saint Vincent,
id. 1886, t. fII, p. 346, - et ArTAUD, Vie de Pie VII,
id. i83o, p. 36o.)
Elles y venaient igalement combler une lacune : Rome,
si grande entre toutes les villes jusqu'au commencement de
ce siecle, n'avait pas d'ordre hospitalier de femmes ayant
pour but principal de soigner les malades. Ce vide etait
vivement senti par ceux qui avaient et&A mime de voir ailleurs les hospices et icoles dirigis par des Soeurs et qui les
comparaient aux 6tablissements de la citi pontificale'.
i. Voici ce que le P. de Gdramb, autrichien de naissance, ecrivait
en 1841, dans son Voyage de la Trappe a Rome, p. 3 o3: a Rome
reste superieure & la France par le nombre d'asiles qu'elle a ouverts
A 'humanitd souffrante, par les sacrifices qu'elle a faits pour les
fonder et les enrichir, par son zle & les desservir, par les privations
que les Remains s'imposent souvent pour les soutenir; que serait-ce
done si elle possedait ce qu'a la France qui, en ce point, me parait plus
heureuse, car elle posside un tresor, que Rome ne connait pas,
toute digne qu'elle est d'en jouir; ce tresor c'est l'institution des
Filles de la Charit6. Ah! je le dis avec attendrissement, avec reconnaissance, Vincent de Paul a donn6 A la charitd en France un caractere de dignit6, une nuance de delicatesse dont elle manque meme
au centre de la chritienti.
a En parcourant les rues de la ville sainte, je cherchais de tous
mes yeux une blanche coiffe de lin, un de ces visages d'ange, un de
ces chastes fronts, une de ces mains pures... Cette rencontre m'aurait
fait tressaillir; que n'aurais-je pas donni pour la decouvrir, cette
modeste fille, la mire des pauvres, la consolation des affliges? N'en

- 34Ceci s'explique cependant facilement; en Italie, on n'admettait guere que les religieuses cloitries, et Fon avait peine
A comprendre les saintes audaces de saint Vincent de Paul
jetant ses filles au milieu des flots tumultueux du monde
(L. LALLEMAND, Histoire de la Charite a Rome. Paris,
Poussielgue, 1878, p. 303, etc.). On n'itait pas alors habitue comme aujourd'hui A voir des religieuses aller et venir
dans les rues de Rome, et les Filles de la Charite furent au
debut Pobjet de plus de prevention que de bienveillance.
I.--

CONSEVA.TOIRE

TORLONIA.

x85o

Les Filles de saint Vincent de Paul s'etablirent a Rome
dans les premiers jours de fivrier i85o. Les ditails suivants
sur leur arrivie ont iet donnes en i886 par la soeur Chevrolat, qui etait, comme superieure, a la tate de la petite
colonie, et qui a laissd a Rome une memoire vindrie.
En 1849, un ministre du roi de Naples avait voulu fonder a Naples un etablissement et le confier aux Filles de
la Charite. On envoya de Paris des Sceurs sous la conduite
de la seur Chevrolat. L'etablissement de Naples etait tout
prit et fort bien dispose, lorsque tout a coup P'euvre fut
empdchee. Le ministre, tomb, en disgrace, fut cong&dii, et
le souverain refusa d'autoriser 'itablissement qui avait et6
prepare. Les Sceurs arrivees A Naples attendaient.
Pendant ce temps, l'expedition franqaise de Rome s'accomplissait. Le corps d'armuc eavoyd par la France, triomphant de la Revolution, entrait dans la capitale des itats
pontificauz, et le gouvernement francais demandait des
Fiiles de la Charite poor y soigner les soldats malades.
M. le Superieur general, voyant les Sceurs venues A
Naples, inutiles dans cette ville, leur ordonna de se
crouvant pas, je me suis &critplusieurs fois: 0 Rome! si grande
eatre toutes ls villes, il te manque d'avoir donaa le jour A saint
Viacent de Pau, ou d'avoir ouvert tsa portes a ses eafa&ts.
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rendre a Rome pour repondre i l demande qui avait ~6
adressae. Elles le firent aussit6t, et ce fut M. Spaccapietra,
lazariste - plus tard archev6que de Smyrne - qui les
accompagna de Naples i Rome. Mais les &v4nements
avaient marchi rapidement d'an c6t, i Rome; tandis
que de Pantre, pour Pirablissement de Naples, on avait
passe du temps a parlementer; et quand elles se priseentlrent, il fut repondu aux Scers que c'trait trop tard. En
presence des delais &couesdepuis qu'on les avait demandies, 'administration militaire frangaise avait organise
avec des infirmiers militaires rambulance dtablie a SainoAndri du QuirinaL Les Scenas se trouvaient ainsi &Rome
sans occupation.
La Providence avail d'autres vues. Les princes Torlonia
en furent l'instrument.
Don Carlo Torlonia entretenait un Coservatoire, on appelle ainsi en Italic les orphelinats, les oavroirs de
jeunes filles, - sur la salita SamtOnofrio (montde de Saintcommencde primitiveOnufre). Cette oauvre avait a
ment par one pieuse dame, Jlisabeth Cazzoli, qui avait
recoeilli IA quelques jeunes filles paavres. Mais ses ressources itant au-dessous de son dessein, elle s'adressa i
M. le commandeur don Carlo Torlonia qui vint en aide A
cet orphelinat naissant, et bieut6t, en x84t, ie pritcompl~.
tement A sa charge. II fit i'acqaisition de deux autres maisons voisines, et la dame Cozzoli ayant &t6 obligee d'hbandonner son muvre, ii mit une supirienreavecdes maitresses
laiques A la tte e rUItablissement qui s'appela alors Conservatorio Carolino, et fut places sons Ia protection da
Sacr6-Cceur et de saint Stanislas de Kostka.
Dans un voyageque don Carlo fit i Paris, M.de Maurey
lai ayant fait visiter let orphelinats tenus par les Filles de
la Charitd, ii coasata leur superioriti sur celui qu'il entretenait a Sant'Oaofrio, et ii risolut d'appeler les Filles de
saint Vincent h Rome; mais su ces entrefaites it mourat.

-- 36 C'est alors que le prince Alexandre Torlonia, son frere,
entendant dire que le defunt avait eu I'intentlon de fonder
"un etablissement charitable et de le confier aux Filles de la
Chariti : c Est-ce bien certain? v demanda-t-il. On lui en
donna le temoignage certain. a Eh bien! repondit-il, je ne
veux pas que la volonti de mon frere reste sans 6tre exicutee. 11 fait appeler les Soeurs, les loge pendant plusieurs
jours dans son palais en attendant que leur habitation soit
disposee, et dans le palais du prince elles menent la vie de
communaute. Enfin elles furent installies au Conservatoire Torlonia de Sant' Onofrio. A leur entrie dans la
maison, elles trouverent le nombre des orphelines rdduit
a 30.
Les commencements, tant a l'intirieur qu'l I'extdrieur,
ne furent point faciles, les Soeurs ne sachant guere ritalien
et se trouvant dans un milieu tout nouveau et nullement
habitue a leur genre. Mais peu a peu tout malentendu se
dissipa, toutes les priventions tombfrent. Plusieurs grands
personnages visitant le Conservatoire furent emerveillis du
bonordre qui y rignait. Pie IX, lui-mdme, visita par trois fois
la maison, en fut charmi, et ds lors timoigna une pariiculiere confiance a la soeur Chevrolat. Quant au prince,
non seulement, il maintint, mais encore, il agrandit considerablement l'oeuvre charitable de son frere.
En 185 r, on etablit les Classes externes pour les petites
filles du quartier dont le nombre approche actuellement
de 3oo. En 1852, on ouvrit une Pharmaciepour les pauvres de quatre paroisses et une salle pour 8 vieilles femmes.
Le nombre de celles-ci est aujourd'hui de 24.
Bient6t un Ouvroir externe et un Patronage pour les
jeunes filles vinrent s'annexer aux classes ainsi qu'une
Ecole dominicale;.et a leur tour, ces ceuvres, donnerent
naissance a une belle et fervente Association des Enfants
de Marie externes dont le nombre actuel s'delve a plus
de 80. A cela il faut ajouter la distribution de la soupe, la
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visite des malades, et I'Hospice pour les hommes, oeuvre qui
dura jusqu'a la mort du prince Alexandre; puis l'Euvre
des premieres communions des petites filles pauvres du
quarrier, qui, pendant dix jours sont logees et nourries
aux frais du prince et sont prepardes i ce grand acte de la
vie chritienne.
Nous ne devons pas oublier l'Asile fondi en 1882 pour
les enfants des deux sexes, qui contient aujourd'hui 400 enfants, ni l'Hdpitalpour les maladiesd'yeux ouvert le 23 janvier 186o et ayant 2o lits. Un dispensaire pour les consultations gratuites trois fois la semaine y est annexd. De 1885
&1896, le nombre des malades qui y ont dtd soignes s'elkve
au chiffre de I 814 pour la clinique, et de 5 983 pour le
dispensaire.
Tous ces agrandissements successifs necessitirent aussi
laugmentation du nombre des Sceurs. En 1856 on y
trouve ddj douzeSceurs, quatorze en 187o et enfin aujourd'hui (1899) il y en a vingt.
Cet dtablissement etant le plus ancien fut pendant longtemps comme la maison centrale, surtout du vivant de la.
seur Chevrolat. C'est la jusqu'a ces derniers temps que se
prichaient les retraites des Soeurs de Rome et des environs,
i quoi la maison et surtout le vaste jardin se pretaient
admirablement.
Cependant le 7 fivrier 1886 mourut le prince don
Alexandre Torlonia, laissant une mimoire bdnie et recommandant Ia continuation de son oeuvre charitable A sa fille
unique, qui avait ipousd Jules Borghese, duc de Ceri, qui
porte aujourd'hui le titre de prince Torlonia. Cette recommandation est religieusement observee. (Annales, t. LXI,
p. r88, etc.)
La tres digne sceur Chevrolat, elle aussi, itait prete
pour le ciel; atteinte en 1884 d'une congestion c6rebrale
qui, tout en respectant ses facults, la laissa fort affaiblie,
elle eut une deuxieme attaque le i avril 1887 et enfin
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s'eteignit en predestinee le 12 mai suivant, syant soixantequatorze ans d'ige et quarante-neuf de vocation. (Notices
des Sceurs, p. 97, etc. La seur Desbons lui succeda i la
rdte de cet 6tablissement, et fut A son tour remplacde par
la seur Desessars (juillet 1893). -

(Cf Annales de la

Congr. de la Mission. - MoRICHINI, Istituti di carita in
Roma, 1878. - Notices des Scers.- GiACOLETrr, Vita

di P. Carlo Torloaia, 849.- La Congregagione in Italia;
continuazione, etc.; passim.)
IL-

MAISOX

DE SAIKT-JEAK DES FLOREKTINS,

AUJOURD HUI

DE SAINT-VI•NcKT DE PAUL. 1859

M. le marquis Jean Patrizi Montoro, neveu du cardinalvicaire de ce nom et president de la Confirence de Saint-

Vincent de Paul, paroisse Saint-Jean des Florentins ,
qui avait appris i appricier les Sceurs, stimulait la charite
afin d'ouvrir une tcole pour les enfants pauvres de ce misdrable quartier. Deux Peres Jesnites prdchant la mission,
solliciterent MM. les curds des paroisses voisines de faire
appel aux bienfaiteurs. Enfin M. Patrizi ouvrit une souscription de 15 fr. par mois; dix bienfaiteurs se presenterent

et Pon choisit un local an MdledesFlorentins. Le 6 f6vrier
1859, trois Filles de la Charit6 y arriverent pour la direction de l'oeuvre. Deux cents enfants furent admises aux
classes. Quelques mois plus tard M. 'abbd Techay, anglais,
donna une somme afin d'itablir un Ouvroir externe. Ces
deux ceuvres prirent de Pextension : les classes externes
renferment aujourd'hui environ deux cent cinquante enfants, et Pouvroir quatre-vingts jeunes personnes. En 1861,
on admit douse petites filles internes. En 1862, on 6tablit
PlAssociation des Enfants de Marie, qui donna d'excellents
s. La Sociit6 des conferences de Saint-Vincent de Paul introduite
i Rome en 1842, y compte actuellement 63o membres. (Monasi,
Guida comnerciale di Roma, 1897.)
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fruits et qui, jusqu'en 1897, a recu trois cent cinquante
associes dont cinquante-sept soot entrees dans diverses
communautes et les autres sont de dignes m6res de famille.
Chaque reunion compte plus de cent assocides.
Mais, l'ancien local etait trop restreint. En 1873,
Mme Marco del Pont indiqua une autre habitation et en
paya le loyer pendant plus de vingt ans; il etait situe
vicolo Orbitelli, 35. L'annie 1877 fut marquee par Fouverture d'un asile maintenu par la Commission pontificale. II contient trois cents enfants des deux sexes. Un
fourneau economique fut itabli aux frais du Cercle catholique de Saint-Pierre et un refectoire pour les pauvres.
Les ceuvres prosperant, le digne marquis Patrizi resti
seul des premiers souscripteurs, fit batir en 188o une maison plus vaste. Mais la mort vint le frapper avant la fin des
travaux, lesquels furent continues par sa famille. Cette
maison &tantsur le point d'etre vendue, et le pape ayant a
plusieurs reprises exprim e desir que la communauti en
fit lacquisition, M. le Supirieur general fit un appel
(Circ. du 6 avril 1893) A toutes les Filles de la Charite
ayant des ressources personnelles. Grace au filial et gin6reux empressement avec lequel les Sceurs y repondirent, on
put acheter cette maison; 1acte d'achat est du to novembre
1893. Le 3o avril suivant, la mere Havard, prec€demment
Superieure generale a Paris, qui avait tant fait pour la
bonne reussite de cette affaire, vint, au nom de la Communautd, prendre, possession de la maison Patrizi et y
transfirer les Soeurs avec leurs oeuvres. C'est alors que fat
dicidee
difinitivement la suppression de l'euvre des
internes, qui de fait, n'existait d6jA plus. C'est egalement
depuis cette dpoque que les retraites des Sceurs se fout
dans cette maison dite ddsormais de Saint-Vincent de
Paul.
C'est encore Ia m&re Havard qui y prdsida la premiere retraite terminde le 29 aodt 1894, jour auquelle
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Pape accorda aux Sceurs qui venaient de la faire une
audience dans laquelle il leur parla avec grande bienveillance. Le 19 mars suivant cut lieu la benidiction de la
belle chapelle; le lendemain matin, Mgr Bisleti, qui s'intiressait l'oeuvre, dit pour la premiere fois la messe dans ce
nouveau sanctuaire oi Mgr Thomas vint le soir cl6turer la
fete par le salut solennel du Saint Sacrement.
La premiere Supdrieure, sceur venue du Conservatoire
Torlonia, fut bienr6t remplacie par une autre compagne
de soeur Chevrolat, la sceur Marie Richon, a qui, en
1898, la soeur Pichon succeda. - (Cf. Annales de la
Congrigationde la Missihn, 1873, 1894, 1895, 1896.)
11.-

SANTA MARIA

IN CAPPELLA.

1859

Le chevalier Carlo, des princes Doria Pamphili (mor
en 1856), lorsqu'il etait administrateur des grands h6pitaux de Rome, constatait avec peine que les pauvres,
atteints de maladies chroniques, n'y etaient pas admis. Sa
charite dclairee, voulut combler cettelacune; il risolut de
fonder, pour les malades chroniques romains, un h6pital
indipendant,et illegua a ceteffet a son neveu,don PhilippeAndre Doria Pamphili, une somme suffisante pour qu'on
recoive quarante malades des deux sexes. Celui-ei s'acquitta
de cette tAche avec autant d'intelligence que de desinteressement. Possidant, au dela du Tibre, dans le quartier
populeux et pauvre de Santa Maria in Cappella, un
immense terrain, il fit ilever le premier. btiment de l'h6pital. Les frais de l'immeuble diminuerent le nombre des
lits prvus ; mais la pieuse princesse Doria, dpouse de don
Philippc, par ses libiralitds testamentaires, depassa les
disirs du fondateur, son oncle.
Le nouvel hospice fut mis sous la protection de sainte
Frangoise Romaine, qui, cinq siecles auparavant, en avait
ouvert un sur cet emplacement (la maison de la sainte se
voit aujourd'hui tout aupres). De la famille des Ponziani,
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cette propridti passa aux religieuses de Tor de' Specchi,
fondies par la servante de Dieu. Elle fut cddie en 154o a
une confrdrie dite de' Barilari (des Tonneliers), et prit le
nom actuel de Santa Maria in Cappella.
Un digne ecclesiastique conseilla au prince de solliciter
Penvoi de Filles de la Charit6 qui entreraient parfaitement
dans ses vues pour le soin des malades; et le 9 mai 1859,
jour anniversaire de la mort du charitable don Carlo, eut
lieu louverture de r'h6pital avec trois Sceurs, auxquelles
une quatrieme vint bient6t se joindre. II n'y avait alors
que la salle des femmes. En i863, ]a salle des hommes
dtant terminde, le prince eut un moment l'idie de la confier
aux Freres Bleus; mais il se laissa bient6t convaincre que
Pancien prijugg qui refusait aux Sceurs le soin des hommes,
dtait disormais tombi. Quelques annies apris, M. Amici,
administrateur des hospices, legua au cardinal Viteleschi
lesfonds necessaires a vingt-quatre lits pour les malades
chroniques des deux sexes. Sur ce nombre, les freres de
Saint-Jean-de-Dieu ayant accepte de recevoir les hommes,
on vint demander au prince Doria de vouloir bien recevoir les femmes dans son h6pital; une bitisse fut adapt&
a cet effet, et la nouvelle salle fut ouverte le 15 janvier
1872. En 1875, on eut I'idie de construire deux salles
pour des malades chroniques pouvant payer pension;
deux Sceurs furent attachdes a cet office.
Don Philippe mourut en 1888. Son fils aind, le prince
Jean Doria, qui succomba prematurement en 1890, n'dtant
pas marie, continua les charitables traditions de la famille
en assurant par testament I'ouverture de deux salles, de
quinze hommes et de quinze femmes, ce qui porte le
chiffre des chroniques ia 3o.
Par suite des dvinements politiques survenus a Rome, le
prince Doria a 6t6 ddclare seul propridtaire de I'h6pital,
qui recoit de son administration les fonds ndcessaires A
l'enretien. La famille Doria Pamphili, qui a donni a
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F~glise le pape Innocent X. (1644-t655), jonit encore
auBourd'hui d'un privilege en vertu duquel sea hien et
fondations pienses sont exempts de Fautoriti du cardinal Vicaire. Elle a droit de choisir un cardinal protecteur
des possessions de sa famille. Actaellemernt c'est S. Em.
le cardinal Ranpolla, secretaire d'Etat, qui est cardinal
Protecteur, et, comme tel, a le droit de presenter pour six
lits des malades de son choix.
Outre l'aPm6nier, trois pretres vieanent chaque jour
dire la sainte messe dans diverses salles.
En outre de rh6pital, d'autres ceuvres soet nies peu a
peu. Pour preserver ia jeunesse des dangers moraux, les
ScLurs ayant obtenu da prince an ocal, ouvrirent, en

x867,un Ouvrir exterae qui s'accrMa rapidement etoccupe
aujord'hui enviro

go filles, dont les travanm de bro-

deries en particalier sort fort.retarquabes.
Ea x868, oa constraiskit
t cole doat lea quatre dasses
furent promptemren remplies et comptent eaviron •0o
files. L'annee saivaaie, on y ajoota un Asile oti snmt
actuellement recus i5o enfams. En 1875, sur la demande

de la reine, les Seurs se chargreat d'un Fournea iconoimique distribuant chaque jour oo soupes &agale quantidt
de pauvres. En &88o,
les membres du Cercle de SaintPierre qui reunit Pi'lue de I& societe romaine, obtiarent
du prince une vaste salie dom la sortie est indepeadante de
lh6pital, talouerent pouz en faire un Doroir ecoiamique,
recvana taus Les soias too. panvres (dixceatimes par nuit)
qui, sans ce tos, n'auaient souaent que la voa~se du
cieL
En decembre t885 on amu commencement de i886 .tne
administration libre itablit une crdche dans le voisinage;
pendant trois aas,elle fut installee a c6te deSaiat-Pierre in
MVatorio, et depuis ell. a eht transfiere dans ne nmaison
loude tout a c6td
de Santa Maria. Lea trois Socurs qui y

ont soin d'eaviron 7

petits. enfants, appartienneat a la
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famille de Santa Maria qui, par suite de ces accroissements successifs, compte actuellement dix-huit Seurs.
En 1895, un Caldchisme preparatoire A la premiere
communion fut etabli pour les enfants en apprentissage ou
frequentant les dcoles communales.
La venerable seur Marie Lequette, sceur des deux
Suprieures gindrales de ce nom, a etI la premiere Suplrieure de cette maison et y est toujours. (Cf. Annales; MoRIcmsn,

Istituti di carita in Roma, et Notes manus-

crites.)
(A suivre.)

J. PARRANG.

ASIE
CHINE
Lettres de la sceur VLAMINCK, Fille de la Charite,
d la trs honorde Mere KIEFFER.
A bord du Tonkin, 28 aoft 1899.

MA TRiS HONOR•E MiRE,

La grdce de Notre Seigneur soit avec nous pourjamais!
Je commence ma lettre vis-i-vis de la a belle Sicile ;
nous la c6toyons... c'est magnifique!
A quatre heures, dimanche, nous montions sur le
Tonkin, ma sceur Veyrat y 6tait avec ses compagnes pour
conduire ma soeur Canepa.
A cinq heures, l'ancre se levait et nous quittions Marseille. Toutes groupies autour de ma sceur Faure, nous
rkcitions I'Ave, maris Stella et six Pater et Ave pour les
Ames du Purgatoire; puis les yeux fixes sur Notre-Dame de
la Garde, nous lui disions adieu en lui confiant tons ceux
que nous laissions pour Dieu; nous filions sur la mer qui
dtait calme, heureuses de tout sacrifier pour le Maitre qui
nous appelle sur la terre de Chine.
Notre bateau est superbe, neuf, 4clair ia l'ilectricite,
salons splendides, pianos, fleurs, peintures, etc. Nous nous
tenons sur le pont le plus modestement possible, travaillant, priant, cousant, riant de bon coeur quand notre sceur
polonaise, d'une gaietd charmante, nous pose de naives
questions.
Cest votre fille, ma tres honorde Mere, qui a levI la
premiere l'tendard de la revole; deux heures apres la
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sortie du port, je commenqai I sentir les ipreuves du mal
de mer. Ma soeur Canepa et ma sceur Ducoulombier m'imiterent; mais a huit heures, toutes au lit, nous dormions et
reparions nos forces. Levees A six heures, nous montions
sur le pont faire notre priere; mais nous restions sans
messe, ces messieurs n'ayant pas deballi leur chapelle.
A dix heures, bon diner, sans qu'une seule y manquit; la
soiree fut moins heureuse, ma sceur Faure elle-mdme fut
malade; mais la nuit est encore venue nous remettre en
bonne sante, et ce matin la sainte Messe nous a riconfortees.
Je ne vous raconterai pas cette messe dans la cabine; vous
savez, ma Mere, combien c'est touchant d'assister sur mer
au saint sacrifice. Toutes nous avons pu faire la saintecommunion; quel bonheur! nous nous sentions si pros du
bon Dieu! Maintenant nous voguons, voguons, longeant
les c6tes de Sicile; et, me rappelant votre recommandation,
je salue Notre-Seigneur risidant dans les eglises que nous
apercevons, et je lui dis : u 0 mon Jesus, je vous remercie
de m'avoirtant aimie! a Que sera la soiree? je vous r'crirai
demain, ma trbs honoree Mere.
3o aoit. Sainte Rose de Lima. -J'ai bien pense a notre:
bonne mere Havard ce matin, a ma sceur Vrot, et je leur
ai demande de veiller sur notre voyage. Toutes nous avons
pu recevoir Notre-Seigneur; nous prions bien dans la
petite cabine, quoique serrees, pressies, les unes contre les
autres, mais nous disons volontiers comme le chant du
s4minaire : a Ainsi soit-il! n
La journee d'hier s'est trks bien passee, nous avons itd
toutes vaillantes, la mer itait comme un miroir.
Ce matin, elle a quelques moutons, et des petites vagues
qui se croisent. Toutes les plages, les c6tes ont disparu, et
c'est rimmensitd! Comme on se voit petite entre le ciel et
leau; mais cela fait du bien A 'ime, et hier soir je pensais

-46en regardant ie ciel qui Ctait si beau : Noes n'avons plus
rien qui puisse nous proteger, rien de la terre; Dien seul
nous volt, nous suit, nous conduit.
Masceur Mirska a un appitit formidable, et elle nous
dit: a Que puis-je faire, sinon obeir A notre Pare directeur? [I nous a dit de vivre jusqu'A soixante-douze ans et
apres de mourir martyres! Je prepare mes forces ! * Ma
soeurTaux ne quitte pas son livre chinois et ecrit des milliers de reflexions sur les caract&res qnelle tudie: elle en
a mal aux yeux, je crois qu'elle en rdre la nuit.
Le soir, nous rions bien un peu avant de nous coucher
quand sister(sceur) Falcon et sear Taux montent gracieusement a leur 6chelle, tandis que ma sotur Ducoulom bier et
moi nous nous fourrons dans le sous-sol. Notre bonne religieuse carmelite elle-meme rit de bon coeur; elle me prie
de vous dire, ma Mere, combien elle estcontente de voyager
avec les Filles de la Charit&.
Nous sommes, dit-on, cinq cents persounes sur le bateau;
il y a de gentils enfants qui viennent nous dire bonjour de
temps en temps; deux petits Anglais sont gardes par une
nigresse qui est a peindre avec ses cheveux crepus, son
echarpe jaune et la mouche dorde qui decore son nez; elle
est d'une patience admirable avec ses petits maitres. Des
Chinois font ie menage toaue la journee, et les patvres
ges tirent sur les cordes, tout le temps du repas, pour
faire manceuvrer les iventails qui nous caressent Ia cornette.
Vendredi, nous arriverons i Port-Said oi je mettrai
cette lettre la poste; puis ce sera pour Colombo, Saigon,
et enfin pour Shang-Hai, oi nous arriverons le 29 septembre, un vendredi. Quelle Providence! juste pour SaintMichel, mon saint patron de l'annee; en allamt e chercher le i' janvier, je me disais : c Mon Dieu, donnez-moi
le saint qui doit m'iatroduire en Chine -, et voidci que pr6cise6ent ce jour-IA nous arriverons au terme de notre
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voyage. Au revoir, ma bonne Mere, a demain; je prie la
Vierge Immaculee de vous benir, de vous conserver en
bonne santd, ainsi que ma Sceur directrice et toutes mes
cheres compagnes.
31 aon2t. - Aujourd'hui, ma tres honoree Mire, c'est
votre fete a bord du Tonkin. Pourquoi? Hier sister Falcon
nous a dit bien serieusement : J'ai une peine de conscience, je n'ai fait la fete de notre Mere ni A Sienne, ni a
Paris, j'itais en voyage; it me semble que ce n'est pas
filial. a Ma sceur Ducoulombier est dans le mnme cas.
Aussit6t nous avons resolu de recommencer toutes votre
fte, ma bonne M&re, et i la r6cration, il y aura distribetion de dragies'; mais le mieux, c'est que la sainte communion a etC pour vous ce matin.
Hier soir, appuy6es it 'arritre du navire, noes avons
chantd: a 0 Marie conque sans pech6 a; puis: t Triomphe,
amour v, etc. Toute la journee nous avions longI la
Crete; ce sont des moats bien arides, sans verdure, sans
maisons.
Aujoard'hui, c'est de nouvean Plimmensitd. Cette nuit
nous arriverons A Port-Said, nous ne nous y arreterons
que quelques heures, puis nous passerons Ie canal de Suez,
lius entr-roas dans la mer Rouge, et vers le 9 septembre
nous toucherons Djibouti; je me sais si de lA je pourrai
vous envoyer un bout de journal; ce serait toujours de
Colombo, vers Ie 13 septembre.
Ma scEur Faure est bien bonne et -eille sur ses sept oisilions avec sollicitude; elle est tris contente de sa petite
bande, de -sa cordialite et gaiet&
Pardonnez-moi ce vilain griffon-age, ma tres honorde
Mlre; mais je Vlai fait avec tout mon coeur, et vous vous
montrerez indulgente a cause du bateau, de la mer, du
malaise, et surtout parce que vous etes une boane Mere
qui aimez bien vos filles chiiaoises, at les uivez par Ja
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pensee dans leur route a travers les mers. Vos prieres et les
prieres de toutes nos Seurs nous protegent et nous protigeront jusqu'au bout du voyage.
Ma Mere, quand vous verrez M. notre tres honor6
Pere, veuillez lui dire que nous sommes heureuses, et que
nous servirons de tout cceur nos chers maitres les pauvres
chinois; que nous aimons bien le bon Dieu et notre chore
Communaute.
Mer Rouge, ie 2 septembre.

Nous voguons toujours sons la garde de Dieu, tranquilles, heureuses et presque toujours solides. Nous binissons le Seigneur; car jusqu'A present nous avons pu faire la
sainte communion, exceptd ma sceur Canepa qui, cette
nuit, a et6 un peu fatiguie; mais elle va mieux maintenant.
Nous faisons chaque jour nos exercices de communaut :
prieres, meditations, chapelet, lecture.
Hier je n'ai pas ecrit; nous avons toutes etC paresseuses
parce que dans ce canal de Suez, que nous avons habit6
toute la journ6e, il y avait bien des choses a regarder, et
nous allions d'un c6te du navire a l'autre pour contempler
tant6t l'Asie, tantdt l'Afrique. Sister Falcon se tenait plus
volontiers du c6te de I'Afrique, disant : 4 Je dois vivre
toujours en Asie, aussi je veux rester un peu en Afrique. x
Hier une dame de Suez qui voyageait avec nous, nous a
fait admirer la maison de nos Soeurs en plein desert, seule
au milieu des sables; elles y out un h6pital pour les
ouvriers d'lsmailia; il itait midi, un soleil de feu tombait
sur le sable, aussi la maison 6tait-elle fermie et refermie;
nous les avons saluees de coeur pour vous, ma tres honorde
Mere, et notre Sceur anglaise a vite esquiss6 cette maison
pour vous l'envoyer. Que c'est triste et aride cette plaine
sablonneuse ! De temps A autre, nous apercevions des
chameaux qui portaient des charges et les Arabes qui les
suivaient, une caravane de plerins se rendant Ala Mecque,
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des tentes en bois ou en paille, des petits nigrillons, qui
couraient dd longueurs de cheminbinouies dans le sable
brilant pour qu'on leur jetAt un sou, ou une pomme, on
un citron. Plusieurs se sont mis a la nage et ont rattrapi
le bateau; on leur jetait de l'argent, iis plongeaient et rerenaient au-dessus de l'eau, tenant la monnaie entre leurs
dents blanches. A chaque instant nous devions nous garer
pour laisser passer les bAtiments, le canal est si itroit I
Cette journee d'hier a etd bien chaude, et nous avions
les yeux fatigues, ne pouvant les reposer que sur du sable
blanc; c'itait bien ainsi, que je me figurais le desert.
Derriere les montagnes qui nous environnaient bier soir,
c'dtait Ie Sahara; sa chaleur arrivait jusqu'& nous. Aujourd'hui nous sommes en pleine mer Rouge, le siroco souffle,
la mer est agite; c'est meme rare, nous dit-on, qu'elleait
tant de vagues. La journie sera chaude, mais on 'offrira
au bon Maitre. Le jour, ce n'est rien; ce sont les nuits qui
sont penibles. Nous transpirons, et nous nous trouvons le
matin trempdes comme des soupes, d'autant plus que dans
notre cabine passe le tuyau d'eau chaude : a Vbyez, dit
sister Falcon, quel soin on prend de nous, on chauffe
notre chambre A coucher; quand notre Mere apprendra
cela, elle en sera touchee. 1 Le commandant est trds bon;
hier matin il est reste longtemps pres de nous, nous donnant des explications sur les endroits oih Ious passions.
Jeudi soir, avant de nouscoucher, nous avons vu le phare
de Damiette; A onze heures nous abordions a Port-Said.
Vous dire la nuit que nous avons passee alors serait impossible, ma tras honor6e Mere; ne pouvant pas reposer, au
lieu de nous ddsoler nous avons beni le Seigneur en riant.
On aurait cru
m
un tremblement de terre, tellement nous
itions secouees par les machines qui descendaient cordages
et marchandises, et remontaient du charbon.
Un officier, qui se rend au Tonkin avec sa femme et ses
trois petits enfants, nous tient au courant de tout ce qu'il y
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a d'interessant; il vient de nous appeler pour voir le Sinai.
Nous traversons un pays rempli de souvenirs, la mer ellememe fait penser a la justice de Dieu, qui veille sur son
peuple; nous sommes &tui, espirons qu'll nous conduira
comme les Israelites jusqu'i notre Terre promise de ShangHai; encore vingt-sept jours!
3 septembre. - Vive Dieu, qui nous envoie une chaleur
etouffante... Oh! ma bonne Mere, nous sommes a moitid
cuites, nous bouillons... le jour et la nuit, il n'y a pas un
brin d'air. Nous resterons ainsi jusqu'au 6, o& nous entrerons dans Pocian Indien et o t Pon nous promet de fair,
qui sera le biea requ.
Ce matin, dimanche, nous avons eu la premiere messe A
six heures moins un quart, ce fut la messe de communion;
et, Ahuit heyres et demie, seconde messe sur le pont. Les
marins avaient mis les tentes et garni lautel avec des drapeaux tricolores; le commandant en tete y a assistd, les
officiers en uniforme, des dames, des enfants; c'etait bien
touchant et imposant. Tout le monde s'est tenu respectueusement dans un profond silence, au milieu de l'immensit6, et le Seigneur veillait sur nous et nous bWnissait.
Nous avons a bord un petit poitrinaire chinois de dixneufans; il vient de Paris, ou il itait depuis deux ans, pour
dtudier, il retourne a Saigon; une demoiselle frangaise,
amie de sa famille, le soigne avec un vrai divouement. Ce
pauvre enfant est catholique, et est tout heureux quand on
lui parle; la chaleur r•puise, il tousse toute la journie;
arrivera-til au terme de son voyage? Nous lui avons
donne une medaille, une petite statue de la sainte Vierge et

un livre; il souriait en nous remerciant.
4 se tembre. - Une heure et demie du soir. Je n'ai rien
fait dela journee, ma trts honorde Mere, car nous avons

cu une chaleur Ctouffante: quarante-quatre degrds! Nous
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favons offerte au bon Dieu, et nous nous sommes epongies
-toute la journie. Nous arriverons demain i Djibouti, nous
y ferons un arrdt de douze heures qui sera horrible, dit-on,
sons le soleil brilant. Ce soir le temps se rafraichit un pen,
mais le ciel se couvre, on dirait qu'it arrive un orage. Que
la sainte Vierge nous garde; nous avons jeti une m&daille
dans la mer. II passe devant nous un petit bateau a voile,
Paurais presque peur si j'6tais dessus; il balance bien.
Nous n'avons rien eu de curieux aujourd'hui, c'est toujours l'immensiti. Le commandant, qui est venu nous faire
une petite visite ce matin, nous a parlk du mont Sinai,
et nous a dit qu'il y a bien des Arabes qui I'habitent, que
la terre y est tres bien cultivie, qpe 'on y trouve des raisins magnifiques, qu'on y va beaucoup en pelerinage; on
montre aux pelerins le buisson ardent, et, pour leur faire
atteindre le sommet de la montagne, on les .isse dans des
paniers.Ce commandant est tres bien; il a des idies religieuses. Pour le moment, nous a-t-il dit, il itudie le russe
et lit 'Imitation : g Je ne suis pas encore arrivd au renoncement complet, a-t-il ajoute, mais j'aime ce livre. * 11
connait A Shang-Hai des religieuses, et nous a parlI aussi
de M. Meugniot. La nuit derniere tous les passagers sont
restds sur le pont, on etouffait dans les cabines; pour mon
compte, je me suis promene toute la nuit dans la n6tre,
j'ai cru mourir, faute de respiration. Je crois que ce soir
nous resterons un peu plus tard sur le pont, sans cela nous
n'arriverions pas saines et sauves A Djibouti. Cependant,
ma Mere, I'6tat sanitaire parmi vos files est tres bon, tant
A
pour l'ime que pour le corps.
5 septembre. - Je reprends ma lettredis le matin; car, si
1'apres-midi est aussi chaude que celle d'hier, je n'aurais
pas le courage d'icrire; et puis on nous dit de preparer le
Scourrier pour Djibouti- On y sera Atrois heures. lier soir
nous sommes restees sur le pont jusqu'A dix heures et
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demie; ii trait impossible de6tenir dans lts cabines. Nous
avons fait un premier somme sur nos pliaas, puis nous.
sommes descendues nous coucher; mais hClas I le sommeil
n'est pas venu. Seule la pensee de la Chine me rafraichit,
et je bnis le Seigneur de me faire traverser la mer BRoue.
Cette mer Rouge.change de couleur aujourd'hui; on yoit
que nous approchons de l'Ocdan; elle quine sa couleur
bleue et devient verte; je la prdfere ainsi, elle me rappelle
la Bretagne. Hier soir tous le passagers se sont portes a la
poupe du navire pour contempler la mer qui dtait phosphorescente; c'tait magnifique.
Dicidement le chinois porte an sommeil: voilk encore
notre chire doyenne endormie pres de son livre; nous
appelons ce charmant bouquin le £ flacon de chloroforme i a
car aussit6t touchd, aussit6t saeur Taux partie dans le
monde des reves ... et cette bonne Soeur prtend qu'elle
ne don nullement, mais qu'elle rflichit !
La terre se montre, se dessine de plus en plus, et nous la
saluons joyeuses, en attendant ceile de Chine.
Toutes, ma tres honoree Mere, nous nous unissons pour
vous envoyer notre respect tout filial et vans assurer de
notrebonheur, de notre paix et de notre bonne volont&.

Col)ob., 14 rptcmbre.

Nous sommes depuis avant-hier, i quatre heuresdu soir,
AColombo, et nous attendons le signal de d6part; mais nous
ne savons pas quand il soanera, car notre Tonkin a besoin
de r6paration; lhelice a itd abimee, et voici deux nuits que
Pon travaille sons I'eau pour la reparer; je crois qu'on y
rdussira pas et que nous irons ainsi jusqu'h Saigon; li ily
a nn bassin et on pourra facilement faire la reparation.
Nous avons hate d'etre en marche. Que Tous dire- de.
Colombo? ma tres honore -Mere; c'est superbe, c'est fie.
rique! Quand nous avons mis les pieds sur cette lie de
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Maisons basses, rouges comme la terre, palmiers, cocotiers,
amandiers, arbres de toutes faqons; les rues sont des vrais
jardins, ou plut6t des prairies; c'est une campagne dans
laquelle on rencontre parsemies, caet la, des maisons rustiques; les magasins ressemblent Ades boptiques de foire,
et les negres sont assis au milieu de leurs marchandises pen
appetissantes; hommes, femmes,enfants passent et repassent
leg&rement vdtus, mais ils ont de beaux types.
Nous avons trouve en descendant A terre un officier
anglais qui s'est montri fort complaisant; il itait heureux de
voir des Seurs; c'est un Irlandais catholique. II nous a
indiqui le chemin pour nous rendre chez les Missionnaires
de Marie; nous sommes monties dans un tramway electrique : ce sont les seules voitures, ou a peu pros, qui
ressemblent A celles d'Europe; les gens distinguds se font
trainer par les negres dans des petites voitures a bras. On
n'avait pas assez d'yeux pour nous regarder, et nous, nous
aurions voulu avoir quatre yeux pour admirer la beaute de
la nature a notre droite et A notre gauche. Apres un bon
trajet nous sommes arrivees I'h6pital. La supirieure nous
a ouvert ses bras et sa maison, et, avec toutes ses compagaes, s'est montr6e d'une cordialitY, d'une amabilitd
charmantes. On nous a pr6pare souper et lits; toute la
Communaute nous a servies, soigndes, eventies, etc...,
nous itions bien idifides de leur charite et bon accueil. On
nous donni des plats A la franqaise et des lits i I'indienne,
une paillasse de coco et des moustiquaires.
Nous avons passi une bonne nuit; A cinq heures nous
nous levions; A cinq heures et demie nous assistions a la
messe dans une toute petite chapelle bien pauvre, mais bien
recueillie; apres la messe, nous deposions nos pichs de
trois semaines. Quel soulagement! quoique nous ne
soyons pas bien michantes A bord, que nous soyons tres
soumises a ma sceur Faure et que Punion la plus cordiale

-

55 -

regne parmi nous. Apres le ddjeuner la supirieure nous a
conduites chez Monseigneur l'evque, qui est bien simple,
bien bon; puis on nous a propose d'aller voir un musie oU
tous les objets soit faits avec le cocotier; nous en avons it6
enchanties. L'apres-midi, nous avons visild '46pital qui
est immense et parfaitement tenu; les Soeurs sont peu nombreuses et ont bien a travailler la nuit et le jour; elles sont
tres fatiguees par cette chaleur etouffante et continuelle,
mais aussi, elles ont la consolation de baptiser frequemment, et apres un baptame, elles oublient leurs fatigues.
A quatre heures, nous regagnions le port, apres avoir
remercik de tout coeur ces cheres Soeurs de leur bonne hospitalite qui nous avait remises completement et nous avait
donne de nouvelles forces pour passer encore quinze jours
sur mer.
Les bonnes religieuses ont fait executer devant nous la
danse du pays par deux petites Indiennes; elles Pont fait
bien gracieusement et elles chantaient avec des voix justes
et tres douces. Depuis ce matin, les negres sont pros de
notre bateau sur des especes de petits radeaux pointus faits
de trois morceaux de bois, et ils plongent et replongent du
haut du pont, puis chantent et font une musique en frappant leurs coudes sur leurs c6tes; c'est sauvage. Nous arriverons peut-etre mardi A Singapour et jeudi &Saigon.
17 septembre. - Depuis dix heures nous sommes entrees
dans le ditroit de Malacca. Tout autour de nous, ce sont
des collines boisees; a P'entree du detroit il y a un joli
phare, quelques maisonnettes, et ma scur Falcon les a vite
dessinees. Quand nous voyons un coin de terre apparaitre,
nous le saluons avec joie et crions comme des enfants : a La
terre, oh! que c'est beau! * La nuit derniere notre machine
s'est encore ditraquie, et nous sommes resties deux heures
un pen anxieuses, nous demandant si on pourrait l'arranger;
mais la Vierge Immaculde veille avec amour sur ses enfants,
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et nous continuons paisiblement notre route. A Saigon, on
s'arritera deux jours pour les reparations. J'ai glissi une
Midaille miraculeuse dans une fente a I'arriere du navire;
ainsi gardees nous n'avons rien A craindre. On voit que
nous approchons de Singapour, nous commenqons A transpirer; il fait bien chaud! Le commandant est venu nous
faire passer une agr6able recreation, en nous portant des
vues ou photographies tiries par lui, que nous regardions
dans un stdrdoscope; il dtait enchante de nous faire plaisir
et heureux de nous parler de sa famille dont il avait le portrait. II est de Toulouse et ses fils sont elevis chez les Peres
Jesuites. C'dtait beau de le voir i la messe, ce matin, an
premier rang et faisant de grands signes de croix.
Nous sommes toujours toutes ensemble, icrivant, priant,
cousant, lisant la Notice de notre Mere Devos ou de ma
sceur Vrot. Quelles belles vies Que de saintes dans notre
chire Commynautd. Tous les jours, je remercie le bon
Maitre de m'y avoir appelie. Je veux I'aimer de tout mon
caur et le servir de toutes mes forces sur la terre de Chine.
J'aurai it, bien malade pour y aller, mais je suis contente
de la gagner; seulement, je crois que je n'aurais pas le courage d'en revenir. Vivre et mourir Chinoise, voili mon
cri du cceur I
Ma Mere, pardonnez ce griffonnage; c'est bien fin, je
vais vous donner mal a la tete, mais j'ai tant de plaisir Avous
ecrire pour moi et pour nos Sceurs que je continuerai jusqu'A Shang-Hal. Vous le voulez bien, n'est-ce pas, ma
bonne Mere?
21 septembre. - Je reprends ma lettre ce matin aussit6t
la meditation terminde, parce que la mer est capricieuse, et
bier nous avons toutes itd malades. Aujourd'hui, nous
avons recu notre divin Maitre, nous en sommes bien heureuses; mais qui sait ce que sera la suite de la journ6e! A
quatre heures, nous aborderons i Saigon, et je veux y
menre cette lettre A la poste.
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Je vais, ma tris honorie Mere, vous raconter notre journie du 19 A Singapour; c'est curieux. Nous y abordiQns
mardi, a six heures et demie du matin. L'arrivee eat charmante; de chaque C6te ce n'est que verdure, arbes, palmiers, petites maisons en foncdes sous des nids de vegetation.
Deux religieuses de Saint-Maur etaient sur Ie quai &nous
attendre; elles nous oat conduites A leur pensionnat ot
laccueil le plus aimable nous a etd fait. Apris les bonjours,
les saluts, etc., on nous conduisit a la cathidrale assister a
un mariage chinois I Les deux epoux au milieu de la nef se
tenaient fort bien. La maride etait revetue d'une tunique
de satin rouge, brodee d'or; un immense collier s'etalait
sur sa poitrine, une couronne d'or et de pierreries surmontait sa coiffure, deja en diadime, et un voile de sole rose
parseme de lamettes d'argent lui cachait la figure peinte et
repeinte.Ala communion, ils se sontapproches de la sainte
table, d'abotd le,mari seul; la Chinoise a di attendre qu'on
vienne la prendre, qu'on la fasse mettre A genoux, qu'on
lui releve son voile; il est defendu Ala maride de faire un
seul mouvement, de lever les yeux et de parler pendant
trois jours. La sortie de l'Eglise a dure un temps inoui; il
faut marcherpiano,piano. Dans la matinee, la Sceur superieure devant aller visiter la jeune 6pouse, qui est une de
leurs dleves, nous a mendes avec elle. Cest une famille tres
chretienne, qui a rendu des services aux religieuses; elle a
consideri notre visite comme une benediction du ciel. Arrivies dans cette maison toute tendue de rouge, il a fallu faire
des saluts, a droite, a gauche, puis monter dans la chambre
de la mariee qui ne bronche pas de son fauteuil; on lui
parle, elle reste muette, les paupieres toujours baissees, les
mains charg6es de bagues; elle semble une condamnee A
mort.
En descendant, nous tronvAmes qu'on avait apprete
pour nous un gAteau et des chaises; la superieure nous a
dit qu'il fallait nous asseoir et goiter ce gateau sous peine
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de faire &ces bons chritiens une veritable injure qu'ils ne
pourraient pardonner. Nous voyez-vous, ma Mare, autour
d'une table chinoise partageant le giteau chinois, qui an'tait vraignent pas mauvais ?
En partant it nous fallut recommencer les salutations
avec le marid qui se promene toute la journee sur le
devant de la demeure. Oh! ma Mere, qu'allez-vous dire?
Vos filles A un mariage! Mais, a Singapour, c'est permis,
n'est-ce pas? et nous nous sommes tant amusies! Singapour est composd d'Anglais, d'Indiens et de Chinois, mais
ces.derniers sont les plus nombreux; en les voyant, je sentais battre mon cceur et je comprenais que c'est bien vers
eux que le bon Maitre m'appelle.
Les Dames de Saint-Maur ont un grand pensionnat, puis
l'orphelinat de la Sainte-Enfance; les enfants y sont bien
ilevies; elles nous ont chanit des cantiques, puis nous
avons icoute les enfants de la premiere communion, des
Chinoises, chantant le chapelet; c'etait fort milodieux.
L'apres-midi nous avons visit l'h6pital tenu par les religieuses. Enfin, a cinq heures nous itions de retour au
bateau, remerciant le Seigneur de notre bonne journee.
A six heures nous filions...

23 septembre. - Nous sommes parties de Saigon, ce
matin, a 3 heures; hier soir nous etions rentrees a bord,
apres une journee bien intiressante passde A terre. Je dois
commencer par vous raconter ma grande consolation. J'ai
fait un baptime I Oui, ma Mere, j'ai eu le bonheur de faire
une chretienne et de dire, en versant Peau sainte sur son
front: a Marie-Julie, je te baptise an nom du Pbre et du
Fils et du Saint-Esprit! a Ne croyez pas, ma M&re, que ce
soit &une petite enfant, que j'ai ouvert le chemin du ciel;
non, c'est A une bonne vieille annamite de quatre-vingt-

quatre ans, bien jaune, bien maigre, bien malade, qui d6si-
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rait ardemment le saint bapteme; on aurait attendu le
Missionnaire pour le lui donner, mais devant mon disir,
la supirieure m'a accord6 cette consolation. Nous nous
sommes donc rendues dans cette salle, et la Scur a dit &la
vieille : Voici des Scturs qui viennent de France pour
baptiser. i Aussit6t la pauvre mourante s'est soulcvie, son
visage s'est illumind, et elle essayait de ditacher le mouchoir qu'elle avait sur la tite, puis elle me regardait et me
tendait son front. Ma main tremblait, mais j'itais heurense.
Cette nouvelle chritienne va vite aller au ciel; elle priera
pour vous, ma Mere, vous ates sa marraine, et j'espere
qu'elle demandera aussi an Seigneur de binir mon travail
en Chine. Je lui ai donnd une Medaille miraculeuse et cette
pauvre femme avait la joie peinte sur la figure.
Les Seurs de Saint-Paul de Chartres nous ont recues
encore plus cordialement, si c'est possible, que celles de
Saint-Maur; elles nous ont traitees comme de leur famille.
Le jeudi soir, une bonne nuit nous remettait des nuits tant
soit pen agities du bateau. Le vendredi, nous avons eu
deux messes; puis nous sommes allies visiter Fh6pital annamite et l'h6pital militaire, desservis par les Sceurs. Ce
dernier est magnifique, rien n'y manque.
Nous avons vu un pauvre soldat de vingt-deux ans, qui
est fou; il nous a chante un hymne a son drapeau et un
cantique, mais avec de tels accents de foi et de patriotisme,
que j'en avais les larmes aux yeux. Le soir, a cinq heures,
nous revenions i la Sainte-Enfance, nous soupions et, A
sept heures, nous retournions au Tonkin. Trois de nos
Soeurs et moi, nous itions trainees dans une charrette, par
deux boeufs pen dociles; mais nous avons ri de bon coeur.
Saigon est ravissant; nous nous sommes promendes dans
un petit jardin des Plantes oi il y a des oiseaux de toutes
sortes, des singes, des serpents, des ours, des hyenes, etc...
27

septembre. -

.Nous revenons de Hong-Kong, et
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allons repartir enfin pour Shang-Hai! Des Soeurs de SaintPaul, qui etaient dimanche chez ma sour Labreuil, nous
ont dit que cette respectable Sour nous attend avec impatience; et nous, ma tres honoree Mere, nous comptons les
heures qui nous separent de Shang-Hai! Hong-Kong est
tras original, bAti en amphithigtre, au milieu des fougtres;
nous n'y avons passd que quelques heures.
29 septembre. -

-Nous

devions etre a Shang-Hal ce

matin a sept heures, mais nous remercions le bon Dieu et
la Vierge Immaculde de pouvoir y etre ce soir. Si vous
saviez, ma tres honorde Mere, quelle tempdte nous avons
eue dans ]a nuit du 27 an 28! C'itait un typhon : ii a commence dans la journie, et de huit heures du soir Adeux
heures du matin, il etait dans toute la force. Vous vous
imaginez notre frayeur et notre malaise! Nous restions
itendues dans nos couchettes, sans oser faire un mouvement. Par moment, l'helice sortait hors de Ieau, et le
bateau craquait Acroire qu'il allait se fendre, puis il retombait, et alors il se faisait un calme qui 4pouvantait. Le
commandant ne nous a pas cache qu'il a 6tC bien inquiet.
Maintenant, nous remercions notre. bonne Mare do ciel, la
Vierge puissante qui nous a protegies. Elle veille sur ses
enfants et itend sa main maternelle pour les garder. Je lui
ai promis de faire dire une neuvaine de messes d'actions
de graces A son autel. Aidez-nous, ma Mere Ala remercier
de nous avoir convertes de sa protection.

Hier nous 6tions toutes plus ou moins rompues, brisdes,
malades; aujourd'hui nous sommes vaillantes, la terre de
Chine, si desirde, nous rend la force et la joic. Le bon
Maitre a voulu nous faire acheter notre dernier passage, qu'il soit bWni de tout. Le commandant se montre
toujours tras bon; bier il est venu nous voir plusieurs fois,
le soir il est revenu nous dire qu'il 6tait satisfait parce que
le vent tombait et qu'il esperait une bonne nuit; il I'a

encore passee debout pour ýdiriger lui-meme son navire.
Tout et calme maintenant, et it y a des petits bateaux de
Pauvre
peche qui naviguent autour de notre Tonkm.
Tonkin! II semblait une coquille de noix sur la mer
dichainde; mais ce qui me rassurait alors, ma Mere, c'tait
vos paroles: a Vous binirez le bon Dieu qui veillera sur
vous pendant votre voyage, et vous direz : Mon Dieu, c'est
vous qui me gardez; il n'y a qu'une planche qui me tient
sur rabime oh vous pourriez m'engloutir. Mais vous me
garderez dans votre misericorde! . Ma Mere, nous sommes
toutes bien heureuses!
i" octobre. Shang-Haf. Maison centrale. - Merci,
ma bonne Mere, de p'avoir envoyee en Chine! En y recece matin Notre-Seigneur pour la premiere fois, je lui
cant
ai promis dc m'y devouer de tout cceur pour sa gloire. Inutile de vous dire comment nous avons &t6 recues ? Les bras
et les coeurs nous ont ite ouverts; c'est la famille qui se
retrouve et on binit le divin Maitre! Ma sour Visitatrice a
eti heureuse des bonnes nouvelles que nous lui apportions
de vous, ma tres honorie Mere. On voit que tout son coeur
est i la Communaute, et on respire ici pair de la chore
Maison-mere.
Ma soeur Dargouges et ma soeur Bugaud, qui est ici pour
quelques jours, sont toutes joyeuses de parler de vous et du
seminaire. Elles me prient, ma tres honorde Mre, de voas
assurer de leur filiale affection. Toutes mes compagnes de
voyage sont heureuses comme moi de se trouver en Chine,
bien disposdes A travailler gin4reusement et A vous reter
des filles bien soumises, ne vous donnant que de la consolation. J'ai vu ce matin ma seur Visitatrice, qui m'a dit
qu'elle me gardait a la Maison centrale; pour le moment,
ele me met A aider on pen ici, un pen 1, dans l'intdrieur
de la maison, car elle desire que j'apprenne le chinois au
moins assez pour le comprendre. Je suis coutente de tout,
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itant venue pour faire la volontm de Dieu et bien joyeusement! Merci, ma tres honorde Mere, merci de toutes vos
bontos pour moi; pres de Notre-Seigneur seulement, je
peux vous timoigner ma reconnaissance, je le fais tous les
jours et de tout coeur.
Veuillez me croire en Jdsus et Marie Immaculde, ma tr6s
honoree M6re, votre flle ob.issante et heureuse.
Sawur GERMANE.

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de Mgr CASIMIR Vic, vicaire apostolique,

i M. A. FIAT, Supdrieur gndral.
Fou-Tcheou,

to

janvier xg99.

MONSIEUR ET TRES HONORk PARE,

Votre binddiction, s'il vous plait.
Je suis venu ceans donner la retraite Aquelques pretres
sdculiers, et demain je pars a Yao-Tcheou, oA doivent se
riunir une moitid des confreres qui, retenus en septembre
ou par la maladie ou par les necessites des oeuvres, n'ont
pas encore fait leur retraite. M. Donjoux vient en mdme

temps precher les saints exercices A nos Soeurs. Nous
devrons chacun employer un mois pour cela. C'est ainsi
que la frdquence et la longueur des voyages consument
notre temps.
Nos Chinois sont toujours bien remuants. Le mois dernier les paiens ont failli assommer M. Gonon. N'ayant
pas reussi a l'arreter une premiere fois, ils le poursuivirent
&coups de pierres. Une le frappa dans le dos a la hauteur
de Pomoplate; il en ressentit vivement le contre-coup dans
la poitrine. Une deuxieme Patteignit presque en mAme
temps derriere Poreille droite; le sang jaillit en abondance,
la blessure itait profonde. On craignait meme que I'os de
la nuque n'ait det perc6. M. Gonon se rendit a Yao-Tcheou,
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oh les soins de nos Sceurs riussirent a cicatriser fort vite
la plaie. Ce confrere ressent encore parfois de vives douleurs a l'ceil droit et i la tate; le nerf aura sans doute et&
touchb. Neanmoins il est revenu a son poste de la ville de
Tsong-Jen, a une forte journee d'ici.
Comme d'habitude les autorites locales ne se pressent
pas de traiter; elles reconnaissent pourtant la necessit6
d'une reparation. Nous demandons un agrandissement de
notre propriiet au chef-lieu d'arrondissement, a TdongJen, une somme suffisante pour y bAtir une petite eglise,
et le r6glement des affaires pendantes des chretiens dans
l'arrondissement. *
Par une de ces inconsiquences qu'on rencontre assez
frequemment chez les peuples infideles, la haine et la bienveillance, la persecution et les faveurs se c6toient et marchent quasi de front. Nous apprenions dernierement par
les journaux de Shang-Hai une nouvelle aussi surprenante
qu'inattendue. Nous y lisions le texte d'un decret imperial
qui confere & run de nos pritres s6culiers, M. Thomas
Lieou, le titre et le bouton de 3' classe, le meme dont etait
decore ii y a quelques mois M. Jarlin. Voici le motif de
cette faveur accordde spontanement par la cour de Pekin.
Un lettri boutonnd, mauvais garnement et chef de
rebelles, faisait des demarches pour se faire declarer chr6tien, atin de couvrir de notre influence ses felonies et meme
ses mendes contre ' autorit6 legitime. II s'autorisait deja
du nom de chretien pour se disculper aupres des autoritis.
Le pretre du lieu, pour retablir la v6rit6 des choses et
affirmer nettement que non seulement la religion catholique etait etrangere A toutes ces menees, mais qu'elle les
reprouvait energiquement, dut livrer au prefet une piece
secrete itablissant d'une maniere irrefragable la culpabilitd
du lettre. Le vice-roi de Nan-King fit son rapport au tr6ne
pour demander la condamnation de ce dangereux perturbateur. L'empereur a, dans son decret meme de condam-
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nation, voulu ricompenser la fid6lit et la loyautu du
missionnaire.
Pour la meme raison, le vice-roi fait offrir A notre residence de Ho-Keou. un pai-pien, enseigne d'honneur avec
caractares tr6s elogieux qui doit nous etre apportee solennellement ces jours-ci.
11 nous faudrait an Missionnaire europeen A Ho-Keou,
un deuxieme a Kouang-Sin-Fou, chef-lieu de prefecture,
et dn troisieme &Yu-Chang, toutes villes importantes et
populeuses qui s'ouvrent a la religion. Jusqu'ici je n'ai pu
avoir, dans toute cette vaste region, cinq sous-prefectures,
qu'un seul pretre chinois.
Notre siminaire commence a marcher convenablement.
Nous avons trois theologiens bien disposes et quatre latinistes. M. Rameaux donne les premiers eliments du latin
&une douzaine d'enfants de treize a quatorze ans. II nous
reste encore cinq elves au Tchi-Kiang. J'espire que d'ici
a pen d'annees nos siminaires pourront etre assez bien
fournis. Mais nous avons encore un pressant besoin de
deux nouveaux Missionnaires europiens pour cette an-

nee 1899.
Veuillez agrier, monsieur et tr6s honore P&re, etc.
t-CAs. Vic, vie. ap.
On lit dans les Missions catholiques, numdro du 20 octobre 1899.

Mgr Casimir Vic, lazariste, vicaire apostolique du KiangSi oriental, actuellement en France, nous ecrit de Paris:
SIl y a eu dernimrement des troubles au Kiang-Si oriental et au Kiang-Si meridional. Un de nos Missionnaircs,
M. Ernest Rossi, a etd victime d'un soulivement populaire
oil il a failli laisser la vie.
c Tout cela est excite par les autorites locales. II n'est
pas douteux que les dispositions malveillantes du gouverneur de Nan-Tchang ne soient causes des troubles.

-

65 -

a M. Festa, au Kiang-Si m6ridional, a etd aussi cruellement maltraitd. Les mandarins locaux ayant refuse d'entrer
en negociations pour les rdparations qui lui sont dues,
M. Festa est descendu A Shang-Hai.
Nous trouvons dans un journal franqais de cette ville,
l'Pcho de Chine du 26 aout, les d6tails suivants sur Iattentat dont M. Festa a dtd I'objet :
a Un Missionnaire du Kiang-Si meridional, le P. Festa,
a 6et capture par les Chinois le 5 juillet dernier.
* Voici l'origine de raffaire. Des brigands avaient pilli le
village chritien de Young-Foung, et le R. P. Festa s'y rendit afin de se rendre compte par lui-meme des digits commis. Son enquite terminee, il allait prendre le chemin de la
prefecture, quand, A Ki-Chouy, dans le village de PeChouy, ii fut saisi par une troupe de bandits qui le routrent de coups, lui infligeant de terribles blessures aux bras
et aux pieds. Its lentrainerent ensuite, 'attacherent a un
arbre et discutrent s'ils l'etrangleraient on le pendraient.
A ce moment, une brute lui porta un coup si violent dans
la region du bas-ventre qu'il s'evanouit. Le lendemain seulement it reprit connaissance. II etait enfermi dans un lieu

infect, lie i une planche, les membres attach6s par des
cordes qui lui meurtrissaient les chairs.
* Sauvi par Pintervention de soldats envoyes en toute
hite, ii fut conduit i Ki-ngan-fou, chez Mgr Coqset, oi ii
se remit pen a peau.

a I1 etait resti trois jours et trois nuits sans nourriture,
avait iet trains sur une route pierreuse, en plein soleil de
juilUet.
* Le P. Festa raconte ses malheurs avec une simplicit6
touchante. II va beaucoup mieux : les blessures des pieds
et des bras sont en voie de gudrison; mais, ce qui est plus
grave, c'est qu'au cours des efforts qu'il fit pour echapper A
la populace, il contracta deux hernies inguinales qui sont
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inguCrissables. Le voila condamne A un repos presque
absolu, lui, que le soin de ses ouailles obligeait a itre perpetuellement par vaux et par chemins, a cheval la plupart
du temps.
£ Le sous-prefeta vu le P. Festa et l'a bien recu, mais a
refuse de voir ou de constater ses blessures. M. de Bezaure
et la legation poussent les autoritis chinoises a agir; mais
celles-ci, par coupable complaisance ou insigne faiblesse,
ne font rien.
a Tout le district traverse une crise terrible; les Missionnaires attendent a chaque instant un t6ligramme leur
annonqant de nouveiles calamitis. a

Mgr Favier, vicaire apostolique de Pikin et du Tchi-ly
septentrional, se trouve en ce moment en Europe. Apres
quelques jours passes a la Maison-mere a Paris, pour saluer les supirieurs et rendre compte de ses oeuvres, il s'est
rendu A Rome, oh il a trouv6 aupres du Souverain Pontife
et des eminents cardinaux le plus bienveillant et le plus
flatteur accueil.
Le 26 decembre, A Paris, M. le Superieur geinral a
annonci A la Communautd riunie, dans la salle d'oraison
pour I'examen particulier, qu'il venait de recevoir de Rome
des lettres de 1'eminent Vicaire apostolique, lui faisant savoir qu'il avait obtenu ce que d'accord avec les superieurs
de la Congregation, il avait solliciti, savoir que de son
vaste vicariat de Pekin soit d6tachie une partie, A1'est, qui
sera constitude en vicariat apostolique special. Le nouveau
vicaire apostolique, propos6 et acceptd, sera M. Francois
Geurts, un de nos Missionnaires du vicariat de Pekin.
Le nouveau vicariat sera confid aux confreres hollandais
qui auront ainsi, a ajoutd M.le Supdrieur gendral, un beau
champ Acultiver.
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SYRIE
BEYROUTH
Lettre de M. Bouvy, pretre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur general.
Beyrouth, le 25 janvier 1899.
MONSIEUR ET TRES HONORA PaRE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Nous avons eu, le mois dernier, en Syrie, une visite qui
a produit une profonde impression et qui laissera un long
souvenir dans le pays. L'escadre francaise de la Mdditerranee, commandde par le vice-amiral Fournier et les
contre-amiraux Marichal et Roustan, est arrivee a Beyrouth le 3 octobre. On avait annonc6 vingt et un navires;
mais A cause de la saison avancie, on a du laisser a Toulon
les plus exposes an mauvais temps, en sorte qu'il n'est venu
que les plus gros. Rien de majestueux comme rarrivee de
ces magnifiques cuirassds, ranges sur une seule ligne et
manaeuvrant avec le plus parfait ensemble. On eat dit des
iles flottantes. Vers quatre heures, ils jeterent I'ancre devant
Beyrouth, et aussit6t les canons du Brennus salu6rent la
ville qui rendit le salut de la mdme faqon. Le temps dtait
splendide.
Le lendemain, fete de la Toussaint, les amiraux en
grande tenue avec un nombreux itat-major vinrent assister
A la messe de la paroisse latine : ainsi la premiere manifestation des marins,franpais fut un acte religieux, non pas
fortuit, mais bien pr6medite; le but de la visite de 'escadre 6tant de rappeler aux populations du Levant le
double caractere politique et religieux du protectorat de la
France en Syrie. Et je vous assure qu'elle a parfaitement
rempli sa mission. AprBs la messe les visites commence-
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rent. Dans la soirie, je me rendis avec un confrere a bord
du Brennus pour saluer ramiral Fournier qui nous fit le
plus bienveillant accueil, surtout en apprenant que nous
itions Lazaristes. II me fit Peloge de ceux de nos confreres
qu'il avait connus en Chine, paniculierement de Mgr Favier, aujourd'hui ivaque de Pekin, et de M. Wynhoven.
Le lendemain, 2 novembre, M. Saliege itant venu pour
saluer Pamiral, je raccompagnai A bord; et juste au
moment de notre arrivie, raum6nier de 1'escadre commenCait la messe des morts & laquelle assistaient ramiral et un
grand nombre d'officiers et de personnes de la ville. II va
sans dire que nous fumes heureux de nous joindre A lassistance. Cette messe des morts sur un batiment de guerre,
avec cet appareil militaire que les marins savent diployer,
avait quelque chose d'imposant qui allait profondement au
coeur. Apres la messe je presentai M. Saliege & Pamiral
Fournier qui se montra, comme la veille, d'une bienveillance charmante pour les enfants de saint Vincent, et promit d'aller visiter le college des Lazaristes d'Antoura dbs
qu'il le pourrait.
Les jours suivants nous etmes la visite de beaucoup
d'officiers qui se firent un plaisir de venir voir les maisons
de nos Sceurs; la principale fut celle de ramiral Fournier.
Partout il fut accueilli avec distinction, et partout il timoigna sa surprise de voir nos ceuvres si bien dtablies, si
prosp&res et tenant une place si honorable dans la ville de
Beyrouth. c Je tiens, dit-il, a vous assurer que la France
s'interesse toujours a vos ceuvres, et que notre but en
venant vous visiter est de vous donner une preuve de cet
intirdt. Soyez assurds que, tout en respectant les droits du
gouvernement du sultan, nous saurons vous proteger. v
Dans toutes les maisons des Soeurs qu'il a visitkes, Famiral
a laisse une gindreuse aum6ne pour les pauvres.
Le jour de la visite de Pamiral a Antoura avait etC
fixe au lundi, 6 novembre. L'amiral voulut que je fusse
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de la partie. Sur tout le parcours qui conduit de la halte
du chemin de fer A Antoura, la population maronite
s'itait massde et saluait avec enthousiasme I'amiral, le
consul geniral, M. le comte de Sercey, et leur nombreuse
suite; les femmes faisaient entendre leurs roucoulades
aigues, comme au temps du patriarche Jacob; des terrasses
des maisons pleuvait l'eau de rose, et sur des assiettes
1'encens fumait comme dans les iglises. Cela me rappelait
singulierement ce qui est arrive a quelqu'un que vous connaissez', le 3 novembre t883, dans des circonstances analogues. A Zouk, on s'arrita quelques instants pour saluer
ma soeur Billy et son intiressante famjlle, et aux compliments qui lui furent faits, l'amiral repondit par d'aimables
paroles. Les cloches des dglises sonnaient a toute volie,
et les couvents des religieuses, malgrd la rigoureuse cl6ture, nous saluaient au passage comme faisaient les iglises.
Sur la hauteur qui separe Zouk-Mikail d'Antoura, se tenait
la fanfare du coll6ge avec la division des grands. Des que le
cortege fut en vue, la musique salua avec entrain les dminents visiteurs, et des cris joyeux firent retentir les airs. En
arrivant pres des 616ves, l'amiral et sa suite mirent pied a
terre pour dchanger les premiers saluts. Puis on remonta
en voiture jusqu'au college. C'est A la porte de 1'etablissement qu'eut lieu la reception proprement dite. Quels changements depuis 1883! M. Sali6ge, entoure de sa nombreuse
famille, souhaita la bienvenue A ramiral Fournier, qui ne
savait comment exprimer son admiration devant un si bel
etablissement. Aux compliments qui lui furent adressis
dans la salle des fetes, il repondit franchement, loyalement
qu'il itait venu en Syrie pour montrer aux chretiens que la
France n'avait pas oublid ses engagements, et qu'au besoin
elle saurait se servir de son dpee pour les soutenir. Au
diner, M. Salige adressa a l'amiral un toast vibrant de
i. M. le Supdrieur geniral lors de son voyage en Orient.- N. d. . R.
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patriotisme, et rappela les paroles riconfortantes que son
illustre h6te avait prononcies 'an dernier a Toulon, au
moment oh avaient couru des bruits de guerre. Les paroles
du superieur furent vivement applaudies, et l'amiral, dans
sa reponse, renouvela les assurances de protection qu'il
avait deja plusieurs fois donnies, mais en accentuant
encore plus la note religieuse de la manifestation navale
dont le gouvernement de la France l'avait charge. D'autres
discours furent improvises par des convives qui temoignerent ainsi de leur attachement A la France. Au retour
on apprit la mort d'un jeune aspirant dcedd a I'h6pital,
muni de tous les secours de la religion. L'enterrement fut
fixe au lendemain.
Qui est pensi qu'un simple enterrement de marin pdt
donner lieu a une si touchante manifestation ? Elle le fut,
parce qu'elle fut surtout chritienne. A Pheure fixee, les
trois amiraux en tenue, suivis d'une centaine d'officiers
(cent cinquante) egalement en tenue, arriverent a l'h6pital
oh devait avoir lieu la levie du corps, qui fut faite par
Paum6nier de l'escadre. La procession se ddroula alors a
travers les rues de Beyrouth dans le plus bel ordre. En tete,
derriere les cawas du consulat de France, precedes euxmemes d'une longue file d'orphelins de nos Soeurs, marchaient les clairons et les tambours, suivis de la musique
du Brennus. Le corbillard, preced6 et encadr6 de marins
portant des couronnes, itait suivi imm6diatement d'un
nombreux groupe de Filles de la Charit6, la Visitatrice
en tdte; puis venaient les amiraux, les commandants des
navires et le reste des officiers.
L'air recueilli -et grave de tous ces militaires faisait la
plus profonde impression, et pendant tout le parcours, de
1'h6pital a l'6glise, de l'Pglise au cimetiere, I'ordre le plus
parfait ne cessa de rdgner. Les Turcs eux-memes timoignArent combien ils etaient touches de cette attitude religieuse
de nos Franqais. Au cimetiare, Pamiral Fournier fit ses
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adieux, au nom de l'escadre, an jeune camarade dont il
accompagnait la dipouille, rappela sa fin chritienne, et lui
dit au revoir dans un monde meilleur. L'amiral Marichal,
du navire duquel etait le defunt, accentua encore le sentiment elevd et chritien du commandant en chef, et tous
tinrent A jeter l'eau benite sur le cercueil de leur camarade
avant de le quitter.
Le vendredi, io courant, eut lieu la visite de l'amiral au
patriarche maronite a Bikerki, Mgr Hoyeck. Sa Beatitude,
qui etait accourue du nord du Liban pour recevoir l'amiral,
avait convoqud, pour la circonstance, tous les 6veques de
la nation maronite; et, c'est entouri de ces prelats, qu'il
re;ut 1'envoyi de la France. Les paroles les plus cordiales
furent echang6es de part et d'autre, et tout le monde
timoigna Wtre enchant6 du langage tenu en cette circonstance. Dans un entretien particulier que j'eus avec Sa
Beatitude un peu apres la riception, j'eus lieu de constater
combien elle etait heureuse de cette visite. I1y avait bien de
quoi, en effet, etre content de la demarche dont etait
honord le chef de la nation maronite : deux amiraux, plusieurs commandants de navires, en tout vingt-deux officiers franqais, tout le consulat gendral, et plusieurs autres
personnages de distinction, tels itaient les h6tes du patriarcat qui n'en avait jamais tant vu de cette qualite. Avant de
quitter la rdsidence du patriarche, 'amiral annonca qu'il
vicndrait le dimanche suivant, avec toute son escadre, faire
une demonstration dans la baie de Jouni, en face du
patriarcat.
Le programme du dimanche etait assez varie. Le matin,
messe inilitaire sur le pont du Brennus, dejeuner a bord
pour les invitds, du nombre desquels j'itais encore, sur le
desir formel de l'amiral. A midi, 'escadre appareilla pour
Jouni, et apres les preparatifs ndcessaires on leva l'ancre.
A quatre heures, le Brennus qui tenait la ttet de la ligne
salua la Montagne de ses canons, et les 6chos portnrent
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au loin la nouvelle de I'arrivie de I'escadre frangaise au
pied du Liban. Le rivage itait noir de monde, et bient6t
des embarcations amenerent des lots de visiteurs. De tous
les navires, des chaloupes se detachrent pour aller chercher les amis, et nous ne tardames pas a voir arriver
M. Saliege avec quelques professeurs et une grande partie
des elIves du collge. A la tombde de la nuit, les projecteurs electriques de tons les batiments lancrent leurs
rayons lumineux dans ioutes les directions; il y eut un
moment oi le patriarcat parut comme embrase par les feux.
De la Montagne, on rdpondit par une multitude de feux
de joie, comme on en voit a la fete de la Croix. Mais tout
finit vite en ce monde; ii fallait repartir, car la nuit etait
venue. L'escadre alors prit sa route vers Beyrouth, et ne
s'arrita que pour nous permettre de d6barquer; puis elle se
remit en marche pour Jaffa.
11 avait eti dicidd, a Paris, que Pamiral Fournier, avec
un certain nombre d'officiers et de marins, irait jusqu'i
Jirusalem, et il avait edt entendu que cette visite aurait
surtout un caractere religieux et catholique. Le resultat
dipassa de beaucoup le programme.
Le mardi matin, 14 novembre, les trois amiraux, environ cent quatre-vingts officiers choisis, et une soixantaine
d'hommes ddbarquirent a Jaffa, et prirent le train spicial
pour Jerusalem, les officiers en grande tenue, le sabre au
c6te, les hommes le sac au dos. Arrivs A la gare de la cite
de David, ils furent requs par le consul gendral entourd du
personnel du consulat, et par les representants de toutes les
communautis religieuses catholiques (exceptd une), et la
musique des Peres Blancs, qui jou laaMarseillaise.
Immediatement alors, le cortege se rangea. Les hommes
prirent les devants a pied pour s'arriter A la porte de
Jaffa, et les officiers les suivirent en voiture. Ici commence la manifestation. Les hommes se mettent en rang
deux a deux, encadres par leurs chefs; puis arrivent les
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officiers, ayant a leur tite les trois amiraux, tous en
grande tenue et A pied, comme il convient A des pelerins.
Le cortege s'avance gravement i travers les rues de Jirusalem, et marche directement vers le Saint Sepulcre. A
la porte de 'Eglise sainte, les Revtrends Peres Franciscains attendent les marins franjais.
Le R. P. Custode souhaite la bienvenue A I'amiral
Fournier et A ses compagnons, et les introduit solennellement dans l'enceinte du sanctuaire jusqu'au Tombeau
du Sauveur. LA, tous, amiraux, officiers et marins, se mettent a genoux; alors commence le difild dans 'idicule qui
renferme le Tombeau; chacun veut y prier, y baiser la
pierre du sipulcre; la plupart des officiers y deposent leurs
sabres comme pour les consacrer au service de JesusChrist. Ce n'est que quand tous, jusqu'au dernier 'homme,
eurent satisfait les premiers clans de leur devotion qu'ils
songerent A se retirer pour aller prendre leur logement,
les hommes i Notre-Dame de France, chez les Peres
Assomptionistes, et les officiers a Casa-Nova.
Le lendemain, il y eut grand'messe au Saint Sdpulcre,
chantee par 1'aum6nier de l'escadre. Plusieurs officiers y
communierent. Mais beaucoup penserent en eux-m4mes
que ce n'itait pas assez. On le vit le lendemain ou les jours
suivants. Sur deux cent cinquante hommes presents,
deux cent quarante au moins s'approcherent de la sainte
table, I'amiral en tete. Rarement on avait vu pareil spectacle, pareil acte de foi religieux. Quel contraste - on a
bien droit, apres tout, de le constater - avec la visite de
'empereur Guillaume l'aa dernier !
Les temps libres furent employes A visiter les sanctuaires, et les lieux vinerds de Jdrusalem. Le vendredi
matin, tout le monde se trouva riuni pour la messe a
I'eglise francaise de Sainte-Anne, ot est nre la tres sainte
Vierge. Mais l'acte le plus touchant fut l'exercice du Chemin dela croix,qui eut lieu,le soir,dans les rues de la ville.
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Naturellement, aucun ordre n'avait dtd donni d'y assister, mais presque tous, officiers et marins, s'y trouvaient.
Le rendez-vous general dtait la caserne turque, lieu de la
premiere station, a I'emplacement du pritoire de Pilate. Les
Peres Franciscains dirigeaient la procession, et, A chaque
station, la foule tombait a genoux et baisait la terre.
Jugez de 'effet que cela devait produire. Les Turcs itaient
6difi6s de ce spectacle et disaient entre eux : Au moins
ceux-la ont de la religion, et ce sont des Franqais; les juifs
s'dclipsaient prudemment, et les protestants s'dtonnaient
de ce qu'ils appelaient une susperstition surannie. Et les
pieux pelerins n'en continuaient pas moins le cours de
leurs exercices de pi&et, sans se soucier de ce qu'on en
pensait, ou de ce qu'on en dirait. Et tons ces hommes
n'6taient pas des parfaits chretiens, tant s'en faut! Mais
tous subissaient I'influence mystirieuse du milieu od ils se
trouvaient, tous se rappelaient qu'ils 6taient chretiens, et
que le Christ etait mort pour eux en ces lieux. Au Golgotha, durant tout le temps du sejour de nos marins, les
visites ne discontinuaient pas, et elles etaient prolongies.
A la messe qui y fut dite, ii y eut encore beaucoup de
communions.
Enfin, le dernier jour du pelerinage fut consacri a
la visite de Bethldem. Ce fut aussi une belle journ6e, au moins pr r le coeur, car le mauvais temps gata
un peu la manifestation. La grande prdoccupation de
l'amiral Fournier fut de visiter surtout les etablissements
religieux francais ou protdgis par la France; partout il
porta des encouragements, d'aimables paroles qui furent
accueillies avec bonheur; et partout aussi il put constater
quelle large place les etablissements catholiques, assistis et
proteges par la France tenaient dans le Levant. Mais ce
qu'il put constater aussi, ce sont les efforts diployes par
les protestants et par le schisme pour nous supplanter et
pour combattre notre influence dans ces rigions.
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L'influence russe surtout s'etend de plus en plus, soit en
Syrie, soit en Palestine. Continuellement les pelerins
russes affluent a Jerusalem, et ce sont la plupart de pauvres gens qui font ce long voyage au prix des plus penibles
sacrifices et de fatigues de toutes sortes. II est vrai que les
bateaux russes les transportent presque pour rien, et qu'A
Jerusalem ils sont heberg6s et entretenus gratuitement
dans d'immenses itablissements idifiis pour cet usage. Mais
leur foi est si grande qu'aucun ne veut s'en retourner sans
laisser son aum6ne, qu'ils diposent sur le pave des sanctuaires : pices d'or, billets de banque, menue monnaie,
bijoux etc.; chacun tientA timoigner sa piet par une offrande
souvent au-dessus de ses facultes. Quel dommage, disaient
nos marins qui les avaient rencontris, que ces gens-lA
soient separns de PEglise! Dieu, sans doute, n'est pas si
severe que les hommes, et sait trouver ses lus partout,
surtout dans la catigorie des gens simples.
Le lundi suivant, 20 courant, Iescadre itait de retour A
Beyrouth; elle avait visitl en passant Caiffa et le Carmel.
Les jours suivants nous vimes de nouveau affluer dans nos
maisons nos chers marins francais. Ceux qui avaient it a&
Jerusalem etaient tout fiers, et les autres, pour se dddommager, demandaient a acheter a quelque prix que ce ftt,
des objets de Terre saiate comme souvenir du pays. Les
maisons des Filles de la CharitO furent ddvalisees de ces
l'orphelinat des
objets. La clientele se porta surtout.
de soie confecobjets
petits
et
autres
garqons oit les foulards
tionnes dans les ateliers furent lestement enlevds, A la
grande joie des Soeurs, qui les avaient depuis longtemps
en magasin. A Porphelinat des filles, ce fut un va-etvient d'officiers et de gens qui venaient faire laver leur
linge, etc. Pendant deux semaines, il fallut travailler jour et
nuit pour expedier la besogne; et s'il y eut de la fatigue,
grace A Dieu, il y eut aussi un bon benefice qui vint A
propos pour solder la note de farine. Les enfants, pendant
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ce temps, turent admirables de ddvouement et d'ardeur au
travail. Aussi les compliments ne leur manquerent pas.
L'escadre franqaise nous a quittis le dimanche 26, se dirigeant vers Smyrne, d'oi 1'amiral doit aller saluer le sultan,
A Constantinople.
Maintenant, quel sera le resultat de cette belle demonstration navale dans les eaux du Levant? Je n'ai pas A
me prioccuper des consequences politiques qui peuvent en r6suler; mais n'y en eit-il aucune, au moins ce
rapprochement des marins francais avec les chretiens de
Syrie et de Palestine laissera dans le cpeur de nos populations une excellente impression, et relevera certainement la
reputation religieuse de la France. Depuis trop longtemps,
on s'dtait habitud A ne voir que des Franqais gdn&ralement
pen on point religieux, et m4me hostiles A la religion, si
Fon en excepte les palerins proprement dits qui viennent en
grand nombre visiter les Lieux saints, et 'on en concluait
que la religion chretienne avait cessd d'etre en honneur
en France. Les marins francais ont ditruit ce prijugi
par leur attitude vraiment chrdtienne; et c'est 1l un grand
resultat dont il faut se louer. Ii ne reste qu'& Ie consolider
par d'autres d6monstrations du mdme genre. Puissent nos
consuls et autres compatriotes comprendre cette lecon, et se
rappeler que leur force et leur gloire dependent, surtout en
Orient, de leurs sentiments religieux et des exemples qu'ils
donneront sur ce point aux populations. La plus grosse injure qu'on puisse faire par ici a un homme, c'est de rappeler infidele, kafir, c'est-a-dire un homme sans religion.
Un second resultat sera Pheureuse impression produite
sur nos marins par cette visite et qu'ils rapporteront en
France: impression d'ddification a la vue de tant d'oeuvres
chretiennes fondees et entretenues par les Missionnaires et
les Sceurs de Charitd. a Nous tombons des nues, nous
disaient les officiers, A la vue de tant de belles crdations,
de tant d'ceuvres de charite ecloses en ce pays sous votre
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influence : en vdrit6, on ne vous connait pas en France. *
Mais ce qui les frappe surtout, c'est le ddvouement des
Sceurs, leurs oeuvres si magnifiques. Plusieurs ont exprimi
leur intention de faire, sur cet etat de choses si glorieux
pour la religion et pour la France, des rapports oti ils
rendront un compte fidele de ce qu'ils ont vu. Puissent
ces rdevlations consolantes tourner A la gloire et au profit
de notre sainte religion en France, et ouvrir les yeux a
ceux qui la persdcutent parce qu'ils ne la connaissent pas.
Impression de pitd aussi, pour ceux que la grace a
touchds dans les lieux sanctifies par la vie et la mort de
notre divin Sauvetr. I1 n'est pas possible que des hommes
qui, sans y &tre forces, ont donn6 de si beaux timoignages
de foi, n'en gardent pas un durable souvenir. J'aimne Acroire
que la communion au Saint Sdpulcre et le Chemin de la
croix dans les rues de Jerusalem vaudront A ceux qui ont
eu le bonheur d'y prendre part une grAce de perseverance
dans le bien qui achevera d'en faire de boos chritiens. DijA
les effets s'en sont fait sentir.
Voila, mon tres honord Pere, des choses qui font du bien,
et qu'on aimerait de voir plus souvent.J'ai pensd vous faire
plaisir en vous les communiquant telles que je les ai vues
on qu'elles m'ont iet raconties par des timoins fideles.
Veuillez, me croire en 1'amour de Notre-Seigneur et de
Marie Immacul6e, votre fils respectueux et soumis.
E. BouVY, i. p. d. 1. m.

Nous ajoutons avec plaisir a Pintiressant ricit qu'on
vient de lire, qu'en rentrant a Toulon, apres sa croisiere
de deux mois dans le Levant, I'amiral Fournier a requ du
ministre de la Marine cette ddepche de filicitations :
* Je sais combien vous avez it6 parfaitement second&
dans 'accomplissement de votre importante mission par
les contre-amiraux Mar6chal et Roustan et par les com-
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mandants et les officiers places sous vos ordres; dans
toutes les relAches, nos marins se sont fait remarquer par
leur excellente tenue.
a J'ai, en consequence, rhonneur de vous adresser le
timoignage de ma satisfaction et je vous prie d'en transmettre 'expression A tout le personnel des bitiments qui
ont pris part i ce voyage.
Da LANESSsA. *

Lettre de M. P. CLEMENT, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Tripoli, 15 aobt 1899.
MoNSIEUR ET TRAS HONORt PaRE,

Votre benddiction, s'il vous plait !
Tripoli est le seal endroit, peut-dtre, od les missions se
donnent absolument comme du temps de saint Vincent.
Les Missionnaires emportent tout avec eux, afin de
n'etre a charge A personne, pas meme au cure du village
qu'ils vont ivangiliser. Un domesiique ou un Frkre coadjuteur, avec un attirail de cuisine, qui consiste en une
marmite, une podle et un petit fourneau, des provisions
de bouche et les objets indispensables pour meubler une
pauvre chambre, suivent partout les Missionnaires. Arriv6
dans un village, on loue une maisonnette, le plus pres
possible de l'dglise; on charge une bonne femme, ordinairement une des plus pauvres de la localiti, d'apporter
l'eau, de faire le pain, de laver le linge; puis lon commence
aussit6t les exercices de la Mission.
Ces exercices durent un mois, un mois et demi et quelquefois deux mois, selon les besoins et le nombre d'habitants qu'on a a dvangiliser. Les Missionnaires ne quitent,
en effet, le village, que lorsque tout le monde a fait sa
confession gendrale, a appris les prieres, rigld les affaires
temporelles, qui ont pu Wtre une cause de haine et de divi-
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sion, et qu'on a fait faire solennellement la premiere
communion aux garcons et aux filles, qui ont atteint 'Pge
voulu pour cette grande action. On termine la Mission en
6tablissant la Confririe de la Chariti, et en donnant les
scapulaires du Mont-Carmel, de la Passion et de I'immaculde-Conception a tous ces bons villageois et villageoises,
qui ont etd si heureux de suivre les exercices spirituels. Enfin, on regle les comptes, je veux dire qu'on paie le
loyer de la maison qu'on a habitee pendant la Mission; on
donne sa retribution A la femme qui a apportd I'eau, fait le
pain, lavr Ie linge; on distribue quelques piastres aux plus
necessiteux. Et l'on part pour recommencer le meme travail dans un autre village, emportant les regrets bien
sinceres, la vive reconnaissance accompagnde souvent de
pleurs de tous ces braves gens, qui aiment et vinerent le
Missionnaire comme un ange descendu du ciel.
11 est aisd de comprendre, monsieur et tres honore PNre,
la diffirence qu'il y a entre des missions donnees dans ces
conditions, et celles que Yon donnerait pour ainsi dire, a
la vapeur, en passant, et en itant ici plus ou moins a
charge, soit au cure soit aux paroissiens, dans un pays, oh
tout le monde est excessivement pauvre. Mais il est aussi
facile de comprendre les depenses que nous devons faire
pour 'entretien de deux maisons bien distinctes : Pune
stable, qui est celle de Tripoli, et I'autre que j'appellerai
volontiers ambulante, qui est celle que composent nos
Missionnaires : M. Chiniara, M. Arnaud, avec deux ou
trois excellents pretres du pays. Et avec cela, comme nous
passons pour des Cresus, parce que, comme le marquis de
Carabas, nous avons quelques vieilles maisons, quelques
langues de terre, personne presque ne pense a nous... si ce
n'est vous, mon tres honord Pere !
Mais si cette oeuvre des Missions est belle, consolante, et
pleine de fruits de salut, les retraites eccldsiastiques que
nous donnons, chaque annde, an nombreux clergd du
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diocese de Tripoli, ne le sont pas moins. Pour comprendre
le bien que font ces retraites, et par 1l meme leur nkcessit6,
il faudrait vivre comme nous, au milieu de ces pretres du
Liban, bons et simples, pleins d'estime pour les Missionnaires, mais obligis, comme saint Paul, de travailler de
leurs mains.pour gagner le pain de chaque jour, et ayant
par consequent grand besoin qu'on leur rappeile de temps
A autre le caractere sacrd dont ils sont revetus et les vertus
qu'il demande de chacun d'eux.
Nous donnons ces retraites ecclisiastiques dans notre
maison de campagne de Eden. Cette annee-ci nous comptons sur cent cinquante prdtres qui suivront les exercices
de la retraite. Tout ce monde est i notre charge, pendant
huit jours, soit pour le spirituel, soit pour le materiel; je
veux dire: soit pour I'lme soit pour le corps. De plus,
comme ils s'abstiennent de cdlibrer le saint sacrifice, pendant la retraite, nous sommes obligis, i cause de leur
extreme pauvretd, de leur accorder, i la fin des exercices,
unecompensation en lear donnant trois on quatre honoraires d'un franc. Une fois, n'ayant pas assez de messes a
notre disposition, nous avons iti sur le point de refuser A
Mgr St6phane, archeveque de Tripoli, qui est si plein de
bienveillance pour nous, la demande qu'il nous a faite,
comme d'habitude, de donner la retraite Ases pretres. - Ce
bon archeveque conduit lui-mdme la retraite, quand ses
occupations le lui permettent. - I1 disait, lautre jour,
devant moi an Consul de France, qu'il n'y avait au monde
que deux choses rdellement bonn"s pour. cette population:
le Bon Dieu et les Lazaristes I...
Bien souvent, on nous demande dans de gros villages,
pour y donner la mission, et nous ne pouvons accepter
que si nous avons quelques messes a notre disposition;
car, dans ces gros villages, nous avons besoin de pretres
auxiliaires pour nous aider A confesser, et ces pretres ne
nous pretent leur concours que si nous les nourrissons et
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leur donnons un certain nombre d'honoraires d'un franc.
Ici, je tiens A rendre hommage A la bontd que nous
tdmoigne loeuvre de la Sainte-Trinit6.
II y a au-dessus de Tripoli, dans le Liban, un grand
village appele Sgorta; il compte environ six mille habitants. Les Sgortistes passent une bonne partie de l'annie &
Eden, pres des CIdres, o6 ils ont des maisons de campagne,
et oi nous poss6dons nous-memes une residence. Les principaux personnages sont venus plusieurs fois me demander
des Filles de la Chariti, m'offrant pour elles une maison
convenable et un petit jardin. Je leur ai promis avant de
quitter Tripoli, de vous en parler et d'appuyer chaudement
leur demande; voici pourquoi. Dans ce village entierement catholique, ainsi que dans les nombreux villages de
cette partie du Liban, il n'y a aucune communautd de
femmesquis'occupe de l'education des filles. En sorte que,
1 o&i nos Sceurs de Tripoli ne peuvent placer une mattresse, les filles vivent dans le plus complet abandon, absolument comme des etres sans raison. Vous comprenez
aisdment, mon tres bonord Pere, quelles meres de famille
elles doivent faire plus tard ! Puis, ce gros village de Sgorta
est un centre d'ou nos Sceurs pourraieAn facilement rayonner
sur une centaine d'autres villages plus petits, qui n'ont pas
encgre vu les Filles de la Charite, et oil il y a un bien
immense a faire, sous tous les rapports. De plus, il leur
serait facile de surveiller, de a1, une douzaine de leurs
mattresses rdpandues dans les dcoles des villages environnants. Trois Seurs, et meme deux, avec des sous-maitresses, suffiraient pour commencer cette belle oeuvre.
Veuillez agreer, monsieur et tres honord P&re, etc.
P. CLEMENT.
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PERSE
Lettre de Mgr LESNk, ddligua apostolique,
d M. ANGxi., d Paris.
Ourmnia, le 8 octobre 1899.
MONSIEUR ET VENERR CONFRkERE

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais
Avant de reprendre nos travaux des Missions, je desire
vous dire quelque chose de ce que la mission d'Ourmiah a
pu faire en ces derniers temps, malgri les maux qui out
pes- sur le pays, la persicution sourde et legale de la part
des Musulmans, la disette et la famine, qui continuent A
iprouver une grande partie de la Perse.
L'annee 1896 a vu s'elever une 6glise et une ecole an
village de Balari, reparer les eglises de Tchamakii, de Nazi
et d'Eriavar. En 1897, les dglises de Supurgand et de Mavana ont &tE reparees, 1'iglise de Guttep a etd reconstruite
etune ecole y a et6 baie. En 1898, un presbytere s'est
ilevi Guttip; 1'eglise et l'icole, qui avaient subi quelques avaries, ont itt consolidies; de plus, une nouvelle
ecole et une jolie iglise se sont elevies au village de SangarBourzoukhari et 1'eglise de Chirabad, construite depuis
vingt ans, a et6 blanchie et restaurie.
Pendant cette annie x899, nous n'avons pu 6lever de
nouvelles eglises a cause de la famine; cependant nous en
avons repare une au village de Chimchedjian et achetd,
dans deux villages, un emplacement convenable pour y
bitir, dans chacun de ces villages, une eglise, un presby-

trre et une ecole. Tout ricemmeut j'ai recu, par l'intermidiaire d'un confrere de Vienne, la somme ndcessaire pour la
construction d'une de ces eglises; mais pour 'autre et pour
les deux presbyteres et les deux dcoles, les fonds necessaires
font d6faut. Si la Providence permettait qu'on nous vint en
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aide pour cela, ce serait un secours bien placd qui profiterait au salut des Ames et dont nous serions bien reconnaissants. Voili pour le c6t6 materiel de la mission; le
c6td spirituel n'a pas td moins consolant.
En effet, pendant ces trois dernieres annies, on n'a pas
donn6 moins de quinze a seize missions chaque annee.
Chacune d'elles aussi a port6 de bons fruits; ii y a eu un
certain nombre de conversions, beaucoup de retours et
bon nombre de ceux qui s'taient laisse sdduire par les
promesses mensongeres de la Mission russe, nouvellement
arrivie, sont revenus a risipiscence. Ceux qui, pour une
cause on pour une autre, n'ont pas os6 revenir, inclinent
maintenant vers le retour; je compte beaucoup pour cela
sur les missions de lhiver prochain.
Cette annie aussi, les Anrmniens dissidents qui se sont
toujours monuts insensibles aux pridications des Missionnaires, semblent se rapprocher de la sainte Eglise; il
y a eu parmi eux quelques conversions, entre autres la
conversion du vicaire general de lFevque schismatique de
Tauris; depuis un an, il itait a Ourmiab, il a demandi i
rentrer dans le sein de l'Eglise catholique, il a fait son abjuration ii y a pres de six mois; ii dit la messe et se montre
tres zali et tres ferme malgrd les menaces des dissidents qui
ont decide, parait-il, de le faire tuer. Cette conversion a fair
du bruit, et plusieurs gens bien pensants parlent de suivre
cet exemple. J'ai pu aussi, apres PAques, ordonner deux
prutres pour le rite armenien; tout fait bien augurer pour
Pavenir de cette nation.
Daigne le Seigneur ripandre abondamment ses grces
sur elle et sur nous, pour que nous puissions la ramener an
bercaildubon Maitre.
Veuillez nous aider par vos pri4res a l'obtenir de sa divine
bont~ et me croire en son amour, monsieur et vienrd confrere, votre reconnaissant serviteur.
F. LSSN*, C. M., ddlig. ap.

AFRIQUE
ALGERIE
NOTICE SUR M. CHARLES RAGOT
PRkrRE
DECiDn

A EL-BIAR, PRS ALGER, LE 27 SEPTEMBRE 1899

M. Charles Ragot naquit le 23 octobre i823, a Oudincourt (Haute-Marne), et il entra dans la Compagnie en
1848. Envoyd en Algerie, ii fut d'abord placi au grand
sdminaire de Kouba, pris Alger; ii y remplit les fonctions
d'conome ou procureur. Le 25 septembre 1851, ii en
partit pour notre maison de Mustapha-supirieur pour etre
laum6nierd'un grand orphelinat qui compta a certaines
dpoques quatre cents jeunes filles et plus de cent garcons.
En 1882, les Filles de la Charitd ayant resolu de sdparer
les jeunes filles qu'elles acceptaient elles-mimes de celles
que leur imposait I'administration de l'Assistance publique,
M. Ragot suivit les premieres a rOrphelinat Saint-Vincent
d'EI-Biar oh il demeura jusqu'A sa mort (27 septembre 1899). Ce vindri confrere a done passd cinquante et un
ans en Algerie.
La vie de M. Ragot a 6td tres simple. Pendant quarantehuit ans, il a dit la sainte messe i heure fixe, il a preche les
dimanches et les jours de fates selon le reglement, it a fait
les catichismes de premiere communion et de perseverance
au jour et A l'heure marques; pendant quarante-huit ans,
il a confessM les enfants dont ii itait le guide spirituel, avec
le memesoin et la meme exactitude.
En toutes ces choses, il n'a jamais exig6 qu'on se gnant
pour lui; au contraire, il s'assujettissait a tout pour ne
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goner personne. Exemple un peu petit peut- tre, mais ur6s
significatif : il 4tait toujours ala sacristie avant que les enfants n'entrassent a la chapelle, et il ne sortait de la sacristie, apres I'office, que lorsque les enfants avaient completement quitqe Figlise. On comprend d'apr6s cela que sa
ponctualiti a eti parfaite et constante.
Sa modestie n'etait pas moindre; elle etait saisissante.
Quand il disait la sainte messe, il donnait a tout son extdrieur une expression de profond recueillement, et lon ne
pouvait le regarder sans penser qu'il dtait enti6rement absorbd par les grands mysteres qu'il renouvelait.Quand ilfaisait lagenuflexion devant le Saint Sacrement, endehors de la
messe, il semblait tout penetrd de la presence de NotreSeigneur. Et les enfants et les Soeurs disaient: a Saint Louis
de Gonzague n'avait pas plus de modestie et de recueillement. * Elles Font dit a ses debuts en 185 , elles le disaient
encore dans le cours de cette annie 1899 qui l'a vu mourir.
M. Joseph Girard, qu'on appelait familikrement a cause de
son aspect vdndrable le ic Pre Eternel *, leur avait dit en
le conduisant A l'Orphelinat de Mustapha : a Le Grand Sdminaire fait un grand sacrifice en vous c6dant M. Ragot;
c'tait pour nos sdminaristes un si beau modele, a l'autel,
A 'eglise, en tout lieu, par sa modestie, sa simpliciti, son
dgaliti d'Ame, son obdissance! * Pendant quarante-neuf ans,
le meme eloge lui fut dicerni par les Soeurs et les enfants
de POrphelinat.
L'esprit de foi itait la r6gle et linspiration de tous ses
actes et de toutes ses paroles. L'Evangile, nos R4gles, la
Vie et les Conferences de Saint-Vincent qu'il savaiten quelque sorte par coeur, les Circulaires des Superieurs generaux, les anciennes et les nouvelles, nos Directoires, etaient
la matidre de ses lectures habituelles. II n'a jamais cess6 de
les itudier, et il les avait mis dans son coeur autant que dans
son esprit, pour en faire la r6gle de ses moindres actions.
Cet amour pratique pour les moindres observances de
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la Compagnie, pour les moindres recommandations de
saint Vincent et de ses successeurs, a fait penser A plusieurs
qu'il avait miritd la faveur de mourir 16 meme jour que
saint Vincent (27 septembre).
Que dirai-je de son humilitd? Comment en dynner une
id6e exacte? Quand il assistait A une ceirmonie publique,
il prenait une des derniires places, de manirre A se cacher
le plus possible, et surtout de manikre Anegener personne.
Mais son humilit6 etait aussi intirieure qu'extrieure :
a On m'estime a cause de ma vie exterieure, j'ai bien peur
que le peu de puretd de mes intentions he gate tout ce qui
parait bon en moi. * Quand il se trouvait en t&e a tdte
avec un confrere, il le consultait toujours sur quelque
point de doctrine on de pratique, que le confrere fft vieux
on jeune, professeur de siminaire on missionnaire missionnant. Enfin ii ne permit jamais qu'on lappelat superieur;
et quand parfois on relevait devant lui le mirite de ses cinquante annees passies dans le meme office, dans la meme
maison, an service des pauvres orphelines, il disait avec un
accent de conviction qui ne permettait pas de donner le
dementi a son humiliti : a On m'a toujours laissd ici parce
que je ne suis pas apte A faire autre chose, x Or, on savait
que c'tait par son tact et son devouement qu'il s'etait cred
cette position et qu'il s'etait attire des sympathies auxquelles il dtait difficile de 'arracher.
Toutes les Seurs qui Pont connu dans cet emploi disent
qu'il dtait un catdchiste incomparable, soit avec les plus
petites enfants, an cat&chisme de premiere communion,
soit avec les plus grandes, au catichisme de persdevrance.
La seur Visitatrice qui Pa vu et entendu au moins trente
ans a Mustapha, m'a dit que c'etait pour elle une jouissance
d'assister an catechisme des petites, tant il savait se mettre A
la portee de ces enfants, employer leur style enfantin sans
trivialit6 ni bassesse, et leur exposer les mysiires de la foi,
notamment les mysteres de Noel et de la Sainte-Enfance,
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avec une onction qui le faisait parfois pleurer lui-meme et
toujours emouvait profondement le ccur des enfants.
11 avait une regle de predication que la rhitorique n'a
jamais connue et que saint Vincent eit sans doute bien
gott6e : a Je voudrais, m'a-t-il dit, que quand on me-voit
monter en chaire, les personnes qui m'ont deja entendu a
pareil jour, puissent dire : a Aujourd'hui il va parler sur
a tel sujet, et il va nous dire A peu pres ceci et cela a; et je
voudrais ne pas les tromper. s Or, ce n'etait point pour rdpeter sans cesse plusou moins bien, et avec moins de travail, les mames sermons. Non, car il ne prdchait jamais, excepte peut-tre dans la derniere annee, - sans avoir
6crit son sermon; et meme a la fin, quand il trainait sa vie
defaillante, il Ecrivait encore quelque chose, et ii a lu la
plume a la main, tant qu'il a pu lire. II m'a donne comme
explication de cette regle, le principe de saint Vincent et de
saint Francois de Sales : a II suffit de bien connaitre et de
bien gofter quelques verites chretiennes pour &tre etabli
solidement dans la vertu. v II ajoutait : a II faut done tous
les ans graver les memes veritds et les m&mes sentiments
dans les coeurs, en les pr6sentant de plus en plus clairement, sous mille aspects, avec mille applications, de manitre A en pdndtrer et comme a en saturer les Ames. a
Encore un mot sur quelques venus qu'il a pratiqudes
d'une maniere simple, mais non commune. Son abandon a
la conduite de la Providence etait parfait. Jamais on n'a vu
en lui trace de preoccupation pour ravenir. Chaque jour il
ne pensait qu'&faire son devoir et, quoiqu'il fat porte au
pessimisme dans Plapprdciation des evenements publics,
cela ne le troubla jamais. Aussi un t6moin fiddle de sa vie
a pu dire : a II Etait toujours aussi calme, aussi digne, aussi
modeste, aussi grave dans la solitude qu'en compagnie. x
Sa prudence a 6et admirie par toutes les personnes qui
'ont connu. Elle a paru souvent excessive, mais c'est grAce
Aelle qu'il a toujours 1et profond6ment respect dans un
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milieu si observateur et si curieux. Cest cette prudence qui
rempechait d'aller foir les enfants pendant leurs recreations, A moins que ce ne fat dans des circonstances exceptionnelles et pour accompagner quelque visiteur. C'est
cette prudence qui lui fit observer invariablement la rigle
de ne jamais recevoir ni les Soeurs, ni les orphelines, dans
ses appartements, et encore fallait-il, pour qu'il leur parlat,
qu'elles ne fussent pas seules. Cette austerite, cette prudence, qui paraitra peut-6tre exagirie a ceux qui ne se rappelleront pas la conduite de saint Vincent, itait ndcessaire
a I'dpoque ot ii vint a I'Orphelinat; son age et surtout
I'etat des meurs dans un pays oi ii n'y avait (en i851)
presque pas de mariages riguliers, lui imposaient cette
extreme retenue. Mais il y trpuva de si grands avantages
qu'il ne songea jamais i s'en d6partir. 11 ne lui en revenait
en effet qu'une plus grande autoritd, une plus grande vineration, et comme il etait d'un devouement, d'une patience
admirables, A 1'dgard de toutes, l'affection qu'il inspirait,
se manifestait de la meilleure maniere, c'est-a-dire par une
obdissance parfaite a sa direction, et par des conversions
merveilleuses. Le seul souvenir du bon et saint M. Ragot,
a ramean a Dieu bien des Ames dgaries. Mais il a enseveli
dans le secret tant qu'il a pu, ces resultats tardifs et admirables de sa charitd et de sa prudence.
11 avait une conscience extrdmement delicate pour la
justice et la pauvrete. Bien des faits pourraientledimontrer.
On peut affirmer, sans crainte d'exagdration, qu'il n'edt pas
emportd d'une maison une epingle sans en avoir la permission. Supirieur, il a accord6 facilement des voyages A
ses confreres; lui-meme n'en a jamais fait que de ndcessaires, et cela par esprit de pauvretd, car ii aimait ses
confreres, il aimait les reunions de sa famille religieuse,
et c'dtait la seule chose qui lui faisait quitter sa solitude
avec joie.
Sa mortification a tentris grande et continuelle. Si, en
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public, la peur de scandaliser, qui a toujours tdC extreme
chez lui, lui imposait des mortifications perpituelles, sa
vie de solitude et de travail continus, an jugement des
timoins de sa vie, etait, par le recueillement et la modestie,
comme celle de saint Francois de Sales, une contrainte de
tous les moments. Jamais on ne la trouv6 dans une attitude molle on moins modeste; jamais on ne l'a vu oblige,
par une visite imprevue, a composer et regler son extirieur.
Et quant A sa mortification dans le boire et le manger,
qui a iti admirable, il faudrait trop d'explications pour les
bien faire connaitre. Notons cependant qu'a i'poque on le
beurre se vendait tres cher en Algdrie, il apprit un jour
qu'on le payait un prix, en effet, assez dlevi; par esprit de
pauvretd, il ne voulut plus en manger. Le lever de quatre
beures lui a toujours coitd, il l'a avoud plusieurs fois; et,
cependant, mime quand il s'est trouvd seul, sans temoins
de sa vie et jusque dans sa vieillesse, il a observe fidelement
ce point fondamental de la bonne journee d'un enfant de
saint Vincent.
Dans les six derniers mois de sa vie, il souffrit beaucoup
d'une maladie qu'il ne fit connaitre qu'a la derniere extrdmit6; aussi ne fut-il arreti qu'une dizaine de jours.
Quand on lui annonqa qu'il etait Ases derniers moments,
il recut avec un calme admirable les derniers sacrements.
II repondit a toutes les prieres avec une voix si forte que le
prdtre l'engagea a ripondre plus bas, mais ce lui 6tait difficile; il 6tait habitue a redire les textes sacres avec une foi
si vive, le cri de son coeur etait si fervent en tout temps, et
plus encore.en ce moment supreme, qu'il ne pouvait en
moddrer 1'expression exterieure.
11 garda sa connaissance presque jusqu'A la fin, et il
rendit son Ame a son Dieu A deux heures du matin, le
27 septembre 1899, jour de la mort de notre saint Fondateur.
II avait travailli jusqu' la fin, et comme il sentait ses
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forces diminuer de plus en plus, dans les derniers mois de
sa vie, il disait i notre cher frere Soucry : t Oh! si j'etais
plus jeune, que je travaillerais! a
Veuillent Notre-Seigneur et saint Vincent nous communiquer Atous son amour du travail, de la vie cachie, du
ddvouement, de la fiddliti & nos saintes Regles et a nos
saints voeux.
FL. DEMIAUTTE.

ABYSSINIE
Lettre de M. GRUSON, prEtre de la Mission,
d M. ANGELI, d Paris.
Alitina, 5 juin 1899.

MONSIEUR ET VENERE CONFERRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamaisl
4 Quainddi tsebouk iou! Que c'est beau!... que c'est done
beau!... Nos chers Abyssins ne cessaient, hier, de rpe'ter
cene parole, tant notre procession de la Fite-Dieu les avait
fortement impressionnis et delicieusement ravis!
Sans vouloir, certes, risquer aucune comparaison entre
les honneurs rendus &Jesus-Hostie par nos Irob et les
pompes de nos cathidrales de France, nous osons pourtant
l'espdrer, la procession d'Alitidna a grandement consol4
elle aussi, le coeur du divin Maitre.
Sur la fin du mois de mai, nous demandions a M. le
Supdrieur si rien ne s'opposait a ce que l'Hostie sainte sortit
de notre humble dglise le jour ot, lA-bas, sur la terre de
notre douce patrie, I'auguste Sacrement recoit un hommage magnifique et si solennel. C'est que, dans nos parages,
tous les volcans sont loin d'etre eteints. Grace a la haine
infatigable de nos ennemis qui ne savent pas se decourager
apr6s leurs defaites, nous sommes obliges Aune grande pru-
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dence, & une riserve extreme. Jusqu'W ce que la position
soit totalement enlevee et sous peine de compromettre
l'avenir, il convient de ne pas oublier un seul instant, le
Non omnia expediunt de saint Paul.
M. le Superieur acquiesqa A notre pieux projet et ajouta
meme qu'il viendrait prendre part la fte. Partout ailleurs,
A Mai-Brazio, a Gouala surtout, ii serait d'une souveraine
imprudence de songer a une procession; mais, au milieu
de nos fideles Irob, il n'y a rien Aredouter : nous sommes
absolument chez nous.
Pendant plusieurs jours, armis de pelles, de pioches, et,
faute de brouettes, - la brouette n'est pas encore connueen
Abyssinie, - munis de simples paniers, nos 4l6ves firent
merveille. II s'agissait de combler les creux, de faire disparaitre de grands tas de pierres, d'4galiser le terrain sur tout
le parcours de la procession, de preparer Ala lettre la voie
du divin Triomphateur.
De leur c6td, nos religieuses indigines travaillaient avec
zile A la confection des orifammes et des draperies qui
devaient entourer et recouvrir notre modeste reposoir.
Une croix, deux candilabres offerts par une Ame genereuse, comme ii en est tant dans notre belle France, des
touffes de verdure et des fleurs constituaient Iornementation du tr6ne eucharistique de Jdsus.
Mais voici le grand jour. Nous sommes au 4 juin. Le
ciel, colori d'abord d'uce teinte pAle, s'illumine par degres
jusqu' ce qu'enfin le giant des astres, figure du Soleil de
justice, s'dlance dans 1'espace et ajoute une nouvelle beautd
A la beaute de chacun des etres de la creation.
Pendant ce temps, notre petite cloche (les Abyssins 'admirent autant que Paris admire la Savoyarde) envoie sans
se lasser, A tous les dchos, ses joyeuses voices. Son appel est
entendu. Impossible d'y ripondre avec plus d'empressement.
Par tous les sentiers de la montagne, l'on voit arriver des
groupes nombreux. Les femmes portent sur leur dos, dans
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une sorte de vaste poche, le petit bibe dont la tete noire
emerge de ce sac en peau de chevre. Elles out revetu le
kouari des jours de fete, cete toge blanche, rayie de rouge,
qui est le vetement national. Et les guerriers!... Ils soot
vraiment beaux ces hommes, drapes comme des statues
antiques. D'une belle stature, le visage couronni d'une
6paisse toison de cheveux soigneusement couverts de
beurre, ils ont Fair franc et loyal. Les uns sont armes du
fusil, et sur leur ceinture est bouclee une vaste cartouchiere;
les autres portent les armes traditionnelles, la lame au fer
long et.acere et le bouclier rond de peau d'hippopotame,
orni de plaques de metal repousse. Tous portent, au c6td
droit, un immense sabre recourbd en forme de faucille.
11 y a loin, on le voit, de ce tableau aux reves de ceux qui
s'imaginent 1Afrique peuplie de sauvages'nus et repoussants. Bient6t liglise est bondee de nos chretiens qui ne
tardent pas Ala faire retentir de leurs chants religieux. Les

voix que nous entendons ne sont certes pas des voix de
poitrinaires... L'oreille d'un musicien souffrirait passablement, sans doute, si elle etait condamnde A entendre ces
cris aigus et absolument etranges. Pour nous, nous sommes
heureux quand mdme, parce que, dans ces sortes de vociferations, nous sentons vibrer la foi naive et robuste de nos
Irob.
Quel spectacle attendrissant de voir ces ames simples,
hommes et femmes, se presser A la sainte table a la suite
de nos eleves Puis, avec quelle piete, avec quel recueillement, ils formerent le cortege d'hoaneur du Roi des rois
qu'ils avaient requ dans leurs poitrines!...
En tete marchaient nos petits ssminaristes. Apres eux, on
voyait les femmes et les jeunes filles suivre la banniere de
la trds sainte Vierge, portie par 'une de nos religieuses indigines. Nos pretres et nos diacres abyssins, ainsi que les
confreres, prec&iaient le tres Saint Sacrement, port par
M. le Supirieur. Enfin, derriere le dais formi par un kouari
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fixe quatre roseaux, s'avancaient les hommes et, au premier rang, les choums du pays,
Oh! sans doute nos Irob ne marcheront jamais en rang
avec la perfection des Europeens. Vouloir lexiger, ce serait
demander I'impossible. Le bon Dieu se contente de leur
bonne volonti.
Au soir de cette journde qui nous attirera, nous enavons
la douce confiance, d'abondantes benddictions, M. Coulbeaux nous disait : <(Sous le roi Jean, apres avoir fait une
pareille procession, nous n'aurions point tard6s a ttre pillis
et enchainds... a
Les temps sont heureusement changis. L'empereur Mdndlik nous a timoigni hautement et maintes fois ses sympathies. Puisse-t-elle sonner bient6t l'heure de la grande
moisson, I'heure binie o6 ce peuple, arrachi par des
manoeuvres infAmes des brasde 1'Eglise romaine, reviendra
tout entier vers sa mire.
L'intdret que vous ne cessez de nous timoigner, monsieur
et v6nerd coonfrre, nous est un gage que vous prierez et que
v ous demanderez, dans ce but, de ferventes prieres a la
double famille de saint Vincent.
Je vous prie, monsieur et vindri confrere, d'agrier, etc...
E. GRUsoN.

MADAGASCAR
Lettre de M. CorT,
pritre de la Mission,
a M. ARnAND DAVID, A Paris.
MONSIEUR ET CHER CONFRIRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
... La langue parlie a Madagascar est facile; il n'y a pas
mal de mots arabes et quelques mots frangais et anglais
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d'introduction ricente, cemme la chaise, la bouteille, les
mots concernant PEglise, etc. Voici du reste quelques
remarques plus pricises.
II n'y a qu'une langue dans toute 'ile : celle de IEmyrne
(des Hovas) qui est la langue litteraire; les autres la comprennent, mais la parlent moins bien : ici, en pays antanosis, nous avons un patois qui en differe un peu.
Elle s'icrit actuellement avec des caracteres francais ou

anglais; autrefois on se servait de l'alphabet arabe, et j'ai i
des livres que je puis convenablement dechiffrer: ils renferment de larabe etdu malgache et sont d'une vetusti fort
respectable : la couveture en peaur de boeuf non tannee a
mieux resistd que le papier a la dent des rongeurs. L'arabe
de ces livres me semble tire du Coran. La formule : a Au
nom de Dieu clement et misiricordieux y revient souvent;
puis des textes comme ceux-ci en parlant a Dieu: a l n'ya
de roi que toi. aC'est toi qui fais venir Ie jour aprs la nuit,
qui tire le vivant da mort et le mort du vivant...; toi qui as

fait le del et la terre. '
Avec un fonctionnaire, qui a passe onze ans a Madagascar, nous essayons de comprendre le malgache. Je vous
fais grace de tons les dessins et signes cabalistiques (ou
absolument dipourvues de sens) qui sont d'une bizarrerie
tout &fait divertissante, ce qui n'est pas de trop an milieu
des ariditis du dichiffrement. Une remarque en passant.
Je ne sais pas si vraiment les Hovas sont des etrangers : ils
habitent PEmyrne au centre, comme les Sakalaves Fouest,
comme le Betmisarck 'est, etc. S'ils 6taient venus depuis
des sidcles, n'auraient-ils pas laissi quelques essaims on
quelques souvenirs sur la c6te? n'auraient-ils pas importi
leur langue ? car celle qu'ils parlent appartient en propre
A&ile oi tous les habitants, meme ceux qui n'ont jamais
eu contact avec les Horas, parlent le malgache?... La
meme rflexion m'a eti faite par ce fenctionnaire dont je
vous ai pario, mais je ne veux pas essayer de faire de
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'ethnographie... peut-etre les Hovas sont-ils confondus
avec lesautres mahometans?
Il y a encore des parties, du c6ti de Farafangana
(Armbahy) o6 les caracteres arabes sont en usage.
La langue elle-mdme est pauvre : Comment dit-on a aa
a contraire D? demandais-je i M. Pietros. - II n'y a pas de
a contraire i, me dit-il. Et souvent j'ai la mime r6ponse.On
n'est jamais embarrasse pour Pidie, quand elle n'est pas
trop immatirielle; a defaut d'expression propre, la pdriphrase ou le synonyme, car le sens est dlastique, nous
permet de tout dire.
Les choses d'introduction recente ont des noms itrangers : cheval, soaly (prononcez choval); chaise, seqr; in,
divag; cloche, kolosy; livre, boky; tableau, tabilao, etc.
Mais un grand nombre d'objets ont des noms composs :
Le soleil s'appelle masoandroou I'eil du jour.
L'abeille, reny tantoty, ou mere du miel.
La ruche, trandeny tantoty, on maison de la mere du
miel.
L'encre on le cirage, rano mainty, ou eau noirp.
L'encrier, trandarno mainty, on maison de Pean
noire.
J'ai trouve pas mal de mots arabes :
La campagne se dit sdha; en arabe, sdha.
La porte se dit vava; en arabe, bab.
Le corps se dit vatanaet batana;en arabe, bddan.
Le turban se dit hamadmen arabe, hamam et hemena.
Les verbes sont faciles a conjuguer : les trois temps
passe, pr6sent, futur sont invariables, une lettre ou une
particule, umn, ou bien no, ho servent a les distinguer:
mandcka aoo, je pars; mandcha isy, il part on ils patent;
nandcha aho, je suis parti; kandcha aho, je partirai.
Mais les prefixes et les crwments offrent une varidtd extra-
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grande. Si la pensee n'a pas de fines nuances chez les Malgaches, toutes les manires de faire sont en revanche exprimies brievement, car la langue n'aime pas les superfluitis.
Manirka, envoyer; mampanirka, faire envoyer; mifaniraka, s'envoyer I'un l'autre; mifanpaniraka est a la fois
reciproque et causatif, etc., etc.
Pardonnez-moi tout ceci qui peut sembler pedant; mais
ne vous en itonnez pas, car c'est notre occupation principale, c'est notre condition de sanctification pour nous et
nos noirs. Vous savez que pour apprendre je me suis
jeti a l'eau. Monseigneur nous a donn6 repos les cinq
premiers jours, puis aussit6t il m'a dit d'assister au catechisme de M. Pietros; mais je n'ai rien compris, et dbs le
lendemain je me suis chargd de quarante petits qui commencent dija a s'intiresser A mon langage. Les cinq ou six
premieres fois c'est dur, malgre l'interpr6te; mais maintenant c'est presque aussi ais6 que de rendre la vie a un volatile. Apres la linguistique, causons un pen histoire naturelle.
Un mot d'un petit heron qu'on m'a donne Pautre jour
au bbrd du lac et que j'ai empailli. Un marmite (on
dcrit marmitd, serviteur) Paperqoit chez moi : a Sicus
dit-il; et il fait du bruit, il rit... Enfin aprbs un examen
aussi comique que minutieux, il dit avec conviction:
a Tsymaty ! il n'est pas mort I Cette peau que j'ai montee
assez vite vient du bord de la mer o l'on trouve des
mouettes, des sarcelles plus sombres et moins belles que
celles de France. On en a wris, et je n'ai choisi que le petit
heron.
Je ne vous raconterai pas au long notre premier grand
congd: les enfants pdchent avec z~ee et bonheur; je me
suis contenti de me promener au bord de Peau on dans
ces bois ot les lianes forment des reseaux inextricables:
tout cela est d'un aspect assez triste (non pas que je le sois,
grace a Dieu); il y a des 6pines, des aloes et surtout des
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cactus dont les haies sont absolument impinetrables. II y
aurait lieu de faire une description semblable a.celle de la
soeur Etchigary, A qui j'ai remis votre beau reliquaire. On
pourrait parler des petits noirs qui passaient toute I'apresdiner dans le lac (la bale) pendant que les plus fortunds
hissaient une chemise sur une pirogue et se laissaient
pousser par le vent, on bien que les navigateurs devenus
trop nombreux faisaient chavirer 1'embarcation, ce qui les
genait fort peu...
Agriez, etc. .
CorrA.
P. S. - Des que les colopteres auront fait leur apparition, j'espere vous faire un petit envoi.

AMERIQUE
fTATS-UNIS
Lettre de M. THOMAS SHAw, prdtre de la Mission,
& M. A. Miu.o, secrdtaire gineral.
La Salle (Illinois), kglise S-Patrice, 20 septembre 1899.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspourjamais!
La visite que je rendis au Berceau des fils de saint
Vincent des Etats-Unis il y a deux mois m'amene A vous
ecrire comme je me 'Ptaispromis. Je fus charmi de I'invitation que me fit notre digne Visiteur, invitation i laquelle je repondis quelques heures plus tard en me trouvant en chemin de fer pour aller vers notre maison :
Our home, our college home,
The home of many noble soul,
The shrine ofpurity '.
Le siminaire de Sainte-Marie ou le Barrens;' ce nom,
quiconque aime la Communautd, le prononce toujours
avec une grande estime et une profonde affection. La distance de La Salle an Sdminaire est par le plus court chemin d'environ trois cents milles anglais ou amiricains par
mer ou en chemin de fer.
La manikre de voyager est encore la mdme que celle
d'il y a cinquante ans et mime d'il y a soixante-dix ans;
la seule maniere sire. Je n'ai pas besoin de vous dire
r. Notre maison, notre maison le college, la maison
de beaucoup
de nobles Ames, icrin de puret6.
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que les nombreux fits apostoliqueo de saint Vincent n'avaient pas d'autre chemin devant eux. Apres avoir iti
train.s depuis le sdminaire dans un chariot grossier et rustique pendant quatorze milles, sur une'route hirissee de
troncs d'arbres et pas plus unie que le dos d'un chameau,
ils prenaient, au rivage de Sainte-Marie, hameau sur le Mississipi, le bateau A vapeur pour Saint-Louis, qui est situi
a quatre-vingts milles plus haut. A Saint-Louis ils montaient sur un bateau qui passe entre cette ville et celle de
La Salle en suivant la riviere Illinois, aussi loin qu'elle
est navigable, c'est-a-dire environ deux cent quarante
milles. Dans I'ancien temps on itait ravi par les paysages;
1'esprit- commercial des derniers quarante ans, en vrai
iconoclaste, les a detruits : ils ne sont plus l1 pour riconfoter et pour charmer le touriste.
Cependant le trajet en chemin de fer a ses avantages. En
effet, le pays de l'Illinois est renomme comme un terrain
de chasse et un vdritable Eden a ce point de vue-li. De
paisibles tribus d'Indiens rouges y dtaient etablies, et de
farouches mohauks y accourant et fuyant leurs stdriles
vallies, comme les Huns d'autrefois, s'emparaient de
vastes troupeaux de buffles et d'autres bates sapvages qui
parcouraient cet incomparable pays. Tous les ans, ils
emportaient leur proie avec eux; tous les ans, ils revenaient
a la mime tache. Tel est ce pays que visitait si souvent le.
courageux et saint missionnaire Marquette, et qu'il dicrivait avec tant d'enthousiasme i cause de sa richesse et de
son gibier.
Pour aller a Barrens, on vous traine dans une charrette
pendant un trajet de deux cent quatre-vingts milles a travers
un pays charge d'dnormes dep6ts tant6t de sable, dont on
ferait du verre de bonne qualitd, tant6t de terre glaise, qui
pourrait servir A faire des poteries d'une grande soliditd,
tant6t de ciment d'une qualit6 superieure. Quant aux dip6ts
de charbon, il y en a assezdans 'lllinois seul avec ses qua-

-

t1

-

tre mille cinq cents milles carris de charbon, pour subvenir aux besoins de millions d'dtres humains pour des
sidcles. Ces couches souterraines sont recouvertes d'une
boue noire, epaisse de deux ou trois brasses, qui a la proprieti de toujours se fertiliser elle-meme. Ces plaines
immenses recouvertes de ceriales, et surtout ce bli d'une
hauteur extraordinaire sont une chose, croyez-moi, dont
rEurop6en qui n'a pas voyagd ne peut se faire la moindre
idde. Tel est le pays fertile et riche qui se deroule A vos
yeux, jusqu'A ce que le train arrive a Chester, terme du
chemin de fer, situd sur la rive gauche du Mississipi.
A Chester, ayant quitte le train, vous gagnez en hAte
la rive du fleuve qui est A une distance de cent pieds; un
bac vousy attend. Vous vous embarquez. On leve Iancre
et le bateau traverse en fremissant le courant rapide du Pere
des Eaux et vous debarque a Clearyville dans I'tat du
Mississipi.
Apres avoir pris une petite collation (car le train vous
attend), vous dtes de nouveau colloqud dans le wagon jusqu'a Perryvi lie a dix-neuf milles plus loin. Vouspassez alors
par Ie fameux a Bois BrQ~l a, qui a cinq milles de largeur
sur trente de longueur, dont le terrain est fertilisd par le
fleuve; et 'admirateur, comme rous 1'&tes, de la belle
nature, est ravi au spectacle alternatif de champs de bli et
de forets de toute espece.
Le sifflet de la machine retentit; le train s'arrete, vous
etes a Lithia renommde pour ses eaux md&icinales. On
repart; vous etes emport6 sur une route escarpde; et
enfin
arrivie au sommet, la machine comme heureuse d'avoir
termind rascension, vole avec une rapiditd itonnante
a travers les champs de bld, les vergers et les prairies.
Vous
approchez de Perryville. Encore un mille a peine,
et quand
vous jetez les yeux par la portidre, vous voyez briller
au
loin le seminaire Sainte-Marie, situe sur un plateau devi,
lPcole apostolique, la chapelle, la maison
des Mission-
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naires, l'dglise flanquee de tours. Le chemin de fer ne va
pas plus loin.
Vous vous installez dans une voiture legere et commode
a quatre roues, appelee * buggy D, que seul le ginie des
Yankees pent construire, et pendant un trajet d'un mille
environ, vous avancez sur un chemin bien uni qui conduit a un boulevard, bord6 de chaque c6ti de cabanes
construites avec goit, jusqu'a ce que deux imposants contreforts places de chaque c6ti d'une double porte, annoncent lentree d' une- proprieit privee. Vous entrez alors
par une large avenue de pins majestueux, qui tout i
l'heure empdchaient de voir le bel idifice i une distance de
trois cents pieds, lorsque tout i coup le vehicule s'arrte :
vous mettez pied a terre, et ce que vous voyez alors
vous dedommage amplement des peines et des fatigues du
voyage.
Une maison en style renaissance de cinq cents pieds de
long sur soixante de haut se dresse devant vous: c'est la
maison centrale de notre Province de I'Ouest. On ne vous
laisse pas le temps de radmirer. Le Visiteur, s'il est Ii,
le superieur, M. Barnwell, et les Missionnaires, le sourire
sur les levres, vous entourent aimablement, vous saluent
en vous donnant le baiser de paix et en vous souhaitant i
Penvi la bienvenue.
Aujourd'hui, pour un homme en bonne sant, le voyage
vers le seminaire n'est plus ni fatigant ni monotone. Les
chaleurs accablantes de l'td, les routes in6gales, la gel6e
pinitrante de l'hiver n'exercent plus, comme autrefois, la '
patience du voyageur pendant les quatre ou cinq heures
qu'il passait en voiture pour venir du fleuve jusqu'au seminaire. Depuis cinq ans tout a bien change. Auparavant nos
confreres, veritables hommes apostoliques, depuis rimmortel de Andreis, n'avaient que cette seule route, par
laquelle ils devaient passer dans toutes les saisons de
rannie; ils n'avaient d'autre vehicule qu'un lourd chariot,
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maintenant mis de c6td et regarde par la gendration actuelle
comme un objet primitif et curieux: Tempora mutantur
et nos cum illis.
J'Ftais dans cette maison bWnie
Where beauty,power, glory all are asiled ,
juste le 4 juillet, jour anniversaire de notre grande fete nationale. Si vous aviez vu cela... C'etait un va-et-vient et
un remue-menage! Dans la maison tout le personnel - il y
aplus de cent personnes-dtait sur pied, et chacun travaillait a qui mieux-mieux, afin de preparer dignement les
a Grandes fetes », qui devaient s'ouvrir prochainement a
I'arrivee de notre digne et illustre Visiteur et de quelques
autres confreres. Pendant ce temps, moi, je fis le tour de la
propridid, examinant tout en detail et admirant ce magnifique edifice qui n'existait pas encore il y a quelques mois
seulement.
L'ancien college qu'un incendie avait consume en i865
est remplaci par la belle icole apostolique situde a Fest des
bitiments. Une allee de cerisiers conduit A la chapelle qui
est de toute beautd, aux chambres des dtudiants, et aux
refectoires de la communaute et des eleves. La maison des
Missionnaires, quoique construite il y a cinquante ans, a
conserve encore toute sa fraicheur.
Et que dirai-je de I'dglise paroissiale ? Ce monument magnifique est la copie de celui de Monte Citorio de Rome;
tout a fait renouvele A 'intirieur et P'extdrieur, il parle
encore bien ham, comme il Pa toujours fait, A tout admirateur de l'art; et surtout il rappelle aux anciens diAves
du <<Barrens a les dminentes venus du fondateur de
Andreis, dont il garde precieusement les cendres ventrdes, ainsi que le souvenir des Rosati et des Tornatore,
des Simon et des Denecker, des Odin et des Ryan et d'une
i. Oi planent la beautd, la puissance et la gloire.
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multitude d'autres fils de saint Vincent, non moins gonnus
quoique plus anciens. Derriere cesimposantes constructions
se trouve encore la grande maison construite j4dis en
biches de chene par MM. Simon et Odin; elle est aujourd'hui un peu modernisde, mais c'est la meme qu'autrefois,
quand elle donnait asile i des gt)upes de laboureurs spirituels, qui sortaient de ses murs pour aller semer et moissonner, et y rentraient le cceur rempli de joie et de bonheur. Euntes ibant mittentes semina sua; venientes autem
veniebant cum exultatione portantes manipulos suos.
De jour en jour il s'elargit le cimetiere oi reposent c6te
a c6te, au milieu des bosquets, plusieurs de nos p&res et
freres morts comme des saints, gardis et visitis avec amoq•
par leurs freres encore en vie; et cette voix venerable si
familibre a mes jeunes ans, qui frappait si souvent mes
oreilles d'enfant, me disant d'un ton doux et lugubre .:
a Souviens-toi de ceux qui in pace dormiunt et requiescunt », me parle encore d'une maniere aussi sensible que
jadis.
Je ne pouvais passer dans le jardin des siminaristes sans
etre vivement emu, en considerant comment, grace sans
doute i la protection de saint Vincent et du bienheureux Jean-Gabriel, a edtconservee cette petite maisonnette dans laquelle le digne supirieur et illustre dveque,
Mgr Rosati, vecut et s'acquitta de ses fonctions sacerdotales;
cette maison est encore aujourd'hui, apres soixante-dix ans,
dans un itat de preservation absolue. Je ne puis pas non
plus passer sous silence le bon gout et le tact qui ont pr6side A la distribution du terrain, les promenades bien entretenues, les gazons bien tondus, les parterres tant6t ronds,
tant6t angulaires, et remplis de plantes tropicales. Une
belle avenue, longue d'un quart de mille, partant de derriere les bitiments, passe par Pancien verger, o1 elle se
termine en formant un cercle, autour duquel s'ilevent des
pins majestueux, et au centre duquel on a biti un monti-
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cule; la Mere de Dieu, sous les traits de PImmaculie Conception, plac&e sur le haut, domine le tout comme itant
notre protectrice et la reine du clerg. Ici est la sortie avec
son luxe d'ombre et de bancs rustiques, et ce petit coin de
terre, consacri A la Mere de Dieu, est ardemment recherch6
et prefire Atous les autres endroits des environs vraiment
charmants.
Miratur molem £Eneas, magnalia quondam
Miraturportam, strepitumquestrataviarum.
Voila enfin les h6tes si longtemps attendus. Les portes
de la maison hospitaliere des fils de saint Vincent s'ouvrent
devant Pillustre Mgr J.-J. Kain, archeveque de Saint-Louis
et sa suite; ce sont, avec les Supirieurs de nos maisons de
Saint-Louis et de Chizago, le Visiteur M. Smith, le supirieur M. Barnwel, accompagni des officiers et prdtres de
la maison. Nos itudiants, siminaristes et fr&res au nombre
de soixante, les 6lives de Plcole apostolique au nombre de
quarante, accueillent avec magnificence Sa Grandeur et
ceux qui l'accompagnent. Depuis ce moment le a Berceau *
est en fete. M. le Supirieur souhaite a ses h6tes la bienvenue dans un discours iloquent, plein de sincdritd et de
cceur, auquel Monseigneur a rdpondu d'une ame pleine
d'dmotion.
Ce n'Wtait pas la premiere fois qu'un prince de l'glise
visitait Sainte-Marie, et y conferait a plusieurs de la maison la dignit6 sacerdotale; mais cette visite d'un archeveque
semblait montrer Atous quelle place iminente cette Alma
Mater occupe dans les coeurs des fils de saint Vincent si
ddvoues a son culte.
Ceute reunion n'avait pas seulement pour but le Triduum des 6, 7 et 8, o0 la tonsure et les ordies mineurs
furent confirds & quarante, le sous-diaconat A huit, le diaconat a sept et la pritrise A cinq de nos etudiants. EIle
montrait encore bien clairement que les difficultds qu'on a
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alligu6es quelquefois, soit A cause de L'inconstance du climat, soit A cause de la position topographique de la maison, et a cause de la difficulti de communication qui existait entre elle et les autres maisons de la Province de l'Ouest,
se sont dissipies devant l'expirience. La providence de
Dieu qui veillI sur ses enfants et dispose tout avec suavit6,
Jacta curam in Domino et Ipse te enutriet, s'est manifest6e
d'une maniere ividente.
Jamais peut-8tre, depuis tant de temps qu'il existe, le
SBerceau a ne parut si magnifique; jamais, pour sdr, il ne
se sentit aussi bruyant, aussi joyeux, aussi glorieux. Oui,
nous pouvons appliquer i la vlnerable maison, qui a eti
la mere de toutes celles de la Province et qui itait en fete
a loccasion de la grande r6union et des ordinations, les
paroles dites de Judith le jour ou elle sortit de la ville
pour craser l'ennemi de sa nation : Cui Dominus contulit
splendorem... Et Dominus hanc in illam pulchritudinen
ampliavit, ut incomparabili decore omniumn oculis appareret.
La coincidence de ces solennitis avec la fete des Prodiges
de Marie me semble tout A fait remarquable, que cette
coincidence ait eti prevue ou non. Ce jour est plein de
signification pour r'crivain, et aussi pour tous ceux a qui
le seminaire de Sainte-Marie est cher: Olim meminisse

juvabit.
Cependant, quel que soit le charme que prdsente la beauti
materiille de mon ancien college et de ses environs, ce
n'est 1a que flos conterens et egrediens, quand, A c6ti de
cela, je considere l'union et raccord parfaits qui existent
entre la tte et les membres de la maison; ils n'ont qu'un
coeur et qu'une Ame, et vivent, selon les paroles de celui
qui est pour nous, apres Notre-Seigneur, la plus grande
autorite, in morem charorum amicorum. Oh I oui, je sentais la veriti de cette parole : Quam bonum et quamjucun-

dum habitarefratres in unum
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Le pilote conduisant tranquillement et attentivement le
navire; tous les passagers obeissant promptement et d'un
cceur joyeux; la tenue vive, respectueuse et heureuse des
petits eleves de iecole apostolique; 'attitude virile et ecclisiastique des etudiants et seminaristes; la bonne entente des
anciens avec les jeunes, charme les yeux ettonsole Pime!
Doux spectacle qui n'a pas de semblable. Heureux, me
disais-je, heureux 1'avenir qui est fondi sur telles espdrances! Oh, puisse-t-il n'y avoir aucune alteration dans cet
esprit de notre saint Fondateur : Ut amemus quod amavit et
quod docuit operemur. Hdlas! Quelle difference de situation entre un jardin entoure de palissades et un autre
expose au souffle de la tempdte, entre un navire au port
et un autre lance dans la haute mer, luttant contre les vents,
la maree et les vagues I Et combien devient triste bien souvent la destinee de plusieurs qui se sont engages dans une
mer qu'on disait calme et tranquille! Encore : Apparent
rari nantes in gurgite vasto.
Le Zeitgeist, comme disent les Allemands, 1esprit
d'indiffirence pour les exercices de pidte, la recherche des
aises, Iamour-propre et le malaise sous la main de I'autorite remplissent le monde; les fonctions les plus saintes,
nos colleges, nos paroisses, notre vie de missionnaire, la
haute appreciation des dons intellectuels, et le peu d'admiration pour la vertu, pourraient etre pour plus d'un fils
de saint Vincent le sujet de bien des peines, de bien des
regrets :
Dextrum Scylla latus lcevum implacata Charybdis
Obsidet : atque imo barathriter gurgite vastos
Sorbet in abruptumfluctus !
Quelque beaux que furent les jours de fete que je
passai an siminaire Sainte-Marie,' je dois avouer cependant que cette splendeur s'obscurcit un pen devant
mes
yeux, quand je considere que devant ce Spes gregis, que je

-

107 -

viens d'admirer, se dresse le monde avec son iclat trompeur dans lequel t6t ou tard ces jeunes hommes doivent
entrer, appelds par l'obeissance, et o& ils auront h lutter
contre les artifices du dimon et a faire face aux pdrils qu'il
leur suscitera.
Les lecons des sciences divines et humaines auxquelles,
pendant des anndes notre Alma Mater, soumet ses enfants,
les efforts qu'elle fait pour inculquer A chaque fils de saint
Vincent la conviction de la verite de cette parole du SaintEsprit si souvent citde : Qui sibi nequam, cui bonus erit ?
tout cela concourt A rendre chacun capable de bien marcher dans la carriere qui lui a eti destinee, pour la plus
grande gloire de Dieu et le salut des Ames.
Ma tiche est remplie. Veuillez, s'il vous plait, presenter
mes voeux sinceres, ad multos annos, A notre ze61 et tres
aimd et tr6s honore PNre; pour vous, recevez tout ce qu'un
frAre peut ddsirer pour son frere.
Croyez-moi, monsieur et cher confrere, etc.
THOMAS A. SHAW.

ANTILLES
Lettre de la sceur RODRIGUEZ, Vice- Visitatrice & Puerto
Rico, d la tres honoree M&re KIEFFER.
Puerto Rico, le

r3

avril 899.

MA TRES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamaisi
Les grandes calamitds qui, depuis quelque temps, sont
pour ainsi dire notre pain de chaque jour, m'ont empechie
de vous icrire plus t6t comme je I'aurais voulu.
Le 8 courant, nous avons eu un horrible cyclone qui a
dure toute la journ6e et urn partie de la nuit, et qui a occa-

sionni des digits considirables. La campagne est divastie,
les machines des usines brisees, plusieurs maisons et
mdme de grands batiments ont disparu, et les constructions
qui restent ont et6 bien ebranlies. Les personnes qui oat
succombi victimes du furieux eltment sont innombrables;
les unes ont eti noyies et d'autres ensevelies sous les
dicombres de leurs habitations.
Au milieu de cette disolation et de ces ruines, NotreSeigneur nous a protegies et nos etablissements aussi. Un
seul de nos h6pitaux, pen solide et tres mal situd, a 6ti
presque ddtruit, A1'exception de deux salles oi les malades
se trouvaient les uns sur les autres et recevaient Feau qui
pinetrait partout. Nos pauvres Soeurs itaient disolies, ne
pouvant secourir leurs chers malades dont les lits itaient
inondis; elles-memes se trouvaient tres exposees et personne ne venait a leur secours. Grande etait l'angoisse ! Le
vent augmentait, 'eau pdnitrait dans la chapelle, et pas un
pretre pour sauver les saintes Especes; la Soeur servante se
disposait a prendre le ciboire et a distribuer les saintes
hosties a ses compagnes qui etaient encore a jeun bien
qu'il f0t onze heures du matin, lorsqu'un de nos Missionnaires, bravant le danger, se prdsenta et consomma la sainte
Eucharistie. Quelques moments apres, le gouvernement
commenja A prendre des mesures pour venir au secours
de
cette maison; par une pluie battante et un vent affreux,
on
fit sortir les malades, transportant les uns i! h6pital militaire et les autres a la caserne; nos Sceurs vinrent
ici.
Grace A Dieu, personne n'a peri; nos Soeurs vont tous
les
jours soigner leurs malades aux maisons indiquies.
Je n'ai pas de nouvelles de nos Maisons situies
dans Pintirieur de Pile, les communications etant impossibles;
et je
suis bien inquikte, car le bruit court que
des villages
entiers ont disparu; j'espere que le bon Dieu
aura garde
nos pauvres Soeurs.
Veuillez, ma Mere, ne pas oublier dans vos
ferventes
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prieres vos pauvres filles de Puerto Rico; je demande
aussi ce mame pieux souvenir a nos chores Soeurs de la
Maison-mere.
Nos Soeurs me chargent de vous offrir leur filial respect,
et j'ai l'honneur d'etre, en l'amour de Jesus et de Marie
Ihmaculie, ma tres honoree Mere, votre tres humble et
trbs obeissante fille.
Saur MANUELA RODRIGUEZ.

COLOMBIE
M. Bret icrivant de Sainte-Rose de Cabal (13 septembre 1899), annonce que cette maison fera partie d'un
diocese qui va etre prochainement irigd et dont le cheflieu sera a Manezales.
II ajoute : c L'ecole apostolique commencera sa cinquieme annie scolaire apr6s-demain, 15 septembre, avec
cent cinq tleves. Tous les cours seront definitivement organisds. Nous avons donne, en juillet dernier, deux sujets an
seminaire interne, et nous croyons etre h mdme d'y en
envoyer quatre en fevrier prochain. Dieu veuille nous
continuer sa grAce et puissions-nous y correspondre. i

OCIANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de M. ORRIOLS, pritre de la Mission, Visiteur,

i M. A. FIAT, Superieur gineral.
Manille, Saint-Marcelin, Ie 2 novembre 1899.
MON TRiA

HONORA PERE,

Votre binddiction,s'il vous plait!
Je viens de recevoir votre lettre du 6 septembre, et je suis
bien sensible A votre intiert paternel pour vos fils et pour
vos filles des iles Philippines qui vous remercient des ferventes prieres que vous offrez a leur intention.
Malheureusement la guerre entre les habitants du pays
et les Amiricains est toujours an mime point; la province
de Camarines (nord) et celle du sud n'ont aucune communication avec Manille, de sorte que nous ne savons rien de
notre double famille de Nueva Caceres; la derniere lettre
que j'ai recue de M. Santandren est datee du 2 aout.
Cependant M. Serrallonga a requ une lettre de M. le curi
de Sorsogon (Camarines), datee du 25 octobre, et par elle
nous pouvonssupposer que, dans nos maisons, il n'y a rien
d'extraordinaire, car il est en rapport avec nos confreres.
J'espare que Notre-Seigneur les protegera toujours et les
priservera des dangers qui les entourent.
A Cebu, Soeurs et confrrers vont assez bien. Depuis
quelque temps il y a dans cette ville une ipidCmie appelee
beri-beri. A cause de cela, la municipaliti a fait organiser
an h6pital dans le convent de PEnfant-J•sus, et trois de nos
Sceurs sont chargies du soin des malades. Le 27 septembre
on c6lebrait dans cet h6pital la fete de notre bienheureux
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Pere, et il parait qu'y eat lieu une guerison prodigieuse
obtenue par rintercession de notre saint Fondateur et que
les medecins ne peuvent pas contester; je vous envoie cijoint, Ia relation qui pourra etre insdrie dans les Annales, si
vous le jugez i propos.
Nos Sceurs de Jaro seront obligdes de venir i Manille,
car elles ne peuvent rien faire ou presque rien, pour les
pauvres Indiens.
Quant a nos confreres, Monseigneur desire que M. Viera
et un autre pr&tre restent la-bas pour le bien du diocese.
Nos Sceurs de Manille continuent A se depenser dans les
ceuvres de leur vocation i'La Concordia et dans les autres
itablissements qui leur sont confies. L'administration de
1'h6pital Saint-Jean-de-Dieu craignait, au commencement
de I'annie, qu'on fat oblig6 de le fermer; mais, grace a
Dieu, cela ne s'est pas rialise; au contraire, tout marche
comme par le pass4; il y a beaucoup de malades, et les .
Sceurs, au nombre de vingt-six, se divouent a leur service.
Ici, a Saint-Marcelin, nous nous occupons de desservir la
paroisse et de la direction des Sceurs et des enfants dans les
maisons de La Concordia, de Looban, de Santa Isabel et
de Santa Rosa.
Je vous prie de m'envoyer quelques feuilles de pouvoirs
pour binir et imposer le scapulaire de la Passion, car plusieurs prdtres nous en demandent.
Sollicitant votre pricieuse b6nidiction, j'ai rhonneur
d'etre, etc.
EnxxunEL ORRIOLS.
Manille. Saint-Marcelin, a novembre x899.

Une gudrison extraordinaire, attribude A la puissante
intercession de saint Vincent de Paul, a eu lieu A l'h6pital
provisoire de Cebu.
Le 25 aoat on y amena une malade appel6e Juliana
Padriga; elle avait la maladie qui regne maintenant, le

-

112 -

beri-beri.Le m6decin ayant diclari qu'elle itait au plus
mal, on lui administra les derniers sacrements; lapauvre
Juliana resta un mois entre La vie et la mort. Son etat, lain
de .s'ameiorer,.empirait de jour en jour. Sur ces entrefaites, le 27 septembre, les Sceurs celebrerent une petite
fRte en Thonneur de saint Vincent; la malade eut beaucoup
de chagrin -de ne pouvoir y assister; ses souffrances I'emp&chaient mime de partager la joie des.autres malades
dansceite belle journie.
Une de nos Soeurs la voyant si peinee lui apporta pour
lui faire piaisir la relique de notre saint Fondateur; Juliana
la baisa toute pientrie de respect et divoton et. ell
s'ecria : a Vive saint Vincent de Paul I * A partir de ce,
moment elle commenca i aller mieux, et elle disait a tous
ceux qui voulaient l'enendre que saint Vincent avait eu
pitie d'ele. Grande a 6a la surprise du midecin lorsque
le premier d'octobre ii coustata que i'hydropisie avait disparu et que la malade qui,,d'apres lui, e;ait inguerissable,
se trouvait hors de danger. II a constati ce fait, et il a
diclard que cette gudrison est tout a fair extraordinaire.
Pour remercier notre bienheureux PNre de cette faveur,
on cdlbra huit jours apres une messe solenuelle en action
de grAces. Ce jour-l Juliana cut la consolation d'y assister
et, non senlement elle n'avait pas besoin d'etre soutenue,
mais elle donnait le bras Aune pauvre femme Agie qui ne
pouvait marcher. Juliana se plait a dire A tout le monde
que saint Vincent Pa guirie, et qu'il a voulu opdrer un
miracle en sa faveur.
Un autre malade appel6 Santiago Ibanez, qui entra A
'h6pital lei" septembre dans le meme dtat que Juliana, a
*prouvd aussi: une sensible ameliwration dans son tat a
parit du 27 du mime mois.
Dieu soit beni de vouloir ainsi glorifier son fidele serviterr - C'est de Cebu que j'al requ ces ditails.
EuU.AuEL ORnaOLs.

J
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AUSTRALIE
ASHFIELD
la Mission,
Lettre fe M. A-FroCs BoiEL, prere re
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en danger v, ils se sont adressis A un journal d'Angleterre
pour dcrire que leur 6glise d'Ashfield etait exposee :
« Quoique, disent-ils, les catholiques soient Apeine un sur
dix dans ce faubourg, ils sont tres respectds en ce moment,
et ont une influence considerable dans les elections des
conseils municipaux et des elections parlementaires. *
La confdrence de Saint-Vincent de Paul Ashfield est un
modele et excite l'admiration des protestants : elle a beaucoup contribue A faire tomber les prejugds. Comme cette
paroisse est petite et facile A administrer, elle convient
beaucoup aux confreres qui presque tous sont occupes aux,
missions.
Le site de la maison de mission est elev6 et salubre, la
propriet6 est vaste et solitaire. Nous ne sommes qu'i deux
minutes de la gare sur la ligne New S. Wales, et a cinq
milles de Sydney. Difficilement on' trouverait a New S.
Wales, une "place plus convenable pour une maison de
mission.
L'an dernier, les confreres de notre maison ont donni
des missions dans toutes les paroisses de 'ile de Tasmanie.
Cette ile, Adeux jours de Sydney par le steamer, est presque
aussi grande que l'Irlande. Partout la mission a eu plein
succes. L'association en rhonneur du Sacre Cour est
6tablie dans presque chaque paroisse. Les iveques et les
pritres etaient enchantis. Durant les trois annees pricdentes, les confreres d'Ashfield ont missionne dans toutes
les paroisses de trois dioceses et de la Nouvelle-Zeande. II
n'y a qu'un diocese oi ils n'aient pas donnd de mission.
La Nouvelle-Zelande comprend deux vastes iles: le port
le plus proche de la Nouvelle-Zelande est i 24o milles
de Sydney, par le steamer. La population, non compte les
aborigenes, est de 8oo00ooo habitants dont presque too ooo
catholiques. L'esprit catholique regne parmi le peuple.
Les gens aiment les missions et souvent s'imposent de
grands sacrifices pour y venir. Quelques-uns font 5o,
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meme 80 milles a travers les bois. II y en a qui ferment
leur porte, et prennent avec eui leurs enfants, pour rester
jour et nuit a la mission. Cest un peuple vraiment tres
catholique.
Je demeure, monsieur et tres honore Pere, etc.
A. BOYLE.

INDULTS
I
FACULTiE AU SUPIRIEUR GNEIRAL DE LA MISSION DE TRANSMETTRE

AUX PRTRES,

SOIT SECULIERS SOIT RIGULIERS,

LE POUVOIR

DE BENIR LA MkDAILLE MIRACULEUSE, MEIE DANS LES END&OITS
SOU IL Y A DES PRTRES DE LA MISSION.-- S. C. R.

o no-

vembre 1899; pour dix ans.

Tres Saint Pere,
Antoine Fiat, supirieur general de la Congregation de la
Mission, humblement prosterne aux pieds de Votre Sain-

tete demande la faculte de subddliguer pour benir la sainte
Medaille de l'Immaculee Vierge Marie - vulgairement la

I. FACULTAS SUBDELEGANDI quemlibet Sacerdotem e clero tamn sculari quam regulari,etiam iis locis ubi adsint presbyteriCongnis Missionis ad benedicendum S. Nwnisma B. M. V. Immacalata (la M6daille miraculeuse). Ad decennium. S. C. R. Io nov. 1899.
Beatissime Pater,
Antonius Fiat, Superior generalis Congnis Missionis ad pedes S. V.
genua provolutus humillime facultatem rogat subdelegandi ad benedictionem S. Numismatis B. M. V. Immaculata, vulgo la sMedaglia
miracolosa n, non modo Sacerdotes e clero saculari, verum etiam
Regulares, etiam in locis quibus Presbyteri summet Congregationis
commorantur.
Et Deus, etc.
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
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Mddaille miraculeuse, - non seulement les pretres du
clerg6 seculier mais aussi les r6guliers; et cela, meme
dans les endroits ou demeurent les pretres de sa Congregation.
POUR LA CONGReGATION DE LA MISSION

La Sacree Congregation des Rites, usant des pouvoirs
qui lui ont ete spicialement concides par notre Saint Pere
le Pape Lion XIII, accorde au tres Revirend Monsieur
Antoine Fiat, Supdrieur g6neral de la Congregation de la
Mission, le pouvoir, pour la prochaine piriode de dix ans,
de subdeliguer tout pretre du clerge soit seculier, soit
regulier, meme dans les lieux of il y a des pretres de sa
Congregation, pour benir la sainte Midaille de la Bienheureuse et Immaculee Vierge Marie, dite communiment la
Mddaille miraculeuse; pourvu qu'on emploie exactement
la formule qui a ete approuvie le 19 avril 1895. - Nonobstant toutes dispositions contraires.
Le to novembre 1899.
C. card. MAZZELLA, prdfet,

D. PANIxc, secrdtaire.
II
FACULTI
AUX

AU SUPiRIEUR G&NARAL DE LA MISSION DE TRANSMETTRE

PReTRES,

SOIT SECULIERS SOIT RIGULIERS,

LE POUVOIR

DE BINIR L'EAU DE SAINT-VINCENT DE PAUL, MEXE DANS LES

Smo Dno Nostro Leone Papa XIII tributis, Rmo Dno Antonio Fiat,

Supremo Moderatori totius Congregationis Missionis potestatem fadt
ad proximum decennium subdelegandi quemlibet sacerdotem e clero
tam seculari quam regulari, etiam in locis, ubi adsint presbyteri
alumni ipsiusmet Congnis ad benedicendum S. Numisma B. M. V.

Immaculata, vulgo la a Medaglia miracolosa a; dummodo rite adhibeatur formula que, die ig aprilis 1895, approbata fuit.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die

to novembris 1899.

C. card. MAZZELLA, Praf.
D. PAmuC, Secr.
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ENDROITS OU IL Y A DES PRkTRES DE LA MISSION.-

S. C. R.,

1o novembre 1899; pour dix ans'.
TrBs Saint Pere,
Le supdrieur gineral de la Congregation de la Mission
humblement, prosterne aux pieds de Votre Saintetd, demande la faculti de subd6ldguer pour binir 1'Eau de SaintVincent de Paul, non seulement les pretres seculiers, mais
aussi les reguliers, lors meme que ce serait dans les endroits
ou se trouvent des pretres de la Mission.
POUR LA CONGRAGATION DE

LA MISSION

La Sacrde Congregation des Rites, usant des pouvoirs

qui lui ont 6ti specialement concedis par notre Saint Pere
le Pape Lion XIII, accorde pour la prochaine periode de
dix ans, la facult6 demandde. -

Nonobstant toutes dispo-

sitions contraires.
Le 1o novembre 1899.

C., card. MAZELLA, pref.

D. P&ANCI, secret.
x. FACULTAS SUBDELEGANDI ad benedicendam aquam S. Vincentii a
Paulo, presbyteros non tantum Seculares, verum etiam Regulares,

etiam in iis locis ubi Presbyteri Congnis Missionis commorantur; ad
decennium. S. C. R., o1nov. 1899.
Bmo Padre,

II Superiore Generale della Congne della Missione prostrato al
bacio del sacro piede supplica umilmente la S. V. volergli accordare la facolta di subdelegare a benedire 1'acqua di S.Vincenzo de Paoli
non solo i Preti secolari, ma anche i Regolari, benche si trovino nei
luoghi dove sono i Preti della Missione.
Che, ecc.
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
Smo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, expetitum indultum
ad proximum decennium benigne concessit.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 1o novembris 1899.

C. card. MAZzILA, Prcef.
D. PaNci, Seer.

-

138 -

REPONSES ET RENSEIGNEMENTS
8. - Un recent dicret de la S. C. des Rites imposant le modele ditermine d'une medaille des Enfants
de Marie avec Pinscription : Mater, tuos oculos ad nos converte , a et&publi6 par le Canoniste contemporain et par
plusieurs Semaines religieuses. On laisse entendre que ce
dicret oblige toutes les associations d'Enfants de Marie,
en est-il ainsi ?
- Rep. Non.
a Dans ce dicret, dit la Nouvelle Revue thdologique, il
ne s'agit pas de toutes les Congregations de la tres sainte
Vierge, mais seulement de la pieuse union des Filles de
Marie sous le patronage de la Vierge Immaculde et de
sainte Agnes. a

La Semaine religieusede Cambraiajoute :

a II y a en effet trois associations distinctes ayant chacune le titre Primaprimaria:
a i* Celle des Filles de Marie, delle Figlie di Maria,
etablie an commencement du douzi6me sikcle, A Ravenne,
par Ie bienheureux Pierre de Honestis, chanoine rigulier
de Latran. Pie IX, de sainte memoire, 'a reconstituee A
Sainte-Agnas-hors-les-Murs, et remise A la direction des
chanoines rdguliers de Latran, avec pouvoir d'y agriger
des unions similaires dans Ie monde entier. Une midaille
doit etre port6e par les Enfants de Marie, qui rel6vent de
cette congrigation-mere. Par un decret du 24 aoit 1897,
i. La midaille porte, de face, 1'image de la -Vierge Immaculee
accueillant ses filles que lui presente la sainte martyre Agnis. L'iascription est: Mater, tuos oculos ad nos converte. Au revers it y a e
nom de Marie, avec les saints Cceurs de Jesus et de la Vierge et la
couronne de douze etoiles. L'inscription est : Sodaitas filiarum
Mariae sub patrocinio B. V. Immaculatx et S. Agnetis V. M. - Romanam ad S. Agn. Pie IX Primariam dixit, Indulgntiis ditavit.
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la Sacrie Congregation a rendu obligatoire pour elles, mais
pour elles seules, le type de medailles qu'elle a approuve.
a 2* Vient ensuite, par ordre de date (1584), l'Association du College Romain chez les PP. Jdsuites. Elle n'etait
d'abord que pour les jeunes gens et les hommes. Ce n'est
qu'en 1825 qu'elle pVt s'affilier les reunions de femmes et
jeunes filles.
t 3" Nous avons entin, chez les Filles de la Chariti,
1'Association nouvelle, demandde par la sainte Vierge en
183o.
* Ces trois congrdgations, absolument distinctes les
unes des autres, oat a peu pres les memes avantages et
indulgences.
a Les congregations d'Enfants de Marie affilides A la
Congregation des Jesuites on Acelles des Filles de la Charite, n'ont pas A se preoccuper du decret que nous avons
signale...

_

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Kia (Jean), pretre, decede au Tche-Ly occ. (Chine),
en juillet 1899; 45 ans d'age, 12 de vocation.
M. Savoy (Denis), pretre, decede lPAssomption (Paraguay), le 23 juillet; 28,

I

.

M. Lange (Georges), prdtre, deced6e
le 26 aout 1899;

Lourdes (France),

29, lo,

M. Lombard (Joseph), pretre, d6ecde A Mondovi (Italie),
le 6 septembre, 89, 46.
M. Chanavat (Jean), pretre, ddcede6

Mariana (Bresil),

le xi &ot,
59, 36.
M. Geerts (Joseph), pretre, decedde

Tcheng-Ting-Fou

(Chine), le 2 septembre; 29,

I1.

Frere Gudrin(Pierre), coadjuteur, ddcede A la Maisonmere, a Paris, le 25 septembre; 8o, 5o.
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M. Ragot (Charles), pretre, decedde El-Biar (Algirie),
27 septembre; 76, 52.
Frere Arana (Michel), clerc, ddeced A Madrid, le I" octobre; 20, 4.
M. Acquarone (Augustin), pretre, decidIe la NouvelleOrleans (Etats-Unis), le 18 septembrq; 84, 57.
Fr&re Murphy (Thomas), coadjuteur, decede a SaintLouis (Etats-Unis), le 27 septembre; 75, 45.
Frere Rolando (Charles), coadjuteur, diecdde Savone
(Italie), le 31 octobre; 8o, 6i.
M. Ferpozzi (Charles), pritre, decede a Canneto (Italie),
le i" novembre; 25, 7M. Bonnerot (Louis), pretre, d6cedd, A Nice, petit s6minaire (France), le 22 novembre; 34, 16.
Mgr Tanoux, evdque de la Martinique, decedd A SaintPierre, le 22 novembre; 57, 36.
M. Moore (Guillaume), pritre, d6ecdd A la NouvelleOrlians (Itats-Unis), le 26 novembre; 6o, 37.
M. Roura (Laurent), pretre, dieced a Madrid, le 8 decembre; 60, 41.
Frere Collard (Joseph), coadjuteur, d6eced le 3i octobre, a Fort-Dauphin (Madagascar), 66, 33.
le

NOS CHARES S(EURS
Marie Martin, dic&dde B la Maison de Chariti de Givors,
France; 74 ans d'age, 55 de vocation.
Maria Sanchez; H6pital de Macotera, Espagne; 20, I.
Catalina Serra; H6pital d'Albacete, Espagne; 5o, 3o.
Esperanza Garbalena; Misericorde de Tolosa, Espagne; 65,
4.Barbara Martin; H6pital d'Antequera, Espagne; 28,
8.
Francisca Morgado; H6pital d'Almeria, Espagne; 51, 32.
Clara Sauca; Casa Cuna de Seville, Espagne; 70, 55.
Marie Memanie; Maison Centrale de Graz, Autriche;
23, 8.
Marie Brabant; Maison de Charit6 N.-D. de Versailles; 82, 56.
ThCerse Vodosek; Incurables de Hartberg, Autriche;
39, 17.
Marie Jorand; Hospice de Huy, Belgique;
77, 53.
Marie Meysson; Hospice de Sainte-Foy, France;
35, 6.
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Anna Peiersteiner; Ecole de Vienne, Autriche; 22, i.
Marie Boergerding; Maison Centr. d'Emmittsburg, Etats-Unis;
43, 20.

Luigia Morelli; Maison Centrale de Naples; 46, 18.
Jeanne Boero; H6pital de Revello, Italie; 26, 7.
Louise Bouvret; H6pital de Livourne, Italie; 54, 33.
Eug6nie Bicci; H6pital d'Acquapendente, Italie; 56, 28.
Rosa Welser; Ecole d'Alt-Oten, Hongrie; 46, ig.
Marie Marchadier; Bienfaisance de Marseille; 70, 47.
Marie Coilliard; Asile d'Aquila, Italie; 68, 5o.
Ernesta Buzi; Maison Centrale de Naples; 22, 2.
Marie Auburtin; Maison de Charite de Clichy, France; 74, 5o.
Fibronie Dournel; Mais. de Charite de Roubaix, France; 58, 32.
Madeleine Carbonara; Maison Centrale de Naples; 27, 5.
Marguerite Martinek; Inst.desAveuglesde Graz, Autricbe; 27, 8.
Marie Privat; Asile de La Tepppe, France; 80, 56.
Jeanne Dulce; H6pital Saint-Thomas de Panama; 25, r.
Maria Potacan; H6pital G6neral de Laibach. Autriche; 29, i.
Marie Azemar; Maison Principale de Paris; 21, 5 mois.
Honorine Purtill; Orphelinat de Lanark, Ecosse; 59, 32.
Elisabeth Weisz; Prison de Lankowitz, Autriche; 25, 8.
Francisca Fernandez; Bienfaisance de Segovia, Espagne; 31, II.
Manuela Batista; H6pital de Cordola, Espagne; 27, 3.
Genevieve Figuera; Materniti de Barcelone; 63, 43.
Maria Aymemi; Asile de Saint-Clement, Espagne; 27,9Carmen Monne; Asile de Jesus de Madrid; 29, 8.
Irene Andres; H6pital Saint-Jean de Burgos, Espagne; 36, 13.
Basile Saenz; H6pital de Lugo, Espagne; 47, 17.
Jeanne Ozcariz; Hospice de Vitoria, Espagne; 67, 46.
Marie Debernardi; Maison Centrale de Turin; 76, 45.
Elisabeth Radtke; Maison Centrale de Culm, Pologne; 55, 34.
Marie Besset; Mais. de Chariti de Ch.-l'Eveque, France; 62, 44.
Rachel Rocha; Mais. Centr. de Rio-de-Janeiro, Bresil; 42, 21.
Anne Demeure; Hospice de Saint-Germain-en-Laye; 5o, 24.
Anne Veyssiire; Hospice de la Santc de Rio-de-Janeiro, Brdsil;
75, 54.
Marie Mac Bride; Maison Centr. d'Emmittsburg, Etats-Unis;
64, 35.
Dolores Casas; Maison de Ch. de Valdemore, Espagne; 72, 53.
Marie Milano; Maison Centrale de Turin; 3o, 6.
Marie Camera; H6pital Militaire de Plaisance, Italie; 58, 39.
Christine Meissner; Ecole de Reichenberg, Autriche; 70, 47.
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Marie Richer; Maison de Charitd de St-Merry, a Paris; 65, 42.
Marie Parent; H6pital de St-Denis, lie de la Reunion; 55, 35.
Marie Ebel; College du Sacr&-Coeur de Madrid; 27, 4.
Eugenie Derousseaux; Mais. de Ch. de Stains, France; 53, 28,
Catherine Pastorino; Asile de Cagliari, Italie; 34, 4.
Valdrie Carite; H6pital de Galatina, Italie; 75, 52.
Maria Mayr; Maison Centrale de Salzbourg, Autriche; 3i, 6.
Gatherine Gallot; Mais. de la Prov. de Fribourg, Suisse; 70, 33.
Pauline Bernard; Misericorde de Tarbes, France; 24, a.
Antoinette Fillol; Maison de Saint-Vincent de Lyon; 46, 25.
Marie Cabanes; Providence de Sainte-Marie de Paris; 56, 33.
Jeanne Gouzet; H6pital de Totana, Espagne; 65, 40.
Amelie Bermond; H6tel-Dieu de Valenciennes, France; 75, 4-.
Mathilde Trona; H6pital Militaire de Bologne, Italie; 69, 45.
Jeanne Truley; Mais. Centr. d'Emmittsburg, Et.-Unis; 79, 5o.
Sarah Tyler; Maison Centr. d'Emmittsburg, Etats-Unis; 95, 72.
Catherine Mac Devitt; H6pital de Troyes, Etats-Unis; 37, a3.
Gabrielle Cassin; H6pital de Bar-sur-Seine, France; 3o, 6.
Thirise Cziep; Orphelinat de Brinn, Autriche; 59, 36.
Benoite Guichard; Hopital Notre-Dame de Panama; 59, 34.
Afra Scatasta; H6pital de Greve, Italie; 37, 17.
Adele Gerome; Mais. de Ch. Saint-Louis-en-1'lle, a Paris; 38, i2.
Climentine Clamadenc; Maison de Charit6 Saint-Vincent de
rHay, France; 52, 31.
Catherine Bouvier; H6pital Miiitaire de Nancy, France; 71, 51,
Jeanne Pujo; H6tel-Dieu de Toulouse, France; 74, 47.
Jeanne Condamin; H6pital Gen.d'Armenti6res, France; 73, 46.
Marie Debar; Maison de Charit6 d'Epernay, France; 25, 3.
Marie Vidid; Maison Principale a Paris; 28, 7.
Marguerite Kokoll; H6pital Gin. de Laibach, Autriche; 65, 40.
Mary Muth; Mais. S.-Vincent d'Emmittsburg, Et.-Unis; 46, 17.
Josdphine Hamocka; Mais. Prov. de Fribourg, Suisse; 70, 48.
Marie Bordas; Maison Principale & Paris; 23, a.
Catherine Mac Court; Asile de Buffalo, Etats-Unis; 59, 40.
Marie Jablezynska; Maison Centrale de Cracovie; 79, 55.
Maria Caillaud; H6pital Gnderal de Sedan, France; 29,
7.
Marie Leduc; Hospice du Chambon, France; 58, 32.
Rose Pizzardo; Maison Centrale de Turin; 51, 31.
Angele Pizzorno; H6pital de Ceva, Italie;44,
19.
Sophie Prieto; H6pital de Valladolid, Espagne; 19, 1.
Philomene Gil; Saint-Jean-Baptiste de Valencia, Espagne; 23, 5.
Carmen Olmos; Prison d'Alcale, Espagne; 59, 3 .
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Maria Perez; Hospice de Cuidad Real, Espagne; 56, 12.
Jeanne Loinaz; H6pital Milit. de Carabanchel, Espagne; 37, 18.
Javiera Astabuznaga; Hospice de Cadiz, Espagne; 28, 11.
Lorenza Salazar; College de Burgos, Espagne; 70, 42.
Martha Welm; Prison de Wall-Meseritsch, Autriche; 23, 3.
Letizia Cherubini; Maison Centrale de Sienne; 28, 4.
Marie Vanacker; H6pital de Loos, France; 35, 14.
Caroline Ridld; Maison de Ch. de Montolieu, France; 67, 27.
Ubalda Mafori; Maison Centrale de Sienne, Italie; 36, 14.
Angele Sans; Hospice de Palma de Mallorca, Espagne; 25, 6.
Pauline Sainz; H6pital civil de Cadix, Espagne; 65, 46.
Maria Nazabal; Orphelinat de Jerez, Espagne; 71, 44.
Maria Prats; H6pital de Manrese, Espagne; 20, i.
Catherine Lamarque; H6pital des Enfants Trouv6s de Bahia,
Bresil; 71, 45.
Josephine Bosbach; Maison Centrale de Cologne-Nippes, Allemagne; 25, 4.
Bernade Malpel; Hospice de Sezanne, France; 75, 54.
Frangoise Vigier; Maison de Ch. de Marvejols, France; 55, 32.
Hortense Gropis; H6pital Milit. de la Trinit6 A Naples; 72, 51.
Marie Sabadel; Maison de Ch. de Saint-Pierre-du-Gros-Caillou,
Paris; 36, 7.
Francoise Faucherit; Maison de Charite d'Auch, France; 64, 42.
Consuelo Vano; College de Cebu, lies Philippines; 24, lo.
Gertrude Fuente; H6pital de Ponce, Antilles; 41, 17.
Hdlene Duffy; Hop. de la Prov. Washington, Et.-Unis; 70, 52.
Marie Lane; Orphelinat de Cabra, Irlande; 45, 12.
Louise Gruet; H6pital de la Grave de Toulouse, France; 57, 34.
Rosalie Makowska; Maison Centrale de Culm, Pologne; 43, 25.
Josiphine Lafay; H6pital de Cajamarca, Perou; 62, 41.
Marie Villeneuve; Maison de Saint-Cyprien, France; 39, 19.
Marie Brady; H6pital Ste-Marie de Saginaw, Etats-Unis; 44, i3.
Marie Schmidt; H6pital St-Vincent de Santiago, Chili; 64, 40.
Marguerite Mackin; Maison de Ch. de Santiago, Chili; 66, 35.
llisabeth Herwick; Ecole Saint-Simion de la Nouvelle-Orldans,
Etats-Unis; 47, 27.
Blanche de Fischer de Saint-Marcial; Maison Sainte-Genevieve
de 1'Hay, France; 43, 11.
Ursule Drenik; H6pital Gendral de Laibach, Autriche; 21, I.
Marie Joblot; H6tel des Invalides k Paris; 82, 55.
Baltasara Oroz; Bienfaisance de Palencia, Espagne; 22, 3.
Grazia Turturro; Orphelinat de Caltanisetta. Sicile; 27, 9-.
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Laurence Payen; Mais. de Ch. de St-Chamond, France; 82, 53.
Marie Pougaud; Mais. de Ch. de Narbonne, France; 54, 24.
Bridget Shehan; Asile des Aliends de la Nouvelle-Orleans,
ttats-Unis; 60, 40.
Francoise Jouvin; H.-Dieu de Nogent-le-Rotrou, France; 79,58.
Ellen Bracken; Orphelinat de San Francisco, Et.-Unis; 28, 3.
Marie Joubert; H6p. de la Marine de Rochefort, France; 23, i.
Carmen Pons; H6p. Ste-Marie-de-Valladolid, Espagne; 62, 43.
Pascuala Mugneza; Hospice de Cuenca, Espagne; 41, 17.
Anna Lechner; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 27,3.
Marie Hayraud; Ecole Militaire de Billom, France; 31, 5.
Victoire Becerra; H6p. Civil de Guayaquil, Equateur; 31, i3.
Elisabeth Berrier; Maison Principale de Paris; 84, 55.
Caroline Bunk; Incurables de Vienne, Autriche; 37, I5.
Rosa Martins; Santa Casa de Rio-de-Janeiro, Bresil; 3i, 6.
Marie Fabre; Mais. Centr. de Rio-de-Janeiro; Bresil, 68, 46.
Lionie Desbrosse; H6pital de I'Assomption, Paraguay; 59, 4i.
Marie Caceres; H6pital de I'Assomption, Paraguay; 37, 16.
Marie Tissot; Mais. des Sourds-Muets &Arras, France; 22, II.
Marie Crous; Maison Centrale de Madrid; 23, x.
Maria Gutierrez; Asile de Ruzafa, Espagne; 29, 5.
Louise Kwinto; Asile Saint-Stanislas de Juvisy, France; 82, 62.
Marie Troisi; Naples; 20, 9 mois.
Jeanne Blondeau; Maison Principale a Paris; 69, 5o.
Helene Balfe; Maison Centrale d'Emmisburg, Et.-Unis; 73, 56.
Marie Pascaud; Maison de Ch. de Collonges, France; 73, 44.
Innocente Gonzalez; H6pital San Jose de Manille; 53, 29.
Pauline Koraszewsker; Ecole de Vienne, Autriche; 19, 3.
Gabrielle Dondel du Faouddic; Maison de Charite de Bernay,
France; 85, 57.
Marie Balard; H6p. St-J.-de-Dieu de Bellavista, Pirou; 67, 5o.
Foi Laponterique; Maison de Charite de Clichy, France; 75,49Marie Vuillemet; Maison de Charite de Clichy, France; 73, Si.
Josephine Vidal; Maison de 1'Ange-Gardien h Marseille; 36, 15.
Marie Gaudin; Maison de Charit6 de Lyon-Ainay; 30, 7.
Elena Ruiz; Orph. de Guatemala, Amerique Centrale; 29, 6.
Jolantha Erdelyi; Maison Centrale de Graz, Autriche; 18, 5.
Marie Bozoky; Orphelinat de Sillem, Hongrie; 33, 16.
Catherine Fritz; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 27, 9.
Marie Croedez; Maison Centrale de Santiago, Chili; 72, So.
Elisabeth Matheron: Maison Principale i Paris; 32, 9.
Jacqueline Lacoste; M. de Ch. de Ch.-l'IEvque, France; 74, So.
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Anna Sevsek; H6pital de Laibach, Autriche; 37, lo.
Marie Charviat; Orphelinat d'Olinda, Bresil; 26, 5.
Marie d'Aure; H6p. Saint-Andre-de-Bordeaux, France; 59, 36.
Pauline Naudin; Orph. de St-Amand-les-Eaux, France; 5i, 23.
Marie Foubert; Maison de Charite de Clichy, France; 65, 44.
Paula Casas; Bienfaisance de Tarragona, Espagne; 58, 38.
Edwige Esmaola; H6pital d'Arnedo, Espagne; 28, 7.
Maria Landa; H6pital de la Princesse h Madrid; ,9, 34.
Dolores Poblet; Ecole St-Martin de Provensals, Espagne, 35, r .
Maria Arruiz; H6pital de la Caridad & Madrid; 77, 5o.
Jeanne Larralde; Creche de Bilbao, Espagne; 59, 38.
Maria Gallego; Hospice de la Coruna, Espagne; 26, 4.
Justine Galibert; Maison de Ch. de Montolieu, France; 49, 24.
Marie Schilf; Maison Centrale de Culm, Pologne; 25, 3.
Marie La Fremiere; Orphelinat Saint-Vincent de Saginan; ItatsUnis; 32, 4.
Marie Diodorat; Maison de Chariti de Somma, Italie; 5o, 37.
Marguerite Thorelle; Maison Centrale de Naples; 63, 38.
Marie Maccagno; Maison Centrale de Turin; 32, 9.
Gertrude Forsbach; Maison Centr. de Cologne-Nippes; 35, lo.
Marie Moizieux; Maison de Ch. de Montolieu, France; 55, 35.
Eugdnie Fauchon; Providence Sainte-Marie i Paris; 62, 22.
Thdrese Tachebceuf; Maison de Ch. de Nimes, France; 61, 43.
Leontine Fontaine; Maison de Charitd de St-Vincent de l'Hay,
France; 32, 9.
Marie Salvayre; Hospice de l'Isle-en-Jourdain, France; 80, 55.
Augustine Grapinet; Asile Bourbon-l'Archambault, Fr.; 51, 29.
Victoire Fiala; H6pital de Tyrman, Hongrie; 32, 7.
Marie Mac Fadden; Asile Aliends, Baltimore, Et.-Unis; 28, 6.
Marguerite Crozier; College St-Vincent-de-Paul, Pernambuco,
Bresil; 67, 45.
Marie Boumilhac; Mais. de Ch. de Ch.-1'EvEque, France; 3o, 8.
Marie Leflaive; Hospice de Malzieuville, France, 8o, 53.
Eugenie Canan; Maison Centrale de Constantinople; 31, r2.
Maria Wefseler; Orph. de Garcons de Graz, Autriche; 68, 44.
Marie Girardin; Orph. Camp de Prat a Bayonne, France; 71,46.
Louise Damon; Maison de Ch. de Montolieu, France; 55, 3o.
Anne Coste; Hospice de Cette, France; 75, 46.
Noemie Garrigues; Bienfaisance de Marseille; 61, 3o.
Marianne Galvaing; Hospice de Huy, Belgique; 77, 54.
Philippine Maurel; Hospice de la Grave de Toulouse, France;
R. I. P.
70, 47.
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GRACES
ATTRIBUEES A LA MiDAILLE MIACULEUSE

c C'dtait le lundi de Paques. Un pauvre enfant de cette paroisse, agi de quatre ou cinq ans, atteint de mdningite, venait
d'etre declare hors de tout espoir de guerison : a Dieu seul pourrait le sauver!I avait dit le medecin. La face du petit garron
dtait deji cadaverique... On passa cependant au cou du mourant la Midaille de l'Immaculde Conception, et on invoqua avec
beaucoup de confiance la Vierge toute-puissante; l'enfant se
trouva immediatement mieux, et peu de jours apres, comme
'attestent ses parents, il 'tait parfaitement gueri.
a Honneur, gloire, reconnaissance a Marie Immaculee!

a Colorno (Parme),

to mai 1899.

K Chanoine HECTOR SAvAZZNt, cure et pre6vt.*

Le P. F. Pie, capucin de la maison de Toulouse, a dcrit a un
journal religieux :
• Toolonse, 5 jaillet 899.

a ... Je vous serais bien reconnaissant si vous vouliez publier
un fait vraiment merveilleux et qui montre, une fois de plus la
puissante protection de la sainte Vierge. Je regrette vivement
de n'avoir pas plus t6t connu ce fair, car il remonte deia a quatre
mois. Mais, quoiqu'il ne soit pas tres recent, il ne perd rien
pour cela de son authencit6 ni de son &clat. 11 mdrite done d'etre
racont6 pour la gloire de Marie et a titre de reconnaissance. Le
fait s'est passd a Toulouse, et le voici dans tous ses d6tails, d'apras
les renseignements qui m'ont &t6 fournis par plusieurs temoins
absolument dignes de foi.
* C''tait le 27 fivrier. La dame Bernier, demeurant rue
Ninaa, n* I1,6tait sortie sur la rue, avec son enfant, &peine
age de deux ans, pour lui faire prendre 1'air. L'enfant se met i
traverser la rue au moment oi passait une voiture. La mere,
voyant le danger, se prdcipite sur I'enfant pour l'arrater, mais
elle ne peut le saisir, et le cheval et la voiture passent sur
le corps du pauvre petit. On le croyait mort; mais au grand
etonnement de tout le monde, le docteur A..., qui se trouvait a
passer, constata que I'enfant n'avait aucun mal. Malgre cela et
pour plus d'assurance, on alia chercher le docteur J..., chirurgien; lui-meme reconnut que I'enfant itait sain et sauf, et il
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s'ecria:; Vraiment, les enfants sont de caoutchouc a Mme la
comtesse de L..., tdmoin de l'accident, affirma bien haut qu'il y
avait 1l un miracle et qu'elle n'avait pas besoin d'aller &Lourdes
pour voir des miracles.
* Assurement, il y a lt un miracle, et ce miracle est da a la
Medaille miraculeuse que l'enfant portait sur lui. Cette midaille,
je la lui avais donnee moi-meme trois ou quatre jours avant

'accident, ayant etd prid par le pere de me rendre a la maison
pour benir l'enfant. Le miracle est d'autant plus evident que la
jupe et l'un des has de l'enfant ont dtd trouves dechires, par

suite du pidtinement du cheval, tandis que le corps ne portait
qu'une Idgere empreinte des roues de la voiture. Sans doute,

ceux qui ont perdu route croyance religieuse dans ces temps
d'impidet et d'incredulit6 ne verront li qu'un pur effet du hasard.
Mais les chrdtiens qui ont encore un reste de foi dans leur cceur
n'hesiteront pas A reconnaitre qu'il s'agit ici d'un v6ritable prodige. Et le docteur J..., chirurgien, apres avoir reconnu luimme que l'enfant n'avait pas le moindre mal, a pu s'6crier avec
raison : a Vraiment, les enfants sont de caoutchouc 1 Oui, vraiment, les enfants sont de caoutchouc, lorsqu'ils sont prot6egs
par la Medaille miraculeuse, sons les pieds des chevaux et sous
les roues des voitures.
v Que de miracles cette mddaille portie avec foi n'a-t-elle pas
obtenus! II faudrait des in-folio pour le dire.
a ... Parmi les innombrables miracles de conversion dus i la
Mddaille miraculeuse, je pourrais citer la conversion d'un francmacon de T..., a son lit de mort, il y a trois ou quatre ans, et
dont j'ai etr moi-m8me I'heureux temoin ainsi que tout le quartier qu'il habitait. Ce franc-macon avait ddja par trois fois
repousse le prutre et ne faisait que blasphemer. Neanmoins, je
fus appeld a me rendre pres de lui. Mais, avant de voir ce malheureux, je fis remettre asa dame une midaille miraculeuse, afin
qu'elle la plaht sur lui &son insu. Grace h cette medaille, le malade, devenu doux comme un agneau, consentit i me recevoir
et a se confesser. Il mourut deux ou trois jours apres, muni de
tous les sacrements de l'Eglise.

Tout le monde connait cette mddaille, elle est rdpandue partout. Nul n'ignore non plus sa celeste origine et la promesse
prdcieuse qu'elle a reque,

a savoir que les personnes qui la por-

teront indulgencide et feront avec devotion la priere qui se
trouve gravee autour de l'image jouiront d'une protection toute
sp6ciale de la Mere de Dieu.
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S0 don du ciel, midailie de Marie, tu es bien nomimne h
Midaille miraculeuse.
a 0 Marie, conque sans piche, priez pour nous qui avons
recours a vous.
a Et maintenant, monsieur le Ridacteur en chef, je dois vous
dire que je possede entre les mains trois attestations qui m'ont
6t6 envoyees par des temoins a l'appui du fait prodigieux de la
rue Ninau. J'ai cru qu'il 6tait inutile de les joindre a cette lettre
et qu'il suffisait de les mentionner.

t Veuillez agreer, monsieur le Redacteur en chef, mes remerciements anticipis et en meme temps mes hommages respectueux.
« Votre tres humble sirviteur,
a F. PIE,
SCapucin de la maison de Toulouse.

Guerison obtenue apres des prieres faites a la chapelle de la
Communautd h Paris.

Paris. Gudrison de deux enfants, novembre 1899.

GRACES
ATTRIBUEES A L'INTERCESSION

DU BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL

PERBOYRE, ET OFFRANDES FAITES EN SON HONNEUR A L'(EUVRE

DES MISSIONS LES PLUS NECESSITEUSES..

Pouancd, 16 juillet 1899. Succes aux examens. 6 fr. - Diamantina (Bresil), 20 septembre : , J'ai l'honneur de vous adresser la somme de 6o fr. pour I'(Euvre du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Ce saint frere semble avoir pris en amitd les
gens de Diamantina. Nos il&ves l'invoquent pour la reussite de
leurs examens. Plusieurs gudrisons, assez marquantes, ont eu
lieu cette annee; aussi le nom de Jean-Gabriel est-il un des
plus choisis pour les nouveaux baptisds.
i Souffrant depuis plusieurs mois d'etouffements et d'un etat
de santi tels, qu'ils me rendaient tout travail impossible et incapable de continuer mon office aupres des enfants, j'ai fait a saint
Vincent et a notre vendrable Mere plusieurs neuvaines avec
promesse de faire publier ma gudrison dans les Annales de la Con-

gregation de la Mission. Je suis heureuse d'acquitter aujourd'hui ma dette de reconnaissance, je suis entiirement rdtablie,
et
je puis continuer la classe. Je demande a present k notre bien-
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heureux PNre, avec une forte sante, une grAce plus grande, celle
de m'obtenir l'esprit de notre saint Ctat, ne doutant pas un instant que si sa protection m'a obtenu le retour a la santd, il ne
veuille faire de moi une bonne Fille de la Charite. J'envoic
1o fr. pour les Missions pour remercier le bienheureux JeanGabriel de m'avoir obtenu la d6livrance d'une grande peine intirieure plus terrible que la maladie. n
D. (Nord). 14 juillet. En actions de graces. 40 fr. - Paris.
Anonyme. 15 juillet. Dette de reconnaissance au bienheureux
J.-G. Perboyre. 25 fr. - Paris, Ternes. A l'CEuvre du bienheureux J.-G. Perboyre : Pour les certificats d'itude. 5 fr ; pour les
brevets de capaciti. 15 fr.; pour un brevet superieur. - Barcelone (Espagne), 18 juillet. A l'h6pital Notre-Dame du SacrdCoeur, pour grace revue. 5o fr. - Paris, 18 juillet. Reconnaissance pour la rdussite d'une entreprise.
Paris, 19 juillet. a Une personne envoie i5o fr. pour les Missions les plus nicessiteuses, en demandant des prieres speciales
pour que Dieu eclaire et fortifie de jour en jour la foi et la pidt6
de son mari. Elle. demande aussi des prieres pour elle'et pour
sa famille. w - Paris, 22 juillet. Reconnaissance au bienheureux
J.-G. Perboyre pour la reussite d'un examen. ioo fr. - (Aube),
22 juillet. Reconnaissance pour differentes grices particulires
et pour certificats d'dtudes. 21 fr. 5o.
Cr., 22 juillet. Succes aux examens. 5 fr. - Saint-Etienne
(Loire), 25 juillet. Pour une guirison obtenue. 200 fr. - Paris,
26 juillet. Actions de graces, io fr. - Ouvroir Saint Vincent de
Paul. 28 juillet. En reconnaissance de la reussite de leurs examens, 40 fr.- N. (Maine-et-Loire), 3 aoft. Actions de graces et
demande de prieres. xo fr.- Gonesse, 1or aoit. 2o fr. a 1'(Euvre
du bienheureux J.-G. Perboyre pour une gudrison. - La Pr6viere (Maine-et-Loire), 2 aoat. En action degraces au bienheureux J.-G. Perboyre pour trois faveurs obtenues par son intercession, une offrande. - Amiens, 4 aoft. Sceur H. Une grice
obtenue. 20 fr.

Paris, 4 aoft. M. Paul M. Succes aux examens de licence.
60 fr. - 6 aoAt. Demande d'une grace temporelle. So fr.; et
actions de graces pour I'avoir obtenue, 5o fr. - Lille, 7 aott.
Reconnaissance pour le succes des examens et demande d'une
grice. 50 fr.
S.-V., 7 aoft. Deux guerisons et succes a l'examen. 6 fr. C. (Lot-et-Garonne), 9 aofi. Pour une demande que le bienheureux J.-G. Perboyre a bien voulu exaucer. tofr.-F. (Manche),
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io aoit. Pour plusieurs faveurs obtenues. 5 fr. - S, 10 ao ft.
Obtenu la gudrison d'un bon pere de famille. 0o fr. - B. (Pasde-Calais), 14 aout.- Reussite de deuxexamens, Go fr.- Paris,
14 aofit. Pour une grace obtenue, io fr. On demande une autre
grace spirituelle beaucoup plus importante.M. (Hirault)
14 aoft. Remerciement de graces obtenues. 5o fr. - Paris,
17 aoft. J3'ai eu recours au bienheureux Jean-Gabriel, et il m'a
exaucd. Veuillez recevoir ma petite offrande. a - Amiens,
17 aoit. De la part d'une personne en reconnaissance d'une
grace revue. io fr.- H., z3 aout. t Pour remercier le bienheureux J.-G. Perboyre du succes des examens de mon frere. a
io fr. On recommande une personne aux prieres des deux communautis de Saint-Vincent de Paul. - A. (Somme), 25 aoft.
Succes aux examens, une offrande. - Narbonne. Graces obtenues. o1fr. - V. (Aisne). Pour succes aux examens. io fr. Langres, 28 aofit. Graces obtenues, 10 fr. - Metz, 29 aoit. Pour
plusieurs grAces obtenues. 5 fr.; pour une gudrison. 2 fr. - Cambrai, 7 septembre. Pour une guirison. xo fr. - Madrid. Grices
obtenues. 28 fr. - G. (Rh6ne), 13 septembre. Reconnaissance.
0oo fr. - Paris, 18 septembre. Pour grice revue. 2o fr.
Paris, 19 septembre. Rdussite d'une operation. Reconnaissance.
so fr. - Douai, ao septembre. Conversion obtenue par le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. Offrande. - Maretz (Nord),
21 septembre. Deux graces obtenues. Offrande. - Dearborn
(Etats-Unis), 14 septembre. Une grace recue, 5o fr. Bruxelles. En I'honneur du Bienheureux, pour les Missions.
2 fr. - La Genevraye, 21 septembre. Pour plusieurs grAces
obtenues et pour en solliciter de nouvelles. 20 fr.
La Teppe, 21 septembre. Graces obtenues. ioo fr. - S.-V.,
26 septembre. En actions de graces. 8 fr,- Saint-Cyr-en-Loire,.
ix octobre. Actions de graces, 5 fr.- Bordeaux, 7 octobre. Suc:6s d'un examen. io fr. - 9 octobre. Sceur F. Grace obtenue.
soo fr.
G. (Rh6ne). Une enfant de Marie : succes aux examens.
z fr. 5o. - Charente-Infirieure, lo octobre. Rdussite i I'examen. To fr. - Montpellier, 13 octobre. Reconnaissance. Une
offrande. - Salisbury (Angleterre), 14 octobre. Grace recue. Une
offrande.- Quito (Equateur). Pour une grace obtenue. o fr.P., 14 octobre. Grace obtenue. 2 fr.- P. (Hirault). Grice obtenue. ro fr. - Boston Spa (Angleterre), 17 octobre. Une enfant
de Marie. Succes d'un examen. Une offrande. - Aquila (Italie).

-

13

-

Grace obtenue. i fr. - El-Affroun, 15 octobre. Grace obtenue.
25 fr. - E., 19 octobre. Grace obtenue. 5 fr. - Massafra (Italie). Actions de graces. o1fr.- pordeaux, 21 octobre. Reussite
d'examens. zo fr. - Marmande, 23 octobre. Item. io fr.
M. (Nord), 24 octobre. Grice obtenue. 55 fr. - L., 29 octobre.
Riussite d'examens. i fr. 5o. - B., 29 octobre. Commencement
de grace sollicitee. 0ofr. - Langres. Grace obtenue. Une offrande. - Montolieu. Grace obtenue. 5 fr. - Vichy. Gu&rison
obtenue. 20 fr. - Douai, i*r novembre. Rdussite d'un examen,
So fr.; deux gudrisons, I fr. - Saint-Malo. Reconnaissance.
Une offrande. - Turin. Pour graces reques, 2 fr. - Douai,
3 novembre. Deux petites dettes de reconnaissance. 25 fr.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
SI19. Le Trisor dvangdlique du dimanche, ou Exposition
litturale, doctrinale et pratique des 6vangiles des dimanches, etc;, par J.-B. Lagarde, pretre de la Mission. 2 vol.
in-8. Paris, Lethielleux, 1899.
Ce commentaire des 6vangiles .des dimanches et des principales
fetes contient, dit le titre, 286 sujets dont 16r indiquis et 125 developpes. Le texte de I'Evangile est suivi de I'explication du texte et de
plans d'instructions, soit doctrinales soit morales, qui rappellent la
methode du bel ouvrage de Dehaut sur l'Evangile. 11 pourra certainement 6tre utile aux pasteurs des ames.
12o. Saint Vincent de Paul 6tudid sur le sol qui i'a vu naitre par
un compatriote qui connait I'atmosphere et le terroir oit est ne et .c
a grandi son hdros,- telle est 'oeuvre de M. l'abbi Deydou, cur6l de
Saint-Nicolas de Bordeaux, dans son Panegyrique de saint Vincent
de Paul prononce au Berceau du saint, le 16 avril 1899 (i -8, Bordeaux, 89c,). a J'ai essaye, dit Forateur, d'analyser M. Vincent; et,
dans les biographies et dans ce qu'on a sauve de sa Corresjondance,
j'ai espdre trouver 'homme, le paysan landais, persistant dans le
pretre.--Recherche presque sterile, continue avec une sorte de regret
et avec admiration tout a la fois l'orateur; espoir a peu pres illusoire, tant la grace a tout pCnetrd, tout surnaturalisi de bonne
heure! a Les auditeurs ont certainement joui en entendant ce discours pittoresque, tris litteraire et tres ddifiant.
1 1. Commentarii de Deo trino, de Verbo incarnato, de

Deo consummatore, auctore Jo. Mac Guiness, C. M., in
collegio hibernensi Parisiensi theologiae professore. i vol.
in-8. (Paris, 5, rue des Irlandais, et Dublin, chez M. H.
Gill, O'Connel street.)
Ce volume est la suite de ceux que nous avons pr6cedemment
signalis et loues. Ainsi se poursuit heureusement Pensemble d'une
theologie dogmatique et sacran:cntaire inspir'e par Ierudition et
rattachement aux grands maitres de la science et en mrme temps par
le juste d6sir de tenir compte des decouvertes scientifiques et
des
16gitimes aspirations de notre temps.

122. Notigie di alcune divo{ioni epie associaTioni (Notices sur queIques ddvotions et pieuses associations). Como,
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casa della Congr. della Missione, via Primo Ratti, 8; 1899.
Brochure in-32 de 3a pages.
Dans un opuscule gracieusement illustre M. J.-B. Manzella, C.M.,
a reuni les renseignements les plus uiles sur les devotions z* de hI
Medaille miraculeuse, 2* de l'Archiconfrdrie de la Sainte-Agonie de
Notre-Seigneur, 3* du Scapulaire de la Passion, ainsi que des Scapulaires du Mont-Carmel et de l'lmmaculee-Conception, 4* de l'Eurre
de la Sainte-Trinit6 pour les ames du Purgatoire. C'est, on le voit,
un excellent manuel des devotions que le.Missionnaire a le plus i
cceur de repandre.
123. La Medaglia miracolosa nuova ancora di speranga

pel secolo XX (La Midaille miraculeuse nouvelle ancre de
salut pour le vingtieme siecle), par M. Fr. Biondelli, C. M.
In-18, Roma, DesclIe, 1899.
Le vingtieme siecle nait entoure de beaucoup de priires Ie jubilc
de P' annee sainte a, la consecration du monde au Christ redempteur, un concert de sacrifices et de supplications s'elevant sur toute
la terre par l'oblation de la victime Eucharistique dans le recueillement de la nuit &i'heure ou nous entrons dans 'annee 9goo. M. Biondelli rappelle de son c6te le souvenir de la vierge Marie et de la
Medaille miraculeuse comme une assurance pour le siecle qui va
commencer. Le petit livre du pieux Missionnaire est la reproduction
de deux opuscules qui avaient deja e&t gottes des ames pieuses.
Puissent tant de souhaits de bonheur pour le nouveau sieleatre
exauces!
S124. En. 85z, M. Hue, lazariste, publia ses souvenirs d'un voyage
dans la Tartarie et le Thibet; il y racontait le voyage qu'il avait fait,
en compagnie de M. Gabet, dans le pays des Ordoss, dans le desert
d'Alachan et le Thibet jusqu'A Lhaca. Ce livre eut la singuliire fortune, pendant longtemps, de n'etre regardd un peu que comme un
roman.

Tout recemment Prjevalsky, qui a voyage dans les memes parages,
sans atteindre cependant Lbaca, mit en doute diverses affirmations
du P. Hue. Mais dans une interessante 6tude, intitulee: le P. Huc et
ses critiques (ua vol. in-x2 de 65 pages. Paris), le prince Henri d'Orleans, qui a aussi parcouru ces pays, vient au contraire d'apporter
son tdmoignage oculaire en faveur du r6cit du P. Hue. II etablit
d'abord la realiti du voyage du savant missionraire lazariste, puis
discute les critiques geographiques et linguistiques qua faites le
gendral russe, montre par d'autres relations de voyage la sincerite
du recit et conclut en ces termes:
. c Les recits de voyage du P. Huc ne sont done ni l'ocuvre d'un
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ignorant, ni celle d'un romancier; is ont etc icrits par un homme
qui non seulement a beaucoup vu, mais qui sail aussi reproduire cc
qu'il a vu; c'est que Huc possdde au premier degr6 les qualitis qui,
d'un simple narrateur, font un artiste; et alors mime qu'il produit
les effets de lumiire ou de coulcur les plus inattendus, ii reste simple
et naturel; car, avant tout, ii est sincere. a Voy. Missions cathol.,
numero du 8 ddcembre 1893.
t25. L'un des martyrs de Saint-Firmin (3 septembre 1792) fiu
M. Colin (Nicolas), originaire du diocese de Langres, qui etait
entre dans la Congregation de la Mission en 1747. 11 se trouvait au
diocise de Langres en 179o et avail le titre de curd de Genevribres;
nous ne savons par quelles circonstances et pour quels motifs ii
occupait ce poste; ii y avait sans doute et6 autoris6 par les supdricurs, car ii signait encore 4 pretre de la Mission P.
Dans une brochure imprimie i Langres chez Firmin Dangien
(in- 1 2, 34 pages, sans date), sous ce titre: M. Colin, aMcien cuar de
Genevrieres, massacrd i Paris,au siminaire de S.-Firmin, le 3 septembre 1792; ses adieux ai ses paroissiens, un des successeurs de
M. Colin a paye un beau tribut d'admiration an confesseur de la foi
II raconte les touchants adieux de ce pretre fide6e en quittant son
peuple, scene grandiose dont le souvenir meritait d'etre conserve, et
it rappelle la glorieuse mort du confesseur de la foi revenu parmi
ses confreres ala maison de Saint-Firmin i Paris.
Nous sommes redevable a M. I'abbd R. de Teil, Ie distingud postulateur de la cause des Carmelites de Compiegne, de posseder un
exemplaire de la brochure sur M. Colin.- A. M.

126. L'imitation de Notre Seigneur Jdsus-Christ par
saint Vincent de Paul (par M. Angeli, C. M.). Un vol.
in-32. Paris, librairie de P(Euvre de Saint-Paul, 6, rue
Cassette. Prix : 35 centimes.
Ce gracieur volume plaira aux personnes divotes a saint Vincent
de Paul. II paraissait facile a rediger; car, lorsqu'on demanda au
fr&re Ducournau, qui avail etd le secretaire du saint pendant de longues ann6es et qui l'avait intimement connu, quelle 6tait la principale vertu de M. Vincent, le frere se recueillit un instant, racontet-on, et il r6pondit:- L'imitation de Notre-Seigneur. a On sera Edifid de retrouver les recommandations et les pensees du saint sur cet
excellent sujet, vraiment fondamental dans la pratique de la pidti
chrdtienne.
127. C'est l'abbe Maynard, comme historien de saint Vincent de
Paul, qui nous est prisent6 dans le portrait trace par la plume originale de Barbey d'Aurevilly (les Philosophes et les Acriains reli-
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gieux. In-ia. Paris, Lemerre 6diteur, 1899). Dans cette sdrie de portraits ou l'on voit defiler Michelet, Victor Cousin, Taine, et parmi
eux Gratry, Cr6tineau-Joly, r1'bb Maynard, tout inttresse. L'auteur
d'abord : il nest point vulgaire d'esquisser ces physionomies en
traits accentuds, justes presque toujours, d'une touche souvent fort
heureuse, comme I'a fait Barbey d'Aurevilly, mort ces dernieres
annees. Les personnages eux aussi int6ressent : on les pousse devant
le lecteur un peu brutalement parfois, non sans littirature pourtant,
dans leur nuditi, leur honte ou leur gloire. Dans les pages que nous
mentionnons, on trouvera une appreciation tres juste et tris elevie
du Saint Vincent de Paul de l'abb6 Maynard : la valeur vraiment
historique du livre est justement constatde et ie merite litteraire
exactement apprecie. Saint Vincent de Paul est peint apres son historien, et grace i Dieu, cette fois, pris par ses grands c6tes. Qu'on en
juge :
a Et de fait, 6crit Barbey d'Aurevilly, c'est un grand homme d'Etat
que saint Vincent de Paul, et m4me un des plus grands qui aient
jamais existd! Je n'ai pas peur de la realite et je ne force pas le mot
qui I'exprime. Pour nous chrdtiens, saint Vincent de Paul est bien
autre chose qu'un homme d'Etat, puisque le Saint-Esprit avait pris
son coeur pour tabernacle; mais il ne s'agit pas'du Saint-Esprit pour
les gens d'esprit qui endoctrinent pr6sentement le monde. Pour eux,
Vincent de Paul doit etre un homme d'ltat, et s'ils veulent bien y
prendre garde, il doit l'ctre dans-l'acception la plus politique de cc
mot.
a Je citais plus haut Napoleon, le grand organisateur moderne,
Napoleon, qui a meme invente jusqu'i ce mot d'organiser, lIquel
disait bien une de ses actions les plus grandes et une de ses preoccupations les plus continuelles. Eh bien! Napoleon n'a pas plus organise i sa maniere que Vincent de Paul i la sienne! Je citais Richelieu; mais le cardinal de Richelieu, cet homme d'ordre et d'unite,
avec ses quatre a cinq coups de hape eblouissants qui brillent dans
l'histoire, n'a jamais cree autour de lui des unites de volonte et
d'obissance aussi vastes, aussi coherentes et aussi profondes, que
cet humble Vincent de Paul, qui n'a jamais frappe personne. Ni Napoleon, ni Richelieu n'ont gouvernd leur royaume, l'un avec son epee
et I'autre avec cette robe rouge dont il couvrait tout ce qu'il avait
fauchd, comme Vincent de Paul a gouverne le sien d'A-genoux; car
ceci n'est point une image : on peut le dire, c'est d'a-genoux qu'il a
gouvern !
a Or, son royaume a lui, ce n'etait pas la France ou une partie de
1'Europe coupee au fil du glaive, mais c'tait le monde tout entier
conquis, embrasse...

Le Gdrant : C. SCHMEYER.
Imp. D. Dumoulin, i Paris.

DECRET
DE LA CONGREGATION

DES RITES

POUR LA CAUSE DE BdATIFICATION

DU VENERABLE FRANCOIS CLET
Le Dimanche, 25 fevrier, a tei tenue an Vatican dans la
salle du Tr6ne en presence du Souverain Pontife une reunion solennelle de la Congregation des rites. Le Pape a
fait lire par Mgr Panici, secritaire des Rites, une serie
de quatre decrets relatifs. aux causes de beatification en
cours.
K Le premier dit qu'on peut proceder en toute sfretd i
la beatification de la vindrable Jeanne de Lestonnac, du
diocese de Bordeaux. C'est le dicret dit De tuto qui precede
immidiatement la ceremonie solennelle de bdatification.
A Un second decret approuve les miracles presentes pour
les causes de la vinerable sceur Marie-Crescence Hoss,
religieuse professe du tiers-ordre de Saint-Francois, du
monastere de Kauffburg en Souabe.
£ Le troisieme d6cret consacre le martyre, les causes du
martyre et les miracles examines pour la cause du vndrable Franqois-Rigis Clet, pretre de la Mission, martyrise
en Chine.
SLe quatrikme decret donne les approbations analogues
au proces des vindrables Delgado et Henarez, iveques
dominicains, martyris6s au Tonkin.
* Chacun de ces dicrets est d'ailleurs une belle page
d'hagiographie, icrite dans un latin d'une puretd et d'une
harmonie toutes classiques. *
Nous avons empruntd ces ditails, ainsi que la traduction
1o
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du dicret citi plus bas, au tres distingui correspondant a
Rome du grand journal catholique l'Univers.
A onze heures et quart le Souverain Pontife est arrive
dans la salle du Tr6ne au Vatican. Autour de lui, avec la
Cour pontificale, etaient presents : Son Em. le cardinal
Mazzella, prefet de la S. C. des Rites, et son rEm.le cardinal Aloisi-Masella, ponent ou rapporteur des causes du
vindrable Franqois Clet et du vdinrable Ignace Delgado et
ses compagnons.
Assistaient A la creimonie, les officiers de la S. Congrdgation des Rites, Mgr J.-B. Lugari, promoteur de la foi,
Mgr Alexandre Verde, sous-promoteur et assesseur, Mgr di
Fava, substitut. Etaient aussi prisents : le R. P. Lauer,
gineral des Freres mineurs, le R. P. Cormier, procureur
general des Dominicains, MM. Tasso et Veneziani, Debruyne et Parrang, de la Mission de Saint-Vincent de Paul,
et les postulateurs des causes.
Voici le dicret qui concerne le venirable Francois Clet,
et qui est la riponse affirmative &la question proposee :

Si ron a constata le martyre et la cause du martyre,
ainsi que les signes ou miracles manifestant le martyre,
dans le cas et pour reffet dont ii s'agit.
DECRET
CHINE

AIUSE DE BEATIFIQATION OU DE DECLARATION DE MARTYRE
DU VEN. SERTITEUR Dr DIEU

FRANCOIS

CLET

PRATRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
DE SAINT-VINCENT DE PAUL

La religion et la socikti tout entiere reqoivent
d'innombrables services de ces pieuses families religieuses, contre lesquelles le monde mauvais s'acharne
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si souvent. C'est ce que montrent bien ces innombrables athl&tes qui ont illustri l'glise de JesusChrist non seulement par leurs vertus privees, mais
encore par le temoignage de leur sang publiquement
verse pour la vdritd de la foi catholique. Parmi ces
families religieuses, la congregation fondie par saint
Vincent de Paul tient un rang tres honorable. Elle
embrasse tous les genres de ministire et de charitd,
et ne connait d'autres limites que celles-lk memes
du genre humain. C'est elle qui au debut de ce sicle,
en Chine, a donnd A la cohorte des martyrs le vendrable serviteur de Dieu, Francois Clet.
11 naquit A Grenoble d'une famille distinguee; ses
pieux parents 1'elevrent avec tant de soin, et il
rdpondit si bien aux lecons de leurs exemples qu'il
DECRETUM
SINARUM
BEATIFICATIONIS

SEU

DECLARATIONIS

MARTTYR

VEMEKABILIS

FRANSCISCI CLET, SACERDOTIS E CONG•BGATIONE
A

SERVI

DEI

XISSIONIS S. VINCENTII

PAULO.

Super dubio : An constet de Martyrio et casa Martyrii, nec non
de signis seu Miraculis Martyrium ipsum illustrantibusin casm et ad
efectum de quo agitur.
Quam bene de Religione deque omni societate sint merita sacre
illa piorum Familia, queis in maligno positus mundus tam sepe
succenset, apprime ostendunt plurimi ex eo numero athlete, qui
non domesticis tantum virtutibus sed publice reddito Catholice
Fidei testimonio, suo sanguine, decoris palmis Christi Ecclesiam
illustrarunt. Eas inter locum habet clarissimum Congregatio, qua
Vincentium a Paulo habuit institutorem. Hac omne genus ministerii
et charitatis complexa, tam longeque porrecta quam late patet humanitas, ineunte hoc saculo in Sinarum regionibus Venerabilem
Dei Servum Franciscum Clet socium ceteris martyribus dedit.
Is nobili genere ortus Gratianopoli, et a parentibus piissime institutus, horum exemplis conformatam pueritiam sic transegit, ut non
modo labem omnem a se removerit, sed, spretis mundi illecebris,
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garda toujours son ame pure de toute tache, et que
meprisant les joies de la terre, ii concut promptement
le desir de s'enrbler dans les saintes milices du
Seigneur. Le petit sdminaire de sa ville natale le vit
briller aussi bien par le succes de ses itudes que
par la sainteti de sa vie. L'amour d'une vie plus
parfaite le conduisit a Lyon et il demanda a entrer
dans la congregation de la Mission de Saint-Vincent
de Paul. Apr&s y avoir prononci ses voeux, ordonni
prEtre, ii fut envoyd au seminaire d'Annecy pour y
enseigner la theologie. II y resta quinze ans; sa vertu
y parut avec tant d'eclat qu'il fut bient6t appeli &
diriger le seminaire interne de Saint-Lazare, dans la
Maison-mere, a Paris. Sa prudence s'y montra d'une
maniire admirable, lors du soulivement populaire
qui, a la grande Revolution, vint envahir et ravager la maison de Saint-Lazare.
Depuis longtemps cette ame pleine de force et de
constance brulait de voir s'ouvrir devant elle un
champ plus vaste, oh il lui fat permis de moissonner
sacre militia amplectcnda desiderium mature conceperit. Primum
itaque in sua civitatis parvo Seminario, quod S. Martini De Misere
appellatur, studiis optimis vitaque sanctitate praluxit; deinde perfectiorisvite amore succensus Lugdunum contendit petiitqueaditum
in Congregationem Missionis S. Vincentii a Paulo. Inde votis rite
nuncupatis ac sacerdotio auctus Annecium mittitur theologie tradende lIoctor in sacro illo Ephabeo. Ubi per annos xT tam preclara edidit exempla virtutis, ut par habitus fuerit regendis tyronibus
in Seminario S. Lazari, ipsa Galliarum in urbe principe. Quo in munere mirum quantum eius prudentia enituit, saevis objecta fluctibus
quum, causa seditionis miserrimm, impiorum armata manus domicilium illud vastavit atque diripuit.
Sed latiorem adhuc patere sibi vineam avebat vir fortisetconstans,
ubi uberiores iceret fructus colligere et sua et aliene salutis. Cujus
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des fruits plus abondants de salut, pour lui-meme
et pour les autres. Ce disir fut realise lorsqu'en 1791,
il fut envoy6 en Chine. II y resta trente ans, comme
procureur de la mission de Kin-Kieng. Rien ne
pouvait I'arreter, ni les labeurs, ni les veilles, ni les
longs et penibles voyages, ni les dangers, ni les
menaces lorsqu'il s'agissait de gagner des ames
a Jesus-Christ. Cet admirable zele eut la fin que
meritaient les travaux et les ardeurs de ce h6ros.
La temp8te contre les chretiens fut soulevee par
un paien qui pour se venger alla jusqu'a imaginer
d'incendier sa propre maison, afin d'accuser ensuite les
chretiens d'avoir mis le feu sur les conseils du Pire
Clet. Le vendrable Missionnaire ichappa d'abord aux
recherches des satellites, en se cachant dans les montagnes et les ravins; mais bient6t ii fut trahi par un
indigne apostat; il fut pris, et quand sur son chemin il
rencontra le nouveau Judas, ii n'eut pour lui que des
paroles pleines de douceur.
II confesse courageusement la foi du Christ; apres
voti compos factus est anno MDCCXCI, missus curn novo Sacerdotum
delectu ad Sinenses regiones. Ibi annos xxx commoratus cum munere
Procuratoris missionis in regione civitatis Kin-Kieng, non laboribus,
non vigiliis, non longis asperisque itineribus pepercit, non periculis,
non minis est deterritus, ut quamplurimos Christo lucrifaceret. Qui
mirus ardor Fidei provehende exitum tandem sortitus est meritis
et votis tanti viri dignissimum. Tempestatis autem initium commotun ab ethnico quodam, qui, quum ultionis causa suam ipse domum'
succendisset, christianos accusavit, quasi, auctore Francisco, incendium ipsi patrassent. Missos illico satellites VenerabilisClet primum
effugit, in inontibus et speluncis delitescens, donec christiani cuiusdam degeneris indicio proditus comprehensus est; quem, alterum
Judam, sibi obviuan, humanissime est alloquutus.
Catholice vero Fidei se praconem strenue professus, sevissimis
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avoir subi d'affreuses tortures, il est jeti en prison;
son grand age et 1'epuisement de ses forces lui font
souffrir pendant tout un long mois un martyre plus
terrible que la mort. Le vice-roi le condamne enfin a
tre 6trangli. A l'approche du supplice, il tressaille
d'alligresse; il adresse h Dieu ses dernieres prieres,
et se tournant vers les soldats: AAllons! leur dit-il,
venez vite. ) Is lui serrent le cou de la corde fatale,
et lorsqu'il respirait encore, ils le detachent, le foulent
aux pieds et l'achevent sans pitid. Son &me bienheureuse s'envola au ciel le treizieme jour des calendes
de mars de 'an (820.
La renommie de ce martyre se rdpandit au loin, et
la Sacrie Congregation des Rites ayant procide mirement aux informations juridiques,le Souverain Pontife
Grigoire XVI signa de sa main l'Introduction de la
Cause, le 7 des ides de juillet 1843. Les procks ordonnis
par I'autorite apostolique ayant et6 faits,puis juridiquement approuves, Notre Tres Saint PNre le pape
Lion XIII, par un decret de la veille des ides de juin
affectus cruciatibus in carccrem coniectus est, ubi atate gravis consumptisque viribus, diiturnum solidi mensis martyrium morte
ipsa gravius constantissime tulit. Tandem pro Regis sententia damnatus ut laqueo vitam anitteret, quum supplicii hora immineret,
gaudio gestiens, fusis precibus, satellites conversus: a Venite, inquit,
accedite , qui fune adstringunt et spirantem adhuc, pedibus conculcant conficiuntque miserrime; donec solutis corporis vinculis, beatissima anima in calum advolavit decimotertio calendas martias
anni MDCCCxx.
Faua huius martyrii late diffusa est, et a Sacra Rituum Congregatione, iuridicis probationibus mature perpensis, Summus Pontifex
Gregorius XVI septimo idus julii anno MDcccxLII Cause Commissionem sua manu signavit. Confectis deinde auctoritate Apostolica
processibus riteque probatis, SSmus D. N. Leo PP. XUI decreto
lato
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de P'annie derniere, a daigni accorder que la question
relative au martyre et a la cause du martyre ainsi
qu'aux miracles ou prodiges confirmant le martyre, fit
discutee dans une seance particuliere de la Sacr&e
Congregation des Rites, avec le vote des consulteurs
d'office.
A la reunion tenue dans le palais du Vatican, le jour
des ides du mois de fivrier courant, le reverendissime
cardinal Gaetan Aloisi-Masella, rapporteur de la cause,
a done propose la question suivante: a A-t-on constate
le martyre, la cause du martyre, ainsi que les miracles
ou prodiges illustrant le martyre dans le cas et pour
1'effet dont il s'agit ? n Les reverendissimes cardinaux et
les prelats d'office ont 6mis chacun leur avis. Alors le
TrEs Saint Pere ayant oui le rapport d6tailld prisenti
par le reverendissime cardinal Camille Mazzella, prifet
de la Sacree Congregation des Rites, a differe de prononcer le jugement apostolique, afin d'implorer, pour
une si grave decision, encore plus de graces du PNre
des lumieres.
pridie idus junii superioris anni benigne indulsit ut Dubium de
Martyrio et de causa Martyrii nec non de Miraculis seu signis
ipsum confirmantibus discuti posset in Sacre Rituum Congregationis
particulari coetu cum voto quoque Consultorum Officialium. Itaque
in Conventu habito in adibus Vaticanis idibus volventis mensis
februarii, Rmus Cardinalis Caietanus Aloisi-Masella Cause Relator
proposuit dubium : a An constet de Martyrio eiusque causa nec non
de Miraculis seu signis Martyrium ipsum illustrantibusin casu et ad
efectum de quo agitur j; Rmi Cardinales et Presules Officiales
suam singuli protulere sententiam. Beatissimus vero Pater, audita
a Rmo Cardinali Camillo Mazzella S. R. Congregationi Prefecto de
omnibus relatione, Apostolicum pronunciare iudicium distulit ut
interim in tanta re decernenda majora sibi a Patre Lumipum
auxilia compararet. :
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Enfin,ce dimanche de la Quinq.uagesime, ayant convoqud le rdvdrendissime cardinal Camille Mazzella,
iveque de Prineste, pr6fet de la Sacree Congregation
des Rites, le riverendissime cardinal Gaetan AloisiMasella, rapporteur de la cause, le revdrend Pere JeanBaptiste Lugari, promoteur de la Foi et moi soussignd,
secretaire, le Saint-PNre a, en leur presence rendu
solennellement la sentence suivante: r Le martyre et
la cause du martyre ainsi que les prodiges ou miracles
illustrant et confirmant le martyre du vendrable serviteur de Dieu, Francois Clet, sont constates, de sorte
que l'on peut proceder A ce qui doit suivre, dans le cas
et pour 1'effet dont il s'agit. ,
Sa Saintete a ordonne de publier le present dicret et
de l'insirer dans les actes de la Sacree Congregation
des Rites, ce 5 des calendes de mars de l'annee t9oo.
G.,
SPd
-- Place du sceau.

iv. de Prineste, Card. MAZZELLA,
Prefet de la S. C. des Rites.

DIo~iDE PANICI,
Secretaire de la S. C. des Rites.
Hac vero Dominica in Quinquagesima, ad se accitis Rmo Cardinali
Camillo Mazella Episcopo Prenestino, S. R. Congregationi Praefecto,
nec non Rmo Cardinali Caietano Aloisi-Masella Cause Relatore,
una cum R. P. ioanne Baptista Lugari S. Fidei Promotore et me infrascripto Secretario iisque adstantibus solemniter decrevit : a Ita
constare de Martyrioet de causu Martyrii, nee non de signis senmiraculis Martyrium Ven. Dei Servi Francisci Clet illustrantibus et
confirmantibus ut procedi possit ad ulteriora, in casu et ad efectum de quo agitur. s
Huiusmodi decretum publici iuris fieri et in acta Sacrorum Rituum
Congregationis referri mandavit quinto calendas martias anno xca.
L.

S.

e
G., Ep. Pr nestinus, Card. MAZZELLA, S. R. C. pref.

DIOMEDES PANICI, S. R. C. secret.
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Apres la lecture des decrets, le Saint-Pere, dans une allocution pleine de bienveillance et d'elevation, a exprimi
sa vive satisfaction d'avoir a proposer, dans le courant de
I'Annee sainte, a la veneration et a 'imitation des fideles
non pas un seul, mais plusieurs nouveaux heros de la foi
catholique, de l'un et de Pautre sexe, nos modeles et nos
intercesseurs pres de Dieu.
Mgr Virili, postulateur de la cause de la vdnerable
Jeanne de Lestonnac, du diocese de Bordeaux, a remercid
le Saint-Pere, au nom de tous les autres postulateurs. Apres
la presentation du personnel de la Congregation des Rites,
des representants des Congregations interessees et des avocats des diverses causes, le Saint-Pere, qui avait dejA donne
la benediction pontificale A toute lassemblde, a beni en
particulier les families religieuses auxquelles appartenaient
les heros de la foi dont on avait traite les causes.
11 y a lieu d'esperer que la ciermonie solennelle de la
beatification aura lieu, a Rome, le 27 mai prochain.

RECONNAISSANCE DEs RELIQUES DU ViNERABLE

CLET, A PARIs. -

FRANCOIS

Le 5 mars i9oo, sur la delegation

donnee par le Saint-Siege b Son Em. le Cardinal archeveque de Paris, pour reconnaitre officiellement les restes
precieux du Venerable Francois Clet, a eu lieu a la Maisonmere de la Congregation, A Paris, cette reconnaissance.
A la requete de M. Leon Forestier, prdtre de la Mission,
vice-postulateur de la cause, M. Fages, vicaire general de
Mgr larcheveque de Paris, subdeldgu6 par celui-ci, et
M. l'abbd Alphonse Peuportier, a titre en cette circonstance de procureur fiscal, ont done procede, aptes avoir
prete les serments prescrits par le Droit, a la reconnaissance de l'authenticite des restes du venerable Clet, deposds en 1878 a la chapelle de la Maison-mere de la
Congregation.
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La caisse scellee alors par Mgr l'archeveque de Paris, a
et& retiree et authentiquement reconnue; 1'excommunication reservee au Pape a ete promulguee contre quiconque
ajouterait aux reliques qu'on allait dfcouvrir, ou en deroberait quoi que ce soit. La Communautd s'est alorsavancee
en procession, recitant des psaumes, et la caisse scellee a eti
transportee a la salle des reliques. LA, avec le concours des
medecins, MM. Alibert et Monnier, qui avaient eux aussi
prdte serment, a etd constatee 'identite des ossements du
venerable serviteur de Dieu.
Le long sejour du corps, en Chine, au cimetiere de la
Montagne-Rouge, fait que les reliques ne sont pas aussi
considdrables que la piete des fiddles l'eft desire. Une
partie de ces restes precieux a ete mise a part pour 8tre
offerte au Souverain-Pontife. Une autre partie a ete r&servee pour la Congregation; a ete conservee, en particulier, la vertebre dite Axis, c'est-A-dire celle qui est au
cou,comme l'axe sur laquelle la tete repose et se meut, celle
par consequent que brisa, c'est probable, car elle n'est plus
enmiere, la corde qui servit d'instrument dans la strangulation du glorieux serviteur de Dieu. C'est la relique qui
sera exposee apres la beatification. D'autres ossements de
moindre dimension ont te aussi reserves.
Les autres parties des restes prdcieux ont eti de nouveau
scellIes dans une caisse de cuivre dor6, pour etre plac6es
sous le tombeau de l'autel qui sera dress6 au serviteur de
Dieu apres sa beatification, dans la chapelle de la Maisonmere, a Paris, en face de celui du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre.
LES PRIVILEGES
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

Nous sommes heureux de saluer I'apparition de cette
nouvelle edition de nos Privileges.
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Deja existaient divers recueils des faveurs qui ont ete
accordees a notre Congrigation par les Souverains Pontifes.
11 y eut d'abord des collections manuscrites contenant les
privileges obtenus soit directement, soit par communication.
Nous avons sous les yeux un de ces recueils allant jusqu'a
Pannie 1766.
Vinrent ensuite les recueils imprim6s: celui redigi par
M. Sicardi, imprime A Rome en 1i85 et rdimprim6 A Varsovie en 1817; dans cette r6impression, il erait accompagn6 d'un interessant choix des Bulles et Brefs apostoliques concernant la Congregation de la Mission. En 1863,
par lordre de M. Etienne, parut le second travail, celui qui
a servi jusqu'A nos jours; il etait 1'oeuvre de MM. Vincent
Terrasson et Marien Mailer, court et commode.
Mais, outre qu'il devenait incomplet par le fait de son
anciennete, aujourd'hui on veut se renseigner plus complktement et on exige la citation des sources historiques. C'est
le grand avantage de la nouvelle edition : elle donne les
textes mdmes des concessions qui nous ont 6t6 faites directement, et aussi de celles qui nous appartiennent par communication. Une table alphab6tique tres complete et tres
commode termine le volume.

TABLE GENARALE DES ANNALES

ou Repertoire historique

de la Congregation de la Mission. - Ce volume que nous
avions deja annonce est pres d'etre termind; des circonstances inddpendantes de notre volont6 nous ont empech6 d'y travailler aussi constamment que nous nous
l'dtions propose, et un simple coup d'oeil jeti sur cet amoncellement de faits et de chiffres suffira pour constater que
limprovisation ne pouvait, en aucune fajon, supplder aux
recherches necessaires pour la rddaction de ce travail.
Les lignes suivantes placees en tete comme preface en
donneront 'idde.
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Lorsque nous avons commence a ridiger ce volume, nous
ne nous proposions que de r6editer, en le compltant, le
resume de nos Annales publiC, il y a bient6t quinze ans,
sous le titre de Tables generales des Annales de la Congrigation de la Mission.
Nous y avons ensuite ajoute successivement quelques
documents que semblait prdsupposer ce resumd des oeuvres
de notre Congregation. Et il s'est trouve, a la tin, que nous
avions compose comme un Repertoire des renseignements
historiques les plus importants et les plus usuels sur ce qui
concerne les deux Communautds de Saint-Vincent de Paul.
C'est pour cela que nous avons substitue le titre plus
general de Repertoire a celui de Table des Annales: nous
croyons qu'il repond veritablement a ce que, par ses nouveaux accroissements, est devenu ce volume. - Voici ce
qu'il contient.
D'abord, nous avons mis la liste des Superieurs generaux
et des Vicaires gineraux qui leur ont ordinairement succed6. Jusqu'a prisent, il dtait nicessaire, pour avoir cette
liste, de recourir successivement a la table de chacun des
trois volumes des Circulaires; il fallait pour cela de la patience, et on n'dtait pas toujours exactement renseigne.
Meme avec de la patience et des recherches on ne pouvait
facilement dresser la liste des Soeurs qui, a la suite de Louise
de Marillac, ont it aila tdte de la Communauti des Filles
de la Charitd: presque personne n'avait les renseignements
suffisants pour cela. C'est pourquoi, secondement, nous
avons donne Ie tableau des Sceurs qui ont rempli jusqu'A
ce jour ces importantes fonctions.
Troisimmement, nous avons donne un autre tableau qui
n'a pu itre, lui non plus, redigd d'une maniere complete
qu'en remontant aux sources, et en recourant aux archives
de la Congregation : celui de nos Assemblies gendrales et
sexennales, avec leur numdro d'ordre, leur date, leur durte
et le nombre de membres qui y oat assistd.
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La liste placie en quatrieme lieu a &ti la plus difficile,
a eCablir, - on ne le supposerait peut-atre pas, - et elle
reste vraisemblablement la plus imparfaite : c'est celle de
nos 6tablissements. Quoiqu'une partie de nos archives ait
peri A la Revolution, ce qui pricede cette ipoque se reconstitue assez facilement; mais au commencement de ce siecle,
lorsque la Congregation, se rdunissant de nouveau, fondait
en France, en Amerique, et de divers autres c6tis, avec un
z~ie admirable, des itablissements qu'elle ne pouvait pas
toujours soutenir, mnme des choses importantes n'ont pas
itd ecrites. La plupart des ouvriers dtaient tout a Faction,
et ceux des Missionnaires qui avaient part a l'administration se seraient presque reproche de passer A ecrire un temps
qu'ils consacraient aussi, tant qu'ils le pouvaient, au travail
des oeuvres : leur memoire leur suffisait pour avoir presents
les details d'une entreprise qui ne renaissait que graduellement, et qui itait encore restreinte. Mais, avec eux, a mesure qu'ils descendaient dans la tombe, disparaissait aussi
le souvenir des origines de plusieurs oeuvres, et sur quelques-unes nous n'avons presque que des traditions.
Apres la liste des etablissements, il nous a paru utile de
mettre, en cinquieme lieu, celle des notices publides, ou
inedites encore, des pretres et des freres de la Congregation.
Avec la date, nous avons indiqui, sous une forme typographique qui rend faciles les recherches, les endroits oi chacun d'eux a vicu. Pour chaque maison, il est facile, si on
entreprenait une monographie de l'tablissement, de retrouver les noms de ceux dont la memoire a miritd d'etre
conserve : c'est comme une chaine de souvenirs ddifants,
dont chaque nom est un anneau, et qui peut servir a renouer pieusement le present A la pdriode prdcedente, souvent jusqu'aux origines de la maison.
Nulle part, non plus, on n'avait une liste suffisamment
complete des documents imanes de la Cour de Rome, et qui
se rapportent, soit au point de vue canonique, soit au point
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de vue liturgique, soit an point de vue administratif, aux
deux Communautis de la Congregation de la Mission et
des Filles de la Charite. Nous avons dresse cette liste, qui
va depuis l'origine de notre Congregation, par la bulle Salvatoris d'Urbain VIII, jusqu'i la fin de 'annie 1899. Et,
sur chaque document, nous avons indique ou I'on en peut
trouver le texte: original, copie, ou traduction. Ce sera un
utile complement de nos Acta apostolica.
C'est alors que nous donnons enfin ce qui avait ete le but
premier et principal de ce travail, la Table generale des
Annales de la Congrigationde la Mission, c'est-i-dire des
renseignements historiques et edifiants qui y ont etd publids
jusqu'a ce jour. C'est la partie la plus importante.
Outre les premiers chapitres d'une Histoire de la Congrdgation, par M. Joseph Lacour, on trouvera ainsi groupes, comme nous le disions en tete de la premiere edition,
des details qui suffiraient presque, a eux seuls, pour etablir
Phistoire de plusieurs de nos maisons, ou pour retracer la
vie d'un grand nombre d'ddifiants Missionnaires. - An
milieu de pages qui n'ont que l'interdt, bien legitime d'ailleurs, de 'actualit6, se trouvent epars des rdcits importants
pour 'histoire gdndrale de la Congregation de la Mission
et de la Compagnie des Filles de la Charit6. Beaucoup sont
pleins d'intdrt.
Deux tables nous ont paru necessaires. La premiere, analytique et par ordre alphabitique, presente la suite des ev6nements mentionnis dans les Annales pour chaque province, puis pour chaque maison, s'il y a lieu. La seconde
table est alphabetique.
Entre autres appendices h ce travail, on trouvera : 1' La
liste des LECTURES DES FATES, ou pieuses notices, redigees

dans cette prevision qu'elles seront lues, soit a table, soit a
la lecture spirituelle dans nos seminaires et autres itablissements; on peut itre bien aise de les retrouver facilement;
2* la liste des PANEGYRIQUES de saint Vincent, du bienheu-
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reux Jean-Gabriel Perboyre, de la Medaille miraculeuse,
dont le texte a ete publid, et que de temps a autre on sonhaitera peut-dtre de pouvoir aussi retrouver.
Enfin, on aura sous les yeu:, a la fin du volume, une
carte dressde expres, et par laquelle on pourra se faire une
idee generale de nos etablissements dans le monde tout
entier.
Nous avons la confiance que ce travail sera utile a plusieurs, et qu'il sera agriable i tous ceux qui s'interessent i
l'histoire des deux families de saint Vincent de Paul.

A ces lignes de la preface du Rdpertoire historique on
pourrait ajouter une autre consideration; c'est celle-ci, qu'A
c6td du Repertoire historique, il y aurait peut-etre deux
autres repertoires A faire. Un repertoire de ce qui concerne
la jurisprudence de la Congregation : radmission des postulants, la condition canonique des novices, la matiere des
vceux, la tenue des assembl6es, etc., etc.; ce serait le Repertoirejuridiquealldguant sur chaque point le droit general,
et donnant les references au droit particulier crde pour nous
par les bulles des Papes, les decisions rendues pour notre
Communaute par les Congregations romaines, les ddcrets
de nos assemblees.
Et puis, on pourrait encore concevoir un autre repertoire
utile au point de vue particulierement de la predication,
ce serait comme un Rdpertoire ascetique. 11 serait, par
exemple, fort commode pour qui a roccasion de parler
dans les exercices de retraite donnes aux Filles de la Charite de savoir facilement oa se trouvent traitis les principaux sujets sur la vocation, les vertus speciales de l'etat, etc.
Souvent on ne se rappelle pas que nous avons sous la main
des sources particulibres, tres fdcondes : il y a les Conferences de saint Vincent de Paul, oh plusieurs sujets ont etd
traites d'une maniere fort complete et tr6s penetrante; ii y
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a les volumes des conferences faites aux Soeurs par les Sup&rieurs gineraux et par les Directeurs des Filles de la Charite
(in-4, 1845) qui contiennent des discours de valeur diverse,
sans doute, mais dont plusieurs, ceux de M. Reni Almeras
et de M. Jean Bonnet, en particulier, sont tres autorisees
et tres riches. On pourrait indiquer les sources ricentes : le
Recueil des conferences de M. Dazincourt, ot beaucoup de
sujets sont utilement, ingenieusement et aimablement developpis; celui des conferences de M. Jules Chevalier, que
nous ne connaissons pas encore, mais qui va paraitre, et
dont il y a lieu de penser que l'experience de leur auteur
leur aura donni une valeur veritable.
Ainsi, avec le Repertoire historique qui parait en ce moment, on aurait des instruments de travail tres prdcieux.

FRANCE
PARIS
S. EXC. LE NONCE APOSTOLIQUE EN FRANCE
Mca LORENZELLI
A LA MAISON-MERE,

A PARIS

Le dimanche, 18 fevrier, a eu lieu dans la chapelle de la
Maison-mere a Paris, le sacre du nouvel eveque d'Ajaccio,
Mgr Olivieri. 11 fut fait par S. Exc., Mgr Lorenzelli, nonce
apostolique. Et, pendant la c6remonie, pour ceux qui se
rappellent l'intiret porte par saint Vincent aux missions
donndes en Corse par ses premiers disciples et racontdes
dans Abelly, ii semblait que l'homme de Dieu dont les
saintes rIiques reposent au-dessus d-4%utel oui s'accomplissait la consecration, devait regarder avec amour et bnir
particulirement le nouveau pontife a qui I'eglise de Corse
venait d'etre confice.
Apres la cdrimonie, Son Excellence le Nonce apostolique a bien voulu permettre que la Communaute lui presentit ses hommages.
M. le Superieur general lui a adresst alors l'allocution
suivante dont les dernieres paroles font allusion a une eloquente conference que Mgr Lorenzelli avait faire quelques
jours auparavant 1'Institut catholique de Paris :
a

MONSEIGNEUR,

a Ce nous est un grand honneur de recevoir an milieu
de nous votre Excellence illustrissime.
u Nous saluons et vdenrons dans votre auguste personne
le plus haut reprdsentant en France du grand Pape
Leon XIII, l~lu de son cceur,l'homme de sa confiance, le
II
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Pontife dont le front brille de la triple aureole de la science
de 'eloquence et de la vertu.
q Aujourd'hui, Monseigneur, nous devons le bonheur
de jouir de votre presence a S. Gr. Mgr Olivieri, notre h6te
aussi aimable qu'ddifiant, aussi modeste que digne de la
plus haute consideration.
a Nous osons esperer que cette premiere visite, inatendue jusqu'A ces derniers jours, ne nous privera pas de celle
que le Nonce apostolique daigne nous faire tous les ans,
au jour de la fete de saint Vincent de Paul, notre bienheureux Pere. Cette seconde faveur que je prends la liberte de
solliciter des maintenant, Excellence, nous sera d'autant
plus precieuse que cette annie 1900 nous ramene I'anniversaire trois fois seculaire de l'ordination sacerdotale de notre
saint Fondateur. Votre presence nous parait indispensable
pour donner a la celebration de cet anniversaire toutTeclat
religieux que nous lui souhaitons.
a En effet, apres l'admirable et magistrale encyclique du
Saint-Pere au clerg6 de France, il nous semble bien a
propos de relever aux yeux de tous et plus particulierement
du clerge, le merite etonnant de cet humble pretre qui fut
un homme d'action par excellence, et dont I'influence fut
telle qu'innombrables sont les institutions charitables qui,
ayant pris naissance dans la socidtd chritienne, depuis cette
epoque, paraissent emaner de son esprit et de ses exemples.
a Votre Excellence voudra done bien.nous aider A honorer un saint qui a si bien mirite de 'Eglise et de I'humanitd, et, en attendant, nous accorderila benediction apostolique a nous ses enfants.
, A Pimitation de notre bienheureux PBre, nous sommes
tous sans exception cathedra Petriusque ad mortem conjunctissimi et pleins de docilit6 pour toutes les Directions
pontificales, persuades que par lintercession de Marie Immaculde qui les inspire, elles sauveront la France si aimde
du Souverain Pontife et dont vous avez si dignement releve
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la mission dans votre admirable conference a Pl'nstitut
catholique. a
Son Excellence a repondu en acquiesqant d'abord, avec
une grfce parfaite, a la demande de M. le Superieur general, et en promettant de venir presider la fdte de saint Vincent en laquelle l'anniversaire de l'ordination sacerdotale
du saint pretre ravivera nos sentiments de foi et ranimera
nos desirs de saintet4 et de zele.
Avec une veritable eloquence et une grande hauteur de
vues, Son Excellence a montre la grandeur du sacerdoce,
grandeur divine en ce sens que le sacerdoce des pretres est
une participation au sacerdoce de N. S. Jesus-Christ.
Puis prenant en saint Vincent de Paul un des caractdristiques de son temperament sacerdotal et de sa saintetd, Son
Excellence a nomme son humiliti pour en faire ressortir
le prix et l'utilitd. - L'humilite est dans I'ordre moral i
la base des vertus comme la foi est dans l'ordre intellectuel
a l'origine des qualitis spiculatives de I'ime chretienne;
plus la saintet6 doit grandir, plus it importe que le fondement sur lequel elle reposera soit solide et profond. L'humilit e une autre utiliti, c'est qu'elle assure en quelque
sorte la droiture de 1'esprit et de l'intelligence: In malevolam animam non introibitsapientia; une Ame mauvaise ne
sera jamais parfaiement apte a recevoir la science et a en
suivre avec rectitude les deductions : l'Ame humble a de
particulieres garanties de ne pas divier. - L'humilitd garantit notamment I'obdissance : l'obeissance aux r6gles de
la vie chretienne, de l'ordre religieux auquel on a le bonheur d'appartenir, aux r6gles surtout et aux directions de
celui qui est le chef supreme de 'Eglise. Et le vrai chrdtien
n'est pas celui seulement qui pratique les r6gles communes
du christianisme, mais celui surtout qui sait etre attentif A
la parole du chef supreme, poury adapter son intelligence,
son action et sa volontd.
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La derniere pensee ddveloppee par S. Exc. le Nonce
apostolique a ete que le souvenir de cette ordination sacerdotale de saint Vincent dont nous nous preparions a celibrer le troisieme centenaire, nous mettrait sous les yeux
un type particulierement parfait de vie apostolique. Comme
saint Augustin donna une iorme religieuse qui fut appliqude
a la vie contemplative des ordres religieux, on peut dire
que saint Vincent de Paul, homme d'oeuvres, comme en
rdclamaient les besoins particuliers des temps modernes,
demeure le type de cette vie active qui s'applique ensuite
aux diverses circonstances de la vie contemporaine.
Mgr le Nonce a termind par des paroles d'encouragement
aux a chers etudiants, qui F'ertouraient nombreux; il leur
a recommande l'etude de la science sacrie, selon les principes en particulier de la philosophie et de la theologie
de saint Thomas d'Aquin; il leur a dit aussi d'etre des
modeles dans la vertu au milieu du clerge, car nous devons
nous entr'aider tous, non seulement comme chritiens, mais
encore comme pretres, par la sainte emulation de I'exemple.
11 a felicite tous ceux qui etaient presents d'etre les fils de
saint Vincent de Paul et d'habiter cette maison oB, rappeler
le zele pour les observances religieuses, c'est faire l'eloge,
on le sait, de ceux qui ont le bonheur d'y habiter.
Apres ces paroles, 1'eminent reprdsentant du Vicaire de
Jdsus-Christ a donne sa benediction, eta daignd s'entretenir familierement pendant quelques instants avec cet auditoire qui 1'dcoutait tout a l'heure avec une joie respectu euse
et qui etait bien aise maintenant de se presser filialement
autour de lui.
LE BULLETIN DE SAINT-VINCENT DE PAUL
M. le Supirieur gen6ral, notre tr&s honori Pire, a adressi i
M. Portal, notre d6vouE confrere, directeur du Bulletin de Saint-Vincent de Paul, la lettre suivante que nous sommes heureux de
reproduire.
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MONSIEUR

ET TRES CHER CONFRkRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit toujours avec nous!
Vous m'avez demandi &publier un Bulletin destine A
faire connaitre de plus en plus saint Vincent de Paul, notre
Bienheureux pere.
Me souvenant qu'il est 6crit : Louons les hommes pleins
de gloire dont nous sommes les enfants, j'ai acquiesce au
desir de votre pidtd filiale, persuade que vous pourriez
releveraux yeux de vos lecteurs le merite de ce saint incomparable, sansoublier une de ses maximes favorites qui nous
interdit notre propre louange.
II y a, d'ailleurs, tant a dire sur saint Vincent de Paul,
sur sa vie, ses vertus, ses oeuvres, son culte, ses historiens
et ses panegyristes, que vous n'avez pas A craindre d'epuiser si t6t le sujet de vos labeurs dans votre modeste publication de chaque mois.
D'autre part, ce heros de la charite, dont le grand pape
Ldon XIII a cru pouvoir dire que nul n'est plus populaire
et que nul n'a mieux merite de toutes les classes de la
societd, a exerce une telle influence sur son epoque et sur
celles qui l'ont suivie qu'on ne saurait assez mettre en
relief cette grande figure dont les jansenistes se sont plu a
deformer les traits sensibles,'mais qui reste l'une des plus
venerables, des plus imposantes et des plus animees de son
siecle.
Poursuivez done votre tache, monsieur et tres cher
confrere, en ayant soin de ne toucher en rien aux questions
politiques ou aux discussions irritantes. Faites connaitre
notre bienheureux Pere en le montrant tel qu'il est en
realit6.
II aimait les pauvres dont il s'est montre le frare le plus
tendre, le plus devoue, le plus industrieux, mais il etait
loin de negliger, encore moins, de mepriser les riches. II
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savait, au contraire, par une humiliti et une politesse
exquises puisees dans sa foi, se concilier leur bienveillan>e
et leur concours genereux dans ses charitables entreprises.
11 se disait un ignorant; mais, de fait, il s'etait adonni
a de longues et fortes etudes, et, avec lui, la maison de
Saint-Lazare dtait devenue un foyer de lumiere et de chaleur, un centre d'ceuvres sacerdotales et populaires, le rendez-vous des ecclesiastiques les plus Aminents de la capitale, attires par le prestige que l'homme de Dieu exercait
sur tous ceux qui avaient le bonheur de l'approcher.
II avait beaucoup d'initiative; mais en cherchant a porter remade a tous les besoins de son epoque, il ne perdait
rien de son union a Dieu, faisant marcher de pair sa sanctification personnelle et les ceuvres de miscricorde.
I1 etait, en un mot, ce prdtre fran-ais dont le pape
Leon XIII a trace un si beau portrait dans sa magistrale
encyclique au clergd de France.
Puissiez-vous, monsieur et tr6s cher confrere, lui susciter par le Bulletin de Saint-Vincent de Paul beaucoup d'imitateurs dans notre chere patrie et parout ailleurs. En
vue de cette noble fin, les membres de nos deux families
vous aideront, j'en ai la confiance, a propager discretement
une publication qui me semble appelee a faire du bien.
J'appelle sur elle et sur vous la benediction de saint
Vincent et je reste en son amour, monsieur et tris cher
confrere, votre tout devoue serviteur.
A. FIAT, Sup. gdn.

LE SMINAIRE SAINT-VINCENT DE PAUL,

A PARIS. -

NOUS

avions mentionne, il y a quelques mois, les debuts de ce
seminaire, destine a accueillir les jeunes eccldsiastiques qui
vienneat a Paris suivre les cours des Facultes catholiques,
aupris desquelles il se trouve itabli, rue du ChercheMidi, 88. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui
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que l'oeuvre est completement installie. Le siminaire a
recu presque autant d'6leves qu'il en peut contenir; ils sont
non seulement de divers dioceses de France, mais aussi de
divers pays, notamment d'Angleterre et des Etats-Unis
d'Amirique. Ce ne sera pas un des moindres avantages de
ce siminaire d'etre ainsi une maison ouverte aux jeunes
gens d'autres nations qui ddsirent assez souvent venir dans
la capitale de la France pour terminer leur education, completer leurs etudes A nos Faculh6s catholiques, et se perfectionner, par l'usage, dans la connaissance de la langue
franqaise.
LA SOIXANTAINE D'UNE CONFERENCE
DE S.-VINCENT DE PAUL A PARIS

Souvenirs de Louise de Marillac.
On lit dans la Semaine catholique de Paris (n* du 13
janvier 190o ) : La conference de Saint-Vincent de Paul de
la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet compte soixante
ans bien sonnes. Elle a tenu a celbrer avec solennitj cette
date de son histoire et A faire revivre, en cette circonstance,
les glorieux souvenirs de charite qui marquent dans les
fastes de la paroisse.
C'est le dimanche to dicembre 1899 qu'eut lieu la cirimonie, au milieu d'un grand concours de fideles. Mgr
Thomas, archeveque d'Andrinople, de la Congregation des
Lazaristes, avait bien voulu accepter de presider les vepres
et de donner le sermon. Sa Grandeur a d'abord loue la
Conference de tout le bien qu'elle a pu faire depuis 1839;
il a rappeld ensuite que la paroisse de Saint-Nicolas avait
etd le berceaude la Compagnie des Filles de la Chariti, que
saint Vincent de Paul et Mile Le Gras y fonderent en I633,
et s'est felicit6 d'avoir A benir la chapelle consacree dans
l'glise de Saint-Nicolas A saint Vincent de Paul, et tout
recemment restaur6e en souvenir de ce double.evenement..
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En descendant de chaire, Mgr Thomas s'est en effet
rendu proccssionnellement a la chapelle restaurie, oi il a
prononce les prieres de la benediction. Deux plaques commemoratives ont etd apposees dans la chapelle. On y lit:
LE 29 NOVEMBRE
S.

1633

LE 9 DECEMBRE 1899

VINCENT DE PAUL

CETTE CHAPELLE

ET LA VENERABLE

EST RESTAUREE

LOUISE DE MARILLAC

A L'OCCASION

VEUVE DE M. LEGRAS

DU SOIXANTIEME

FONDENT

ANNIVERSAIRE

SUR CETTE PAROISSE

DE LA FONDATION

LA COMPAGNIE DES FILLES

DE LA CONFERENCE DE

DE LA CHARITi

S. VINCENT DE PAUL
EN CETTE PAROISSE

9 DECEMBRE 1899

LE

9 DECEMBRE 1839

Cette ciermonie, a laquelle assistaient le Prdsident general des Socidtes de Saint-Vincent de Paul et la Rdverende
Mere generale des Filles de la Charitd, s'est terminde par le
salut solennel du Saint Sacrement. Une quete a dti faite
pour la restauration de la chapelle de Saint-Vincent de
Paul.
LILLE
LES (EUVRES DES FILLES DE LA CHARITE
ET L'EMEUTE DU 12 JUILLET 1899 DANS CETTE VILLE

En outre des intCressants details sur les origines des aeuvres des

Smurs i Lille, les notes qu'on va lire mentionnent les incidents qui
ont eu un douloureux retentissement en France. 11s'agit d'un frere
des lcoles chretiennes, le frere Flamidien, faussement accusa d'un
crime dont, apres deux enquetes ou instructions, le tribunal dclarait qu'il n'y avait aucune charge contre lui.
Ce fut comme le pendant de I'affaire Dreyfus. Le pays avait assez
deoagesse et asses de possession de soi-mime pour ne pas prendre
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parti, et pour s'en remettre i la decision des tribunaux, lesquels
avaient, eux, en mains tous les eltments d'information. Mais, dans
ces deux aftaires, des hommes moins calmes se livrerent i des manifestations dans le genre de celles qu'on va lire, et la presse etrangere
dechaina une tempdte comme on n'en avait pas vu depuis celle qui
iclata contre Pie IX, a l'occasion du petit juif Mortara. La ville de
Lilie est pres de la frontiere: comme dans I'affaire Dreyfus, ce sont
surtout des etrangers avec une poignie d'hommes payes pour cela
qui se soot ameutds contre la sentence des juges et se sont livrcs i
des manifestations scandaleuses. - Voici la lettre de Lille.
Lille, 16, rue de la Barre.

Les Filles de la Charitd ont, a Lille, onze maisons. Ce
sont: PHospice Comtesse oi sont requs gratuitement des
vieillards hommes, et des orphelins ayant appartenu A des
families qui ont posside une certaine aisance.
L'orphelinat ou Hospice Stappaert, oui sont admises des
orphelines de meme condition que les orphelins de Phospice Comtesse. Ces deux etablissements appartiennent i
l'administration des Hospices.
L'Orphelinat Dehau, boulevard de la Moselle; il a etC
fond6 par l'honorable famille Dehau; c'est une maison
libre qui recoit des orphelines. Depuis quelques annies, on
y a adjoint un corps de batiment, pour donner asile A des
dames pensionnaires.
L'honorable famille Thiriez a fondd, route de Bethune,
quartier d'Esquermes, un itablissement pour venir en aide
aux nombreux ouvriers employds dans ses fabriques. Les
Sceurs ont li un orphelinat, des classes, une salle d'asile,
une creche, etc.; elles font un tres grand bien i la classe
ouvri6re.
Le bureau de bienfaisance avait 6tabli, en 1855, des dis.
pensaires dans tous les quartiers de la ville; les Soeurs
dtaient chargdes de .distribuer les secours aux pauvres, de
les visiter A domicile etc., etc. Six maisons s'occupaient de
cette oeuvre importante. A partir de 1885, trois de ces dispensaires furent successivement laicises. L'administration
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ne garda les Soeurs que dans ies maisons de la rue de la
Barre, 16; de la rue Fenelon a Lille-Moulins, et de la rue
Saint-Gabriel A Saint-Mauricefaubourg; ces trois dernieres maisons fonctionnent encore dans les memes conditions.
Lors de la laicisation, un comite libre de chariti s'organisa, pour fournir aux traitements des Soeurs dans les trois
autres maisons, et pour venir en aide aux pauvres. Grace A
ce secours providentiel, les Soeurs peuvent encore visiter les
pauvres et les malades de toute la ville.
Ces trois derni6res maisons sont situees : rue SaintSauveur dans la paroisse de ce nom; rue Gantois, paroisse
de Saint-Pierre-Saint-Paul, quartier de Wazemmes, et rue
de la Bassee, quartier d'Esquermes. Les deux premieres
sont des misericordes avec orphelinats, classes, reunions
dominicales, ouvroirs externes, etc. La troisi6me ne s'occupe que des pauvres et des malades.
Les Soeurs de la rue Saint-Genois, paroisse Saint-Maurice-ville, ont pour ceuvre principale une cr6che, a laquelle
on a adjoint un ouvroir externe. et 1a aussi se trouve une
Soeur pour visiter les pauvres du quartier.
Une cr6che a eti aussi 6tablie rue d'Idna; quatre Soeurs
s'y d6vouent et font un bien reel aux enfants et A leurs
families.
La troisieme cr6che esta la maison de charite deMoulinsLille, qui reunit ainsi que celles de la rue de la Barre et de
la rue Saint-Gabriel, toues les oeuvres des misericordes.
Les Filles de la Chariti, on le voit, exercent une grande
action dans la ville; elles y sont aimees et respectees, et le
bien se fait partout. Les Soeurs vont et viennent pour leurs
oeuvres sans que personne jusqu'a Plannie derniere leur ait
cause d'ennuis ou suscit6 de difficultis.

Au mois de fevrier 1899, eut lieu le prdtendu crime du
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frere Flamidien, dont le retentissement fut ipouvantable;
chacun saitdepuis longtemps Aquoi s'en tenir sur cette histoire, qui a causd tant de troubles et de disordres.
Des que la malheureuse nouvelle se fut rdpandue, des
bandes d'hommes, de jeunes gens, et mime de femmes,
parcoururent, le soir, les rues de la ville, et se livrerent aut
plus grands exc6s contre les communautes.
C'est ainsi que les Peres Jdsuites, les Peres Dominicains,
les Dames du Sacrd-Cceur et plusieurs autres maisons
religieuses eurent leurs vitres brisees, et furent insultes de
toutes manieres.
Nos maisons cependant furent toutes respecties, et A
quelques exceptions pres, les Sceurs purent visiter leurs
pauvres dans le quartier mime de la Monna'e, oi se trouve
la maison des Freres, sans en avoireprouve aucun ennui.
L'incarceration du frere Flamidien apaisa un peu les
esprits, mais Porage n'etait pas calme; les pretres surtout,
et les religieux ne pouvaient guere sortir sans subir des
avanies quelquefois bien penibles!
Cependant de tous c6tds les ames pieuses priaient, et
demandaient au Seigneur que l'innocence du pieux prisonnier fiit reconnueet proclamde. Dans les premiers jours de
juillet, on apprit que le jugement allait avoir lieu, ettandis
que les bons redoublaient leurs voeux et leurs supplications
les mdchants s'agitaient.
C'est le to juillet au soir que le tribunal de Douai prononqa la sentence favorable, qui fut aussit6t transmise A
Lille, et communiquee au frere Flamidien, endormi deja,
et reposant du sommeil du juste. II fut aussit6t reconduit
dans sa communautd, qui l'accueillit au chant de Faction
de grace, comme il est facile de le supposer.
Les ennemis veillaient aussi, et le lendemain, on sentait
en ville une agitation qui ne prdsageait rien de bon; le
soir, les bandes sinistres se reformerent, et parcoururent les
rues en renouvelant les sc6nes du mois de f6vrier et en y
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ajoutant la profanation des statues de la Sainte-Vierge,
partout oh ils les rencontraient.
Le 12 au matin, nous apprimes les nouveaux digits
commis dans les maisons religieuses d'hommes et de
femmes.
Dans une petite niche, au coin de la rue de la Ba rre et de
la facade de l'Esplanade, se trouve une petite statue de
Notre-Dame de la Treille, objet de la veneration et du respect des Lillois. Helas! elle n'echappa point a la fureur
des impies, qui oserent porter sur elle leurs mains sacrileges et la briserent a coups de pierres.
Pendant la nuit, nous avions entendu les cris et le5
chants lugubres de ces hommes aveugles par les passions;
ils etaient passes plusieurs fois sous nos fenitres, sans que
nous ayons mime la pensee qu'ils pouvaient s'y arreter
comme ailleurs.
La journee se passa tristement, des groupes d'hommes
circulaient ca et la dans la ville et semblaient se preparer
a de nouveaux mefaits sans paraitre gdnes en aucune
maniere.
Nous avions det tellement tranquilles jusque-la, que le
soir, a I'heure habituelle, les Soeurs et les enfants s'dtaient
couches sans aucune inquietude.
Vers dix heures un quart, des cris et des chants bien
connus se font entendre dans le lointain; mais, cette fois,
j'eus le pressentiment que nous ne serions pas dpargnees.
J'eveillai la Soeur qui etait avec moi A !'infirmerie: a Levons-nous, lui dis-je; les voici. * II dtait temps; a peine
6tions-nous debout, que les manifestants arriv&rent rue de
la Barre, et les premieres pierres furent lancees dans l'infirmerie, puis ce fut un bruit infernal de cris, de chants que
rien ne saurait rendre.
Nos Soeursdveillies tour a touraccoururent; l'une d'elles,
dans son premier sommeil et placee pres d'une fenetre eut
son lit couvert de morceaux de verre, et sans le rideau qui
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amortit un peu les coups, elle eut pu tres bien dtre blessde.
Lorsque nous nous trouvimes rassemblees, notre premiere
pensee fut de tomber a genoux, pour invoquer la sainte
Vierge. Nous ne pouvions trop nous rendre compte de ce
qui se passait; les carreaux qui volaient en iclats, le bruit
de la foule, tout cela etait tellement sinistre que nous etions
l1, tout a fait abandonnees a la Providence.
Tout A coup un redoublement de cris, suivi d'applaudissements frenetiques se tit entendre, puis ce fut un bruit
tel que nous pensames qu'une partie de la maison s'effondrait. Une de nos Sceurs devina la verite et s'icria: C'est
saint Vincent qu'ils viennent de briser! ; En effet, au-dessus de la porte d'entree de notre maison, rue de la Barre,
16, se trouve une niche dans laquelle etait une statue de
notre bienheureux Pere; les malheureux en faisant la
courte dchelle avaient brisd la vitre du devant de la niche,
et jetd la ch&re statue sur le pave. Ils avaient cru que
c'etait une statue de la Sainte-Vierge; et dans leur haine
sacrilege, ils la foulIrent aux pieds; quelques-uns en
prirent les debris pour s'en servir de projectiles, et continuer leurs scenes de profanation et de destruction.
Nos orphelines, dont les dortoirs sont aux etages sup6rieurs de la maison furent reveillees aussi, et lorsque
les Sceurs qui dtaientaupres d'elles leur eurent explique ce
qui se passait, elles se mirent a priereta pleurer, mais avec
un calme dont nous avons souvent remerciI le bon Dieu;
car si ces enfants avaient pris peur, quels inconvenients il
en pouvait resulter!
Les plus jeunes memes furent tres raisonnables, quoique
des pierres ayant dtd lancdes jusqu'au deuxieme etage,
quelques lits fussent couverts de debris de verre; c'etait
vraiment touchant de les voir reciter leur chapelet, en se
confiant dans leur mere du ciel et leurs maitresses qui les
gardaient.
Quant aux plus petites, qui couchent dans un autre
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quartier de la maison, leur sommeil innocent ne fut meme
pas interrompu!
La triste scene dura environ vingt-cinq minutes, peu a
peu la foule s'dloigna, les cris cesserent, il ne resta devant
notre maison que quelques personnes bien intentionnaes
qui nous garderent jusqu'au matin. Plusieurs vinrent
ramasser quelques debris restes encore de la chore statue,
en disant bien haut: Nous les emportons, ce sont des
reliques. Nos Soeurs parcoururent alors la maison, et
mirent f'abri une statue de notre Mere Immaculee qui
n'avait pas ete vue, et, barricaddrent quelques fendtres du
rez-de-chaussee, dont les vitres avaient completement disparu. Nous ne pouvions que remercier Notre-Seigneur
d'avoir preserve les Soeurs et les enfants de tout accident;
mais 1'outrage fait a notre bienheureux Pere avait retenti
douloureusement au fond de nos coeurs! A quatre heures
du matin, la Soeur qui ouvrit la porte ne retrouva sur le
trottoir, que le bois de la croix que saint Vincent avait
dans sa main, le reste etait en poussiere.
Aucune autre maison de nos Sceurs n'avait et6 inquietee.
Que le bon Dieu en soit beni!
Des sept heures du matin, nos bons voisins qui avaient
vainement essayd de protester etaient au bureau de police,
d'ou ils ramenerent un agent pour constater les degits, et
pendant toute la journe, les visites de condoliance sesuccdderent.
Toute la ville etait indignee de traitements semblables
contre une maison qui abrite pres de deux cents enfants du
peuple, et oiu les pauvres viennent chaque jour demander
les secours dont ils ont besoin.
Nous apprimes alors que les manifestants avaient ete
disperses par un brave officier, lequelentendantle tumulte,
n'avait pas hesiti a se montrer a cette foule en fureur. Son
attitude courageuse et ses paroles energiques suffirent pour
intimider des hommes sans coeur et payes pour faire le
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mal. Ayant pu connaitre le nom de notre genereux defenseur, nous lui adressAmes des remerciments bien mdritis
et voici sa reponse:
, Tres Riverende Mere,
vous suis tres reconnaissant de la lettre que vous
avez bien voulu m'dcrire pour me remercier de mon intervention pendant la nuit du 12 au 13. Je n'ai fait que mon
devoir de chretien et de soldat, car il y a longtemps que
j'admire et que je respecte le devouement des humbles
Filles de la Chariti qui out soin des orphelins, soignent les
malades et consolent les malheureux et qui n'attendent
leur recompense que de Dieu.
a Veuillez agrier ma Tres Riv6rende Mere, Ihommage
du plus profond respect de votre tresdevoue serviteur.
e X..., lieutenant au Ig* chasseurs. n
a Je

En ouvrant la boite aux lettres, le soir de ce meme jour,
j'y trouvai une gracieuse missive qui contenait un billet de
cinquante francs. Je la copie textuellement dans sa naive
simplicit6:
a Ma chere bonne Mere,

a Nous avons lu avec horreur, Paul et moi, ce que de
vilaines gens avaient fait hier contre vous et vos pauvres
petites filles.
w Nous prenons toutes les economies de notre petite
bourse, et vous les envoyons, pour donner a vos cheres
petites, un godter et des jouets qui leur feront oublier ces
vilaines heures.
x Permettez-moi de vous embrasser chere bonne Mere,
ainsi que vos petites filles.
SMaman ira vous voir un de ces jours.
a Votre respectueuse petite amie

9 CHARLOTTE.

2

Charlotte a dix ans et Paul en a huit.
Une ancienne orpheline de la maison, simple ouvriere
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et malade depuis longtemps, apprenant la profanation
commise, s'empressa d'envoyer cinquante francs, pour
acheter une autre statue, en demandant que le saint fit
reprisentd avec deux enfants.

Ces tdmoignages de sympathie, qui se continuerent
longtemps nous etaient precieux sans doute, mais il nous
tardait de rendre a saint Vincent des hommages en proportion des outrages qu'il avait requs.Cependant il fallait aussi
que ces mefaits fussent bien connus et bien constates afin
que la reparation produisit une impression plus profonde.
Ledimanche 22 octobre, toute la maison edair en fite, la
cour interieure etaitddcoree, pavoisde, etc.
Sur un tr6ne garni de draperies, de fleurs et de guirlandes, etait placee une belle statue de Saint-Vincent, reposant son doux regard, sur deux petits enfants places a ses
c6tes.
La ceremonie devait etre tout a fait intime, mais elleprit
des proportions que nous n'avions pas prevues.
Plusieurs de nos dignes bienfaiteurs, nos bons voisins,
et d'autres personnes encore, demanderent d'assister a la
benediction, qui devait avoir lieu A I'issue des vdpres. Des
fournisseurs de la maison, bons chretiens, avaient solliciti
comme un honneur de replacer la statue de saint Vincent
dans sa niche. A l'heure fixee, tous itaient lI, en habits de
fete, et profondement impressionnes de la mission de reparation, a laquelle ils allaient prendre leur part.
Les jeunes filles de la reunion dominicale 6taient dans
une grande salle au fond de la cour. Le silence dtait parfait. Les orphelines qui avaient appris un cantique de circonstance, le chanterent en faisant plusieurs fois en
procession letour de la cour, et bient6t le refrain fut repeti
par tous les assistants.
M. notre aum6nier, pritre de la Mission, en voyant
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cette foule imue et recueillie, crut devoir prendre la
parole. Ses accents inspires par les dvenements firent couler des larmes. II expliqua le sens et la cause de cette cirimonie touchante, et chacun P'coutait avec religieuse
attention. L'dmotion fut a son comble, lorsqu'apres la
benediction, la statue vdnirde fut portee avec enthousiasme
et remise a sa place.
Bon nombre de personnes s'itaient groupies dans larue,
et revirent avec joie le bon saint leur sourire, et les inviter
a venir comme par le passe, chercher aupres de ses filles,
les soins de 'Fme et du corps, que les devoirs de leur
vocation leur commandent de donner aux pauvres et aux
deshiritisde ce monde.
Cette journie memorable et consolante se termina par
un salut solennel du Tres Saint Sacrement.
Lorsque Notre-Seigneur par les mains de son ministre
eut bdni la pieuse assemblie, le chant du cantique recommenqa avec un nouvel ilan, et c'est de tout cceur que
chaque voix rdpitait le refrain qui finit par ces mots:
a Vive Dieu, Vive saint Vincent! i
Depuis lors, ii nous semble que notre saint Fondateur
nous protege avec plus de tendresse encore, et comme le disalt une de nos Sceurs au lendemain du disastre. a Je crois
que saint Vincent est heureux d'avoir payC pour la sainte
Vierge!
Daigne Notre-Seigneur pardonner A tous ceux qui ont
fait et fait faire le mal, et nous accorder la grace de nous
devouer plus que jamais aux oeuvres de notre sainte
vocation. C'est, je crois, la meilleure manidre de protester
et de nous montrer les vraies filles de celui qui disait en
parlant des pauvres: a Ils sont mon poids et ma douleur *;
et qui du haut du ciel ne cesse d'accomplir sa mission de
charitd par la protection dont il couvre ses deux families,
et les nombreuses miseres physiques et morales qu'elles
peuvent encore soulager et adoucir.- Sceur M. CucHE.
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ESPAGNE
Lettre de M. J.-B. MADRID, pretre de la Mission,
i M. A. MILox, secretaire gdneral.
Villafranca (Lton), a jmnvier 1900.
MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspourjamais!
Puisque vous avez bien voulu me prier de vous envoyer
une petite notice sur ce notivel etablissement, - ce que
j'avais d'ailleurs 1'intention deja de faire, - je ne peux pas
retarder daya anage.
Villafranca veut dire Villa Francorum. Cette ville est
fort bien situee, pros de la Galice et a I'extremit6 nord de
la province de Lion. Ele est le centre du territoire qu'on
appelle Vierza ou Bierzo, et qui comprend ua grand
nombre de villes et de villages importants. Des montagnes
l'environnent de tous les c6tes; le sol est si fertile et le climat si bon qu'il produit toutes sortes de fruits et de legumes.
Deux riviires, la Burbia et la Valcara, qui se joignent id,
baignent la ville du c6td du nord. La ligne du chemin de
fer qui va de Madrid i la Corogne passe par Toral de los
Vados; or, comme Villafranca a aussi son chemin de fer
jusqu'i Toral, ot nous arrivons en vingt minutes (cette
ligne part de Villafranca et ii n'y a aucune autre station
entre Viliafraaca et Toral), nous pouvons ainsi communiquer tres facilement avec le reste de 'Espagne.
Cette ville compte environ quatre mille habitants, qui
parlent I'espagnol et ie galicien. Elle possMde trois couvents de religieuses, neuf 6glises, dont la principale est

riglise colligiale, qui est aussi 1',glise de la paroisse; ks
ecclisiastiques de la ville sont tris bienveillants poor nous,
ainsi que le gouverneur, le juge et toutes les autoritis.
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Notre college est aussi bien situd qu'il pouvait LPtre an
bas d'une montagne et sipard de la ville par la grande
route qui va de Madrid a la Corogne : il domine toutes les
maisons de la ville et la station du chemin de fer. Nous en
sommes a la distance de dix minutes. La maison forme
avec l'eglise un quadrilatere dont le centre est une grande
et belle courde dix-neuf metres et demi de long et de dix.
huit metres et demi de large, et qui a quatre arcades de
chaque c6t ; il en est de meme au premier etage, mais au
second il n'y a d'arceaux que d'un c6te, celui du nord. Nous
pouvons ainsi nous promener autour de cette cour par un
magnifique corridor intirieur. Les arceaux et les piliers de
la cour sont ornrs de belles sculptures; et un jardin que
nous y avons construit, et au milieu duquel se trouve un
puits avec une eau abondante,'tres bonne et tres fraiche,
l'embellit davantage encore. Du c6ti du sud de la maison,
il y a une autre cour de soixante-dix m6tres de long sur
vingt et un de large, mais qui n'a aucune beaute.
Nous avons eu a faire beaucoup de reparations dans la
maison, afin d'y installer un grand college.
Nous avons dejA biti deux rifectoires, 'un pour cent
ileves, et l'autre pour la communauti; tous les deux pros
d'une grande cuisine qui plait beaucoup a tout le monde.
C'est au rez-de-chaussee et du c6td de l'est. Au sud, il y a
de bonnes chambres pour les professeurs de ceux des
ileves qui ont e• inscrits A I'Institut provincial de LIon.
II y a une autre salle plus longue et plus grande, pour cenx
qui commencent A etudier. A l'ouest, c'est-A-dire sur Is
facade, il y a la porterie, un grand parloir pour les femmes,
le secretariat du college et 'escalier principal.
Au premier etage nous avons nos chambres - douze au sud. II y en a quelques autres, IA
ouest, mieux installees
que les n6tres, pour ceux qui viendront faire la retraite on
pour I'fevque. A cetCtage est aussi une grande salle pour
etudier les leqons ; c'est pour les 6elves internes; elle est du
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c6td de l'est. An second itage (en espagnol piso), il y a trois
grands dortoirs, un sur chaque facade, moins celle du
nord; et tous ensemble ils peuvent contenir soixante lits:
c'est assez.
A present nous avonsdix-huit eleves internes et plus de
quarante externes ; s'il vous semble que c'est peu, il faut
savoir que dans la ville existe depuis pres de huit annies
un autre college; et, ndanmoins, nous I'avons ddpassi pour
le nombre des 6leves, quoique ce soit pour le n6tre la premiere annae, et nous n'avons rien fait pour avoir aucun
de ses ilves.
La tres sainte Vierge sous l'invocation de l'Immacul6e
Conception de la Medaille miraculeuse, notre bonne Mere
et Patronne du college, a tout fait pour nous, et c'est Elle
qui a dispos la ville en notre faveur. J'ai toute ma confiance
en Marie.
Je crois que dans trois ou quatre annees cette maison
ou fondation sera une des plus importantes de notre province d'Espagne, non seulement &cause de I'edifice, mais
parce que on y peut adopter toutes les ceuvres de notre
grande et chre vocation : college, missions, 6cole apostolique, petit seminaire, retraites au clergi des environs. J'ai
des motifs pour esperer, et j'ai confiance que la tres sainte
Vierge benira nos efforts et nos travaux. Ddja nous avons
donne une mission aux habitants de Villafranca, et je suis
sur que le diable a eu beaucoup Ay perdre.
Notre eglise est aussi fort grande : elle a trois nefs, et la
nef centrale, tres longue, tres large, est magnifique. Aupres
des murs etdevant chaque arceau, il y a un autel, un autre
A chaque c6te de l'abside, et le maitre-autel dans le large
sanctuaire. Le style est simple, mais les murs et les piliers
sont fort solidement bitis en pierres taillees. Elle occupe le
c6te nord de la maison et sa facade est vers l'ouest. Audessus de la porte de l'eglise, il y a l'image de saint Ignace
de Loyola; car elle appartint, ainsi que la maison, aux
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PNres Jesuites depuis 1637 (on commenait a la batir en
1i6i3 jusqu' leur expulsion d'Espagne. Apris, elle a ita
paroisse, et i present elle nous appartient, 1'ivique d'Astorga ayant bien voulu nous la ceder a perpetuite.
Derriere le college, nous possidons un morceau de la
montagne; il a quatre cent deux metres de long et cent
quatre-vingt-trois de large : nous y avons trouve soixaniedeux chataigniers et nous y avons deja pianti des amandiers, des figuiers, des noisetiers, trois cents pieds de vigne
et plus de deux mille autres arbres fruitiers. Nous y avons
aussi construit trois chemins de cinq m6tres de large et de
plus decent cinquanle metres de long. Je pense y faire un
beau jardin botanique, et il y aura encore de la place pour
la ricreation des eleves, etc.; mais je crois qu'il ne faut pas
aller trop vite, et qu'il est mieux,comme dit saint Vincent,
notre cher Pere, d'attendre que la Providence divine aille
devant nous: vous le croyez aussi, n'est-ce pas ?
J'ai pris possession de cette maison le 16 de juin de lan
dernier. 11 n'y avait alors que les murs et le sol, et le 27
de septembre, anniversaire de la mort de saint Vincent, a
&tile jour de l'inauguration. J'auends une photographie,
que je vous enverrai, pour que vous puissiez avoir une idie
de cette ville et de notre maison. (C'est celle que nous reproduisons.)
Enfin, je vous prie de demander a notre bon Pere genEral sa benediction pour moi, pour cette communauti, ae
Dour toute Ja maison. Et veuillez me croire toujours,
monsieur et tres cher confrere, votre, etc.
JEAN-B. MADRID.
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ITALIE
NOTES HISTORIQUES
SUR LES

ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITE
A ROME (1850-tgoo0)
IV.-

HOPITAL MILITAIRE DU

SAINT-ESPRIT.

1861

A plusieurs reprises, Mgr de Merode, ministre des armes
de Pie IX, avait reprisente au Saint-PNre la ndcessitd
d'avoir un h6pital militaire sp6cial pour les soldats de 'armde pontificale, et il avait insisti pour qu'il fit confie aux
Filles de la Charite; mais Sa Sainteti ne pouvait se ditider, disait-elle, a mettre ainsi des religieuses en contact
avec des militaires. Enfin le disordre et les difficults ayant
grandi, et une revolte ayant eu lieu contre les infirmiers,
Mgr de Merode renouvela sa requete aupres du Pontife qui
donna son consentement. L'h6pital fut plac6 dans les salles
Sainte-Marie et Saint-Charles au Saint-Esprit, situdes dans
les batiments en face du grand h6pital de ce nom, et qui
furent soustraites pour cela a la juridiction du directeur de
ce dernier et soumises directement au ministre des armes.
La Mere Louise Lequette, rappelde A cet effet de Tarente,
fut chargee en 1861 de la difficile mission d'organiser cette
maison, mission dont elle s'acquitta avec une prudence et
une sagesse parfaites. Pie IX en fut si console qu'il se faisait
un plaisir d'aller souvent visiter I'h6pital militaire du SaintEsprit. 11 temoignait beaucoup d'estime A la Mere Louise,
dite alors soeur Augustine, et on le voyait s'appuyer, familiUrement sur son epaule pour visiter les soldats malades.
Mgr de Merode fit ajouter & 1'h6pital un ouvroir pour
les filles des militaires et en confia I'organisation a sceur
i. Voir ci-dessus, p. 33.
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Fluhrer, depuis morte, premiere superieure A 1'Ariccia
qui le mit dans un itat florissant.
Cet h6pital avait environ 24 seurs, et en aoft 1870 il s'y
trouvait 700 malades. Mais a la suite des dvenements de
cette meme annie, 1870, Rome itant passee sous la domination du roi d'Italie et l'armee pontificale ayant iti dispersie, 'h6pital militaire n'avait disormais plus de but, et
par le fait, il cessa d'exister. - (Cf. Notices des Sceurs deIstituti di Caritd
funtes, 1897, p. 3 et io5.- MoaRICHI,
in Roma. - LUON LAXLEMAND, Histoire de la charite d
Rome, etc.)
MAISON SAN NICOLA DA TOLENTINO. 1866

M. le marquis FranCois Patrizi, frere de don Jean Patrizi qui avait fait venir les Soeurs a Saint-Jean-des-Florentins, voyant avec peine l'ignorance des petites filles pauvres
de la paroisse Saint-Bernard, songea lui aussi a fonder
une maison de Filles de la Chariti. Trois Soeurs lui furent
accorddes, et le 15 aoft 1866, le curd inaugura solennellement 1'oeuvre, a la paroisse, avec sermon et salut. Ensuite
M. le marquis conduisit les Soeurs a la petite maison qu'il
leur avait destinde, via San Nicola da Tolentino, 46, et aussit6t les oeuvres commencerent: c'dtaient la classe externe,
qui comptait alors 5o petites filles et qui en a aujourd'hui
environ 8o; 1'ouvroir, avec 20 jeunes filles, arrive depuis au
chiffre de 70; et I'asile pour 3o petits enfants; il y en a aujourd'hui plus de too.
En 1867, a la demande de quelques dames bienfaitrices
on admit to petites orphelines payant pension. Leur nombre a depuis det portd a 15.
Un peu plus tard, M. le marquis fit fermer durant quelques mois les classes et les tranforma en ambulances pour
soigner les zouaves pontificaux blesses & Monterotondo
et &Mentana. Pie IX vint les visiter.
Le 8 septembre 1869 est marque par 1'drection de l'As-
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sociation des Enfants de Marie, qui donne des resultats
consolants. En 1877, drection canonique des Dames de
la Charitd, 8o secourus. En 188z, il fut question de dissoudre loeuvre; mais elle continue a marcher modestement
et a petit bruit.
Aux trois Soeurs du commencement vint se joindre une
quatrieme en 1867, et enfin une cinquieme en 1892. La premiere superieure fut soeur Touzet (1865-1872), a laquelle
succdda la soeur Montauzet (1872-1882), remplacde A son
tour par la soeur Morchio.
CONSERVATOIRE SAINT-CLEMENT OU ZOCCOLETTE. 1866

Via Zoccolette, 16.
Cet 6tablissement doit son origine au pape Innocent XII
qui, A l'approche du Jubild de 1700, ordonna a son aum6nier Mgr Jer6me Berti de recueillir les petites filles mendiantes. On les logea dans quelques greniers adaptis A la
hate aupres de l'Pglise Saint-Eloi-des-Forgerons (S. Eligio
de'Ferrari),et on leur fixa une pension de I ooo ecus sur
la Daterie. Clement XI, son successeur, chargea de la
direction du nouveau conservatoire I'aum6nier apostolique
assistd d'hommes intigres. Les enfants etant au nombre
de 120, le Pape fit acheter prbs du pont Sixte le local of
existe encore aujourd'hui le conservatoire, et ly transfera,
en 1715, sous la protection des SS. Clement et Crescent.
Le peuple romain appela ces enfants Zoccolette, a cause des
sandales (zoccoli) qu'elles portaient A l'origine. Une des
filles les plus anciennes itait superieure', deux autres dtaient
designdes pour la quete qu'elles faisaient chaque jour dans
les maisons, et dont le produit itait deposd entre les mains
de lassistante. En 181 , par suite des malheurs des temps
i. Dans les conservatoires de Rome, la jeune fille etait libre de
rester toute la vie si elle ne se mariait pas ou n'entrait pas en communauti.
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elles furent chassees de leur conservatoire; mais, en 1815,
Pie VII les y fit rentrer.
Avec le temps cet itablissement etait beaucoup dichu;
chacun vivait a son gre, sans ordre ni discipline. Mgr de
Merode, ministre et grand aum6nier de Pie IX, voulant
faire cesser ce desordre, proposa au Pape d'appeler les Filles
de la Chariti qu'on commencait a connaitre et a appricier
a.Rome. Et sans attendre meme I'arrivie des Sceurs demandees, Mgr de Merode, le 22 novembre 1866, veille de la
fete de Saint-Clement, prit trois Soeurs des autres maisons
et les conduisit au conservatoire. Ce qu'on avait prevu
arriva; il y eut grande emotion, tout le quartier retentit
des cris de ces recluses. Monseigneur proposa une pension
A celles qui voudraient se retirer; plusieurs accepterent, les
autres durent a la fin se calmer. Les Soeurs s'armerent de
patience pour calmer ces forcenies dont avec le temps elles
triompherent.
En 1867, on ouvrit une 6cole qui compte aujourd'hui
pres de 170 dieves, et I'asile qui est arrive au chiffre de 25o.
Une pharmacie fut egalement organisde r6gulierement vers
Noel de cette mdme annee 1867. En 1869, fut etablie l'Association des Enfaats de Marie qui donne d'excellents
resultats et qui compte actuellement 80 membres.
L'invasion de Rome (20 septembre 1870) ayant ameni
la cessation de I'h6pital militaire du Saint-Esprit, les jeunes
filles des soldats resterent sans abri. Mgr de Merode touche de leur sort les admit vers 1872 a Pouvroir externe
dej•a tabli dis 1868 au conservatoire; on y compte aujourd'hui 40 jeunes filles.

Mgr de Merode se montra toujours un protecteur 2lie.
Apres sa mort, la comtesse sa belle-soeur alloua la somme
de 1ooo francs par mois pour la maison et les pauvres. Son
successeur, Mgr Samminiatelli, apres les premiers prejuges
dissipis, se montra egalement pendant quatorze ans un
vrai pere. C'est lui qui garda le conservatoire quand il fat
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question de le transfirer ailleurs au moment des travaux du
Tibre. Mgr Cassetta, aujourd'hui cardinal, nomm6 grand
aum6nier en 1887, combla de bienfaits les orphelines,
augmenta leur nombre qui est actuellement de ioo, fit
agrandir et reparer la maison. Mgr Constantini, qui lui succeda en 1895, est egalement tout devoud A la maison.
Aussi celle-ci est-elle en bonne voie de prosperitd. Les
d6penses s'elevent a environ 3o ooo francs. Un contrat a
iet passd avec 1'Ambassade pour le soin des Francais qu'une
Soeur visite (vers 1868). Des le temps de Mgr de Merode fut
dgalement organisee I'oeuvre des Dames de la Charite qui
compta bient6t 4o associees, ayant leur r6union au conservatoire tous les deuxikmes jeudis du mois. C'est egalement aux Saeurs qu'est confi6 le soin de porter aux pauvres
des 54 paroisses de Rome les aum6nes que le Saint-Pere
fait distribuer principalement a sa fDte, a l'anniversaire de
son couronnement, i Noel, i Piques et a 1'Assomption,
aumones qui, soit en argent, soit en lits, s'delvent A la
somme annuelle de 8o ooo francs donnds par Lion XIII a
ses pauvres.
Le nombre des Sceurs augmenta successivement : elles
etaient huit, vers 1870; quatorze, en t885; et aujourd'hui
elles sont plus de vingt.
Soeur Erhel (Caroline), arrivie an conservatoire Torlonia en 1856, commenua en i866 l'euvre des Soeurs aux
Zoccolette, oi elle resta comme premiere superieure jusqu'en janvier i885 et fut remplacde dans la direction de
cette maison par la sceur Boyer (Rosalie). - (MoiucmNs,
Istituti di carita in Roma. - Notes mss. - Annales. Mgr GAUME, les Trois Rome, 2 fiv. 1842, etc.)
SAINTE-AGATHE

DES GOTHS.

1867

Via Santa Agata de Goti, 24.

Le prince don Pierre Aldobrandini Sarsina, marie a la
comtesse Francoise de Larochefoucauld, voulut fonder une
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maison pour les petites filles pauvres de la paroisse, et pour
recevoir pendant quelques jours et preparer a la premiere
communion celles qui ne frequentaient pas les classes. Ces
deux ginereux bienfaiteurs obtinrent a cet effet, de la Communautd, des Filles de la Chariti.
Mais c'dtait juste le temps oi Garibaldi s'avancait avec
ses troupes sur le territoire de l'Eglise, et ob avait lieu le
combat de Mentana. Ces circonstances changerent le projet. En effet, le prince, en fervent defenseur du7Saint-Siege,
mit sa maison a la disposition du Saint-P&re pour y transporter les blesses. De Turin on envoya rpour I'ambulance
la sceur Thibaut et des compagnes qui y resterent jusqu'au
complet ritablissement et l]a mise en liberti des blessds.
Pie IX vint visiter ces blesses, pourvut &leurs besoins, les
binit et tous, en s'dloignant, regrettcrent d'avoir pris les
armes contre un si bon Pere. Le prince, de son c6td, venait
chaque jour pour encourager les Sceurs, et, ayant beaucoup
apprdcid la soeur Thibaut, il demanda a la garder definitivement.
Bientt eut lieu louverture des classes et de Iasile qui
comptent ensemble actuellement 5oo petites filles. L'ouvroir qui commenga en meme temps, compte 5o jeunes personnes. Chaque jour, on donnait la soupe et le pain, et, Ala
fin de l'annde, on distribuait des recompenses. En 1869, on
dtablit 1'Association des Enfants de Marie qui, partout,
donne d'excellents r6sultats et compte actuellement dans
cette maison 65 jeunes filles. En 1870, on commenja aussi
la distribution du pain et de la soupe aux families pauvres;
M.le cure a donn6 A cet effet le produit de l'oeuvre du Pain
de Saint-Antoine.
En 1885, la mort du prince apporta la desolation; mais
rien ne fut changd dans I'organisation de la maison, la
famille du fondateur tenant beaucoup i ce que les oeuvres
se continuent.
Les Sceurs qui, au commencement, 6taient au nombre de
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quatre ou cinq sont aujourd'hui neuf. La soeur Thibaut
(Victorine-Louise-Emmanuelle), morte le i" septembre 1894, a I'age de soixante et onze ans, et ayant quarante
et un ans de vocation, est remplacde dans la direction de
cette maison par la seur Alphonsine Baudoin.
(A suivre.)

J. PARRANG.

POLOGNE
Lettre de M. SOUBIEILLE, pritre de la Mission, Visiteur,
a M. A. FIAT, Supdrieur gineral.
Cracovie. le 29 janvier

9goo.

MONSIEUR ET TRIS HONORE PaRE,

Votre binediction, s'il vous plait !
Voici un petit apercu de nos travaux de mission pendant
lannie 1899.
Pendant cette derniere annde, nos Missionnaires ont
donnd 29 missions proprement dites: 15 dans le diocese de
Cracovie, et 14 dans le diocese de Leopol.
Dans notre maison de Kleparz, il y a eu 6 retraites, et le
nombre de confessions a 6td de 2 8oo; ce qui donne un total
de confessions, et presque toutes gdndrales, faites au courant
des missions et retraites, de 65 34o.
Le nombre d'inscriptions a la Socidtd de temperance a
ete presque igal.
Les J uifs,qui tiennent les cabarets, sont dans la desolation.
En beaucoup d'endroits, ils ferment leur 6tablissement et
vont chercher fortune en Amdrique.
A c6td de ces travaux plus importants, il y a eu les
retraites : - dix retraites prdchees aux Soeurs, un plus
grand nombre prdchees & des jeunes filles, une retraite
eccldsiastique et une retraite qui va atre sous peu prchie B
des religieux.
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Nos malades sont ivangilises dans l'h6pital de SaintLazare dont nous sommes charges. Outre la pridication
des dimanches et fites a l'dglise, les clercs de la derniere
annie de thiologie vont evangeliser les malades dans les
salles, les jours de congd.
Chaque dimanche et jour de fete, un Missionnaire fait un
catechisme de persdevrance A plus de cent jeunes filles du
peuple dans une maison de nos Sceurs.
Chaque dimanche et jour de fete, nos clercs font le
catechisme dans notre maison i 3oo garcons. II y a parmi
eux une division qui frequente le gymnase ou college.
Les mimes jours de dimanche et fdte, sur le soir, il y a
une instruction donnee par les clercs A des pauvres qui dicemment ne peuvent pas se presenter A l'dglise, tandis que
pendant ce temps le peuple est ivangilisie 1' glise.
Voila, monsieur et tr6s honord Pere, un court aperqu de
nos petits travaux,ind6pendamment de rinstruction donn6e
a nos clercs, des confessions hebdomadaires de nos Soeurs,
des enfants qui friquentent lears icoles et des autres personnes qui journellement et quelquefois de bien loin
recourent a notre ministere.
Je vous prie d'agrier I'hommage du profond respect avec
lequel je suis, monsieur et tres honord Pre, votre tres
humble serviteur.
P. SOUBmILuE.
Une relation detaill6e des evenements de i863 et qui en donnait
I'explication a et6 publice a cette epoque dans les Annales (t.XXXI).
Nous donnons ce nouvean r6cit, comme 'Echo douloureux de cette
histoire; ces lignes ont 6td &crites par un des derniers Missioanaires
qui ont assiste au desastre de nos maisons de Pologne.
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SOUVENIRS
DES DERNIERS

JOURS

DB LHEXISITENCE DE LA CONGREGATION

LA MISSION EN POLOGNE.DE SAINTE-CROIX,

DE

DETAILS SUR LA MAISON CENTRALE

A VARSOVIB.

(Traduction du polonais')
Je suis enr dans la congregation le 12 septembre 1857.
Notre province de Pologne avait alors pour visiteur des
prdtres de la Mission, et directeur des Filles de la Chariti,
M. Andrd Dorobii, pr6tre d'un mirite distingud, qui, non
content d'aimer lui-meme l'itude et la science, exhortait
encore les autres A s'y appliquer avec la meme ardeur. Certains d'entre nous ont eu le bonheur de lire quelques-unes
de ses confirences icrites, dont la forme tres soignde accusait en lui une grande connaissance du ginie de notre
langue. Ces confirences que nous serions heureux de posseder encore, se sent complitement dgaries. Nous avons
trouvi egalement un compte rendu de l'tat d'alors de
notre province, que ce digne visiteur avait r&digd en latin
et envoyd an Superieur gen6ral & Paris; par la lecture de ce
compte rendu nous constatAmes que l'usage de la langue
latine lui 6tait tres familier.
Lors de mon entree dans la Compagnie, M. Francois
Zakrzewski remplissait la charge d'assistant; c'etait un
savant thdologien et un iloquent confdrencier. L'office de
superieur dtait dignement exerc6 par M. Antoine Dombrowicz, homme d'une grande douceur et d'une grande
bienveillance. Comme consulteur, la maison de SainteCroix avait alors M. Adalbert Malinowski, theologien et
rubriciste, pretre d'une grande piEtd et de stricte observance. Les Filles de la Charitd, de leur c6td, avaient dans la
personne de M. Martin Laszcz un directeur prudent et un
confesseur eclaird; son ddvouement &leur Compagnie etait
i.

Rocaiki obypoch Tgromadret, Rok. vi, Nr. i.
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connu de tous. A la tete de notre seminaire interne figurait
M. Calixte Kruszewski, prdire tres honorable, il est vrai,
mais de maniares un peu rudes et brusques... Si les biensfonds que nous possedions a Skuly, A Dawidy et Pogorzel,
rdclamaient des soins continuels de la part de M. Franqois
Jablonski, qui en itait I'administrateur, de leur c6ti les
affaires particulieres de la maison n'exigeaient pas une
moindre attention de la part de M. Stanislas Wojno, qui en
etait le sage procureur; par son office, il dtait proposi A la
conservation du temporel; c'etait Alui de faire les depenses
ndcessaires A 1entretien de nos batiments, et de recevoir les
prix de loyers de nos locataires.
Cet homme etait reellement a la hauteur de sa charge.
Pour prefet d'dglise, nous avions M. Calixte Luniewski.
Quant A notre imprimerie, elle itait tres bien dirigde par
M. Jacques Rutkowski ; aussi, sous sa direction, le
nombre de livres qu'on fit imprimer fut-il considerablement
augment6. Le service de la paroisse etait rempli par douze
de nos pretres qui la.desservaient en qualiti de vicaires.
Notre seminaire interne comptait dix novices, et autant
d'dtudiants. A c6te de la maison de Sainte-Croix se trouvait le sdminaire 6piscopal, avec trente 1leves. L'enseignement leur etait donne par nos confreres : M. Jean Glogowski, leur faisait le cours d'histoire ecclsiastique et de
liturgie, et M. Poplawski, leur prefet et leur directeur, leur
enseignait le dogme. C'etait un pretre pieux; comme il
aimait beaucoup la science, il aimait aussi les clercs studieux. L'enseignement de la morale et de I'astronomie dtait
confid a M. Antoine Putiatycki ; sa clart6 d'dlocution
etait remarquable, c'itait un homme d'une grande capacit;
ses savants 6crits ont dte imprimds. Les cours d'histoire
profane, de gdographie et de cerimonies, itaient faits par
M. Olszewski. Quant aux mathdmatiques, a l'histoire naturelle et A la physique, toutes ces diverses branches de
science etaient enseigndes par M.JosephSobolewski,profes-
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seur qui avait beaucoup de mithode dans tout ce qu'il faisait.
Nous eAmes plus tard pour professeur d'histoire et de geographic le respectable M. Brzezikowski. Voila mes souvenirs concernant 1'enseignement et les professeurs d'alon.
Un mot maintenant sur le riglement et les coutumes
de notre maison. Nous nous levions A quatre heures; de
quatre heures etdemie Acinq heures et demie nous faisions
notre meditation dans Abelly (la Couronne de Ianniechri.
tienne). L'ordre dujour itait comme maintenant.
De huit heures a neuf heures, ii y avait classe; pour les
thdologiens classe de morale; pour les philosophes, cours
de philosophic. De neuf heures A dix heures, temps libre
consacred la preparation d'une nouvelle lecon ; de dix
heures a onze heures, pour les thiologiens, classe de dogme;
pour les philosophes, classe de mathbmatiques.
Apres midi, pour les classes : de trois a quatre heures
les theologiensassistaient ia'explication de IEcrituresainte
ou du droit canon ; de cinq heures a cinq heures trois
quarts, on leur enseignait I'histoire ecclesiastique. Les philosophes, de leur c6te, avaient, aux memes heures, classe
d'histoire naturelle et d'histoire profane ou de geographic.
La paroisse de Sainte-Croix, que les prdtres de la Mission
desservaient, comptait 40 ooo Ames; on a toujours lona
leur z6~e dans l'accomplissement de leurs obligations paroissiales; ceux qui se rappellent encore le temps oh
l'glise de Sainte-Croix etait desservie par les Missionnaires ne parlent de nous qu'en des termes ldogieux, oi se
trahissent a la fois leurs regrets etleur reconnaissance pour
leurs anciens pasteurs.
En i86o, M. Dmochowski fut chargd de Ioffice de
Visiteur. Avant d'dtre A la lte de la province, il avait etc
directeur du grand seminaire de Lublin. Cdtait un pritre
exemplaire, bon thdologien. II avait les meilleures intentions: faire fleurir dans sa province 1'observance de nos
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saintes Rkgles, tel etait son unique but; mais ses efforts
n'eurent pas toujours le succes qu'il souhaitait.
Des l'annee i861, et surtout d6s le commencement de
rinsurrection qui dclata deux ans apres, ni nos pretres anciens, ni le Visiteur ne songerent un moment au danger
d'une prochaine dissolution de la Compagnie; aux remarques qui lui furent faites A ce sujet, il repondait toujours que la Compagnie n'avait rien a craindre, vu qu'elle
n'avait jamais adher6 au mouvement insurrectionnel.
Celui qui 6crit cet article, apres son ordination de prdtrise
qu'il recut en 862, fut envoyd en septembre de cette mdme
annee a Paris, i la Maison centrale de la Congregation, rue
de Sevres, pour prendre connaissance des coutumes de la
Maison-mere, et de la maniere dont on y observait nos
saintes Regles. Arrive a Paris Ie 15 octobre, je me presentai
a M. Etienne, alors Sup6rieur gdenral; je fus aussit6t
place sous la sage direction de M. Chinchon, prdtre d'une
grande saintete. Mon sdjour en.France dura un an, durant
lequel je m'appliquai i l'itude de la langue franqaise et de
la thdologie. Dans les derniers jours de janvier arriverent i
Paris de facheux telegrammes, annonqant une insurrection
gindrale en Pologne. Cette nouvelle me surprit beaucoup,
ainsi que nos Polonais de la Maison-mere, A savoir M. Kamocki, qui avait 6te officier dans le premier soulevement de
1831, et trois autres clercs de notre nationalite. La stupefaction ne fut pas moins grande chez tous les imigres
polonais etablis a Paris. Quelques jours plus tard, j'allai en
compagnie de M. Devin, secretaire de la Congrigation, A
1'dcole polonaise des Batignolles; a peine eus-je aperqu le
respectacle directeur M. Malinowski : c Monsieur, que se
passe-t-ildonc dans notre pays, lui dis-je aussit6t? - Je ne
le sais, me repondit-il. a Je pus juger par lA combien peu
prdvue fut cette insurrection.
Lorsque la nouvelle de I'insurrection se fut rdpandue en
France, j'eus l'occasion de lire dans certains journaux plu-
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sieurs articles pleins de sympathie pour la cause polonaise;
la Jeunesse francaise vivement enthousiasmee de notre soun
lvement, criait partout: Vive la Pologne! II.y eut mime
des iviques frangais, qui adresserent des lettres pastorales,
dans le but de demander a leurs fideles des prikces et des
secours pour le soutien de notre cause. De leur c6te, les
gouvernements franqais, autrichien et anglais, communiquerent chacun des notes diplomatiques au cabinet de
Saint-Petersbourg. Nous nous consolAmes done quelque
peu, esperant que les demarches reunies de ces trois puissances ne demeureraient pas sans effet'. Mais bient6t la
Russie sentant qu'elle n'avait a craindre aucune intervention commune des nations, se mit l'oeuvre. Innocents
et coupables furent arrdtes, ceux-ci pour etre executes,
ceux-Ia pour etre envoyes par milliers au fond de la Sib&rie. Le pays devastd et incendid ne prdsentait plus qu'un
amas de ruines.
Vers le milieu du mois d:octobre de l'anade i863, je repris le chemin de notre pays en passant par Posen, avec le
penible pressentiment de n'y trouver que ruines et desolation. Mon apprehension ne fut que trop fondee. De Posen
je me rendis a Kalisz; a la frontiere, je fus l'objet d'une perquisition; on m'enleva mon passeport. Dans un bureau
militaire de Kalisz oi je dus me transporter pour demander
un nouveau passeport, je fus vivement insult6 par le comi. Nous omeltons ici certaines appreciations de la Revue polonaise,
non seulement a cause de la forme, mais parce que ce qui parait
evident a I'auteur ne paraitrait pas tel, hors du milieu avec lequel
l'ecrivain polonais dchange ses impressions. En face de 1'alliance contractee par I'Autriche ex l'ltalie avec I'Allemagne, s'est formee celle
de la France et de la Russie; c'est vrai. Ce qu'indiquait a ce sujet le

a sens politique a est peut-etre moins simple que ne le croit I1
Revue polonaise. Et, outre qu'il n'y a probablement guere de nation
europeenne, i l'heure presente, dont le passe soit assez exempt d'erreurs ou de vicissitudes pour donner facilement des lefons de seas
politique i un autre peuple, cette question est d'une nature trop
essentiellement politique pour que nous Pintroduisions ici.
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mandant qui avait bu plus qu'il n'etait necessaire pouretre
completement ivre. Sorti de Kalisz, j'arrivai a Sieradz,
mon pays natal; de 1a je fis route vers Varsovie. Pres de
Zdunska-Wola, je rencontrai une troupe de patriotes,
conduite par un certain Rybinski, natif de la Pologne
prussienne, qui avait tei officier dans I'armde prussienne.
Une profonde tristesse envahit mon cceur a la vue de ces
infortunds, et surtout a la pensee du malheureux sort qui
les attendait. Sur un signe de cet officier, je ne fus pas
arretd et pus librement continuer mon chemin. Entin j'entrai AVarsovie vers six heures du soir, mais je n'etais pas
au bout de mes peines.
Je fus arrete dans la salled'attente; mes objets de voyage
furent tournes et retournis, mes poches fouillees a plusieurs reprises; et tout cela dans le but de trouver sur moi
quelque papier compromettant. Mais toutes ces perquisitions demeurerent infructueuses. Lors de mon arrivee A
Posen, j'avais eu soin moi-mdme de faire la revue de mes
bagages, pour m'assurer si je n'avais rien qui pOt faire
naitre des soupcons. Delivri enfin de ces agents soupqonneux, je pris un fiacre, et a sept heures du soir je franchissais le seuil de la maison de Sainte-Croix.
En traversant la rue de Jerusalem, je fus attristi de Ia
lugubre tranquillitd qui y regnait: Varsovie avait l'aspect
d'une ville devastee et saccagde, ou plutdt celle d'une cite
ravagde par la peste: tellement il y avait pen d'habitants!
Arrive a la maison, je trouvai les confreres a l'oratoire.
Apres avoir salue nos etudiants et nos prdtres anciens, je
leur racontai mes aventures de voyage. Quelques jours
apr6s, M. le Visiteurmecontia la charge de vicaire. L'ann6e
suivante je fus nomme professeur de philosophie.
Des mon arriv6e a Varsovie, j'ai eu aussit6t le pressentiment du danger qui devait quelque temps apres fondre
sur nous. Quoique I'insucrection fit deja etouffde, toutes les
villes neanmoins etaient toujours en etat de siege; un signe
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du commandant suffisait pour lancer soldats, gendarmes et
policiers a la poursuite des gens; c'est ainsi que les Moscovites arriterent pendant la nuit non seulement des coupables, mais encore des innocents, des citoyens paisibles,
des marchands, des prtres et des jeunes meres de famille:
tous ces infortunds furent deportes par milliers au fond
des deserts de la Siberie. Dans tout le pays vous n'eussiez
point trouvd une famille qui n'edt A deplorer la perte soit
d'un pere, soit d'un fils ou d'un frere. Telles etaient les terribles reprisailies de lempereur Alexandre II.
L'annee x863 s'ecoula pour nous dans les plus vives
angoisses. Enfin arriva cette triste nuit du 27 novembre ',
premier dimanche de IAvent. Apr6s la priere du soir, nous
apprimes que les soldats, qui occupaient notre maison
depuis un an, avaient recu I'ordre de se tenir prdts pour la
nuit. La terreur se repandit parmi nous, quelques-uns ne
voulurent meme pas se coucher. Vers onze heures de la
nuit arriva la commission militaire: le commandant
Anenkow, suivide deux agents du bureau Zerkawski, Leontiew et Radoszewski, se prdsenterent A nous. Anenkow,
insulta nos pretres anciens. Tout le personnel de la maison
dut se lever; ensuite nous reqames ordre, prtres, clercs et
freres, de nous rdunir au rdfectoire. C'est Ia que nous fur
lu I'ukase de dissolution. A la lecture de ce decret fatal,
nous devinmes immobiles comme des statues; plusieurs de
nos anciens tomberent meme malades.
L'ukase lu, les commissaires procdd&rent A notre sdpai. On sait quelle fut l'occasion des mesures de persecution prises
alors contre la ville de Varsovie et contre les communautis religieuses. Le z9 septembre, pendant que le g6neral Berg, lieutenant
du royaume, traversait une rue de Varsovie, une bombe fut jetde
sur son carrosse; elle eclata et blessa un cosaque et un cheval. Malheureusement, I'6glise des Missionnaires touchait au palais Zamoiski,
devant lequel avait eu lieu 'attentat, qui fut le signal de la terrible
repression dont on donne ici les details. - Annales, t. XXI, p. 231.
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ration. Pour le moment, nos jeunes gens furent laissis sur
place avec huit professeurs; trois Missionnaires restdrent
egalement pour le service de la paroisse, afin que le service
divin, comme s'exprimaient les commissaires, n'eCit rien a
souffrir. Mais, une paroisse de 40 ooo Ames, comment pouvait-elle etre desservie par trois pretres, seulement? Quant
aux autres confreres et freres coadjuteurs, I'ordre leur fut
intimi de prendre une decision au bout d'une heure.
Le choix leur fut offert, ou de se retirer a 'itranger avec
I'assurancede recevoir une pensionannuelle de 5o roubles ',
ou de s'etablir & Lowicz, petite ville du pays, avec une
pension annuelle de 40 roubles. Opterent pour l'tranger,
M. notre Visiteur et M. Rabowski, celui-ci fut conduit
immediatement a la frontiere; M. Dmochowski de son c6td,
fut retenu pour le moment; le gouvernement le regardant
comme le veritable propriitaire de nos biens, it ne lui permit de partir que lorsqu'il eut extorque de lui le capital et
toutes nos possessions. M. Gawronski quitta le pays
quelque temps apr6s; comme on tenait A le garder, on lui
avait offen la charge de recteur au siminaire Saint-Jean,
mais il n'accepta pas cette offre.
Ceux qui avaient choisi Lowicz, avaient requ rordre de
se tenir prdts pour quatre heures du matin; parmi eux se
trouvaient des vieillards septuaginaires, ipuises et malades.
Impatients de leur retard, les Moscovites penetrerent dans
leurs chambres et les en tirerent brutalement. Nos confreres
furent jetes a ]a hate dans des omnibus et emmenes A la
gare comme des criminels. Un train sp6cial de la ligne
Varsovie-Vienne les y attendait pour les conduire aussit6t

a Lowicz. Arrives dans cette ville, ils furent conduits chez
des pritres respectables; on jeta A la hate de la paille dans
quelques corridors et on leur ordonna de prendre un peu
de repos. Mais quel repos dans ces circonstances !
r. Rouble, environ 3 francs.
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Une heure avant la deportation des Missionnaires, la
pieuse foule des fideles avait pressenti notre expulsion
inhumaine, et deja vers cinq heures du matin elle se tenait
compacte a la porte de l'dglise. Lorsquele bedeaueut ouvert
la maison de Dieu, ce peuple se precipita dans i'glise et se
jeta par terre, le front dans la poussiere, les uns priant po ur
les persecuteurs, les autres les vouant A la malidiction de
Dieu. C'etait un spectacle navrant; a la vue d'une scene
aussi dichirante, nos etudiants et ceux d'entre nous qui
furent laissis a la maison ne purent s'emplcher de verse r
d'abondantes larmes. Pendant une semaine entiere la douleur nous rendit muets. Nos etudiants, un mois apras, furent
reunis aux el6ves du grand seminaire Saint-Jean. Un de
nos confreres fut attache au service de Mgr Rzewuski;
tous les autrescontinuerent Adesservir laparoissedeSainteCroix, jusqu'A la division de Varsovie en douze paroisses.
Nos confreres furent alors nommis pour la plupart A des
cures; ceux qui residaient A Lowicz requrent egalement
soit la charge de vicaire, soit celle de cure. Notre Visiteur,
M. Dmochowski, dipouille de tout, fut conduit i la frontiere; it se rendit en France, i la Maison-mere de la Congregation, o6 it mourut en 188z.
Les trois quarts des prdtres de I'ancienne province de
Pologne ne sont plus de ce monde; dans une vingtaine
d'anndes, ceux qui vivent encore auront eux aussi disparu.
Puissent done ces quelques lignes que je viens de tracer
transmettre leur souvenir A la postiritd.

TURQUIE
LES MISSIONS EN MACEDOINE
On lit dans les Missions cathotiques(num6ro du 9 fevrier
1900oo): La lettre suivante contient d'intiressants et bien
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curieux details sur la facon dont sont organisdes actuellement les missions rurales dans le pays qui requt de Iap6tre
saint Paul lui-mdme les primices de la vraie foi. Nos
lecteurs seront certainement touches en apprenant les
resultats et les esperances que donne aux zelds Missionnaires lazaristes ce mode ingenieux d'evangelisation. »
Lettre de M. CAzoT, lalariste,supdrieurdu siminaire
bulgare de Zeitenlik.
Salonique, to d6cembre 899y.

Nous avons eu une grande joie a Zeitenlik, car cinq de
nos seminaristes viennent de recevoir les Ordres, jusqu'au
sous-diaconat inclusivement; et, plus ont 6td durs les jours
d'attente, plus nous apparaissent doux les fruits qui s'annoncent.
Tous ces jeunes gens sont bien disposes, pieux, appliques a i'tude, et je suis etonnd de leur aptitude pour la
thdologie. Deux d'entre eux seront pretres A la fin de l'annie
scolaire, et les autres I'annie prochaine. Puissent-ils realiser les esperances fondees sur eux et devenir de vrais
ap6tres pour la Macidoine qui en a tant besoin I
D'ailleurs cette ordination aura la plus heureuse influence
sur nos petits seminaristes, et j'ai la confiance que, parmi
eux, surgiront de nombreuses vocations. Nous n'aurons de
catholiques serieux que le jour oi nous aurons un bon
pritre dans chaque village, prdchant, faisant la classe, le
catichisme, affermissant ses ouailles dans la vraie foi.
Faire des missions ici, comme on en fait ailleprs, est
impossible; tout s'y oppose. D'ailleurs ce serait inutile.
Nous avons affaire & des gens ignorant jusqu'aux veritis
les plus elementaires de la religion. Aller A 1'glise, faire
d'innombrables signes de croix devant les icdnes, jedner
les quatre cardmes, voilk toute leur religion. Quant au
Credo, A la Triniti, A 'Incarnation, a la Redemption, a
l'existence de FAme, aux veritis les plus essentielles, A la
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pridre, ils n'en savent pas un mot. Et ce sont des catholiques I Ils ont bien des pretres; mais leurs popes sont de
braves ouvriers, aussi ignorants que les simples fiddles et
que l'on a arraches a leur travail pour Icur mettre une soutane et les ordonner.
Depuis deux ans, nos efforts ont eu pour but de faire
penetrer le Missionnaire dans les villages, et de le faire
accepter sans defiance; ayant rdussi au delA de nos espdrances, nous avons pu organiser, au mois d'octobre dernier, un syst6me de missions particulier.
Chaque samedi, on laisse le Seminaire sous la garde d'un
Missionnaire, et les classes sont faites par les professeurs de
bulgare et de turc. Tous les autres Missionnaires s'en vont
dans les villages pour y pricher, confesser, faire le catdchisme, etc. lUs y restent le samedi et ie dimanche toute la
journee, s'industrient de leur mieux pour se mettre en
rapport avec le peuple, Pinstruire, lui faire du bien, et ce
sont deux journees d'apostolat bien employees. Pour vous
en donner une idie, laissez-moi vous raconter un de mes
premiers essais en compagnie de M. Michel.
Partis le samedi de grand matin en chemin de fer, nous
descendimes a une gare situCe A une centaine de kilometres de Salonique. II nous restait encore dix kilom6tres
a faire, nous pOmes trouver des chevaux. Nos selles n'taient
rien moins que confortables; c'taient de simples bats qui
servent habituellement Atransporter les marchandises, et
nous dtions juchis l•-dessus a des hauteurs vertigineuses
et peu rassurantes au point de vue de P'quilibre. A midi
seulement, nous fdmes a destination. Notre arrivie mit la
joie dans la maison du pope, et la popadia, aidde de ses
enfants, prepara le diner.
Cependant, j'examinais 1'habitation. Elle se compose de
trois pi6ces.. A 1'entrie, un grand vestibule qui est surtout
une salle de dibarras; A droite, une petite piece basse de
I",8o A peine de hauteur et qui devait etre affectee & notre
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logement. En face, la chambre commune; commune est
bien le mot, car elle sert pour tous, bites et gens: Adroite,
les gens; A gauche, le cheval, 'Ane et le boeuf; le fumier
indique A chacun ses limites respectives.
Quant au mobilier, il se trouve reduit A sa plus simple
expression. 11 n'y a pas de lit, on couche par terre, sur une
natte; il n'y a pas de chaises, on s'assoit par terre; il n'y a
pas de table, on mange par terre; il n'y a ni assiettes, ni
cuillers, ni fourchettes, on se sert de ses doigts: tel Adam.
quand, au sortir du paradis terrestre, Eve lui apporta son
premier ragott. Par une providence sp6ciale, le pope avait
des fourchettes a notre service.
Le diner etant servi, nous nous installames autour du
plat, le pope, son pare, M. Michel et moi. Le menu se
composait d'oeufs cuits, je ne sais trop comment, A I'huile
de sesame, et chacun pecha dans le plat a volonte. Chez les
Bulgares, A table on parle peu, les minutes sont pricieuses,
chaque parole itant une bouchee perdue an profit du
voisin. Aussi, ce fut vite fini; d'ailleurs, il itait temps de
nous mettre i la besogne.
Nous nous rendimes d'abord A 1'&cole. LA, on nous
attendait; le maitre, un de nos anciens el0ves, avait prepare ses enfants, et nous fimes accueillis par un chant dont
nous appreciAmes surtout le sentiment qui l'avait inspird.
Nous passames toute Papr6s-midi au milieu des enfants,
interrogeant, enseignant, faisant le catechisme surtout,
repetant vingt fois les memes verites, encourageant le
maitre et les el6ves, jusqu'A ce que le pope vint nous interrompre pour aller chanter v4pres, comme on doit le faire
tous les samedis. Nous chargeames les enfants d'inviter les
parents i une seance que nous devious donner, le soir, a
six heures. En effet, nous avions emportd un appareil de
projections pour montrer le catichisme en images, et nous
tenions A avoir beaucoup de monde.
Nous nous installAmes dans un vaste hangar ; les enfants

-

196 -

itaient assis par terre, devant la machine; les hommes et
les femmes de chaque cAte et par derriere. Nous commenqons, et ce sont alors des cris d'dtonnement, d'admiration;
d'abord nous montrons le Pape, dont M. Michel decline
les titres, les pouvoirs, etc., bref, presque tout le traitd de
l'tglise; apres le Pape, l'ev4que, Mgr Epiphane Chanoff.
Puis, nous commencons le Credo; tous les articles passent
les uns apres les autres, les verres defilent a la suite; on
explique longuement et, A chaque vue, c'est un article de
foi que l'on apprend A ces pauvres gens. Pendant deux
grandes heures, nous faisons ainsi un cours de religion qui
entre par les yeux en meme temps que par les oreilles.
Quand nous avons fini, on r6clame d'autres vues encore.
Les enfants sont bouche bee; les vieillards hochent la tete
tout pensifs; le soir, avant de s'endormir, on se rdpetera les
belles choses que I'on a vues et entendues I
Quelle belle invention que les lits ! c'est ce que je me
ripetais quand, vers dix heures du soir, 6tendu sur ma
natte, je cherchais a m'enrouler dans une couverture, qui
avait servi (elle en portait les traces) a de nombreuses gindrations, et, qui pis est, avail gardd de chacune d'elles de
nombreux petits insectes peu commodes: ils me le firent
bien voir. Mais il vaut mieux ne pas trop approfondir.
D'ailleurs, on finit par dormir et se laisser ronger sans
protester.
Le lendemain, apres avoir cdldbrd la sainte messe, i six
heures, pendant que le pope chantait Matines, nous assistimes a la grand'messe du rite slave, durant laquelle
M. Michel prAcha sur la loi de Dieu, et il fut 6coutd avec la
plus grande attention.
Apris la messe, nous reunimes de nouveau les enfants
chez le pope pour le catichisme, ne pouvant le faire A
P~glise, et nous invitames tous les fideles a y venir. Nous
itions assis par terre contrela cheminde; les enfants dtaient
assisdevant nous; leshommes et les jeunes genstout autour;

-

197 -

les femmes et les filles, debout par derriere ainsi qu'aux
portes et aux fenetres. Le catechisme dura une heure et
demie. C'etait, pour tous, une revelation inattendue, une
vision du ciel. Un vieillard de quatre-vingt-quinze ans
entendait le catichisme pour la premiere fois.
Vint ensuite une serie interminable de visites, et nous
nous mimes a table a une heure et demie seulement,
n'ayant encore rien pris de la journde.
A trois heures, nous enfourchions nos montures pour le
retour. Notre mission etait terminde.
Ce que nous avons fait ce jour-la, on le fait tous les
dimanches. Tous les villages out leur tour les uns apres
les autres, et nous sommes organises de maniere a aller
dans chacun d'eux une fois par mois. Ce n'est pas encore
beaucoup, et cependant j'ai confiance que nous obtiendrons les plus heureux rsultats. Je ne dis pas que nous ne
rencontrerons pas d'obstacles. Il y a trois mois bient6t que
nous parcourons ainsi les campagnes, et, jusqu'a present,
tout s'est bien passe; nous avons trouv6 partout Paccueil le
plus favorable, mais le demon se remue. Puis le pays est si
troubli ! Les Bulgares exarchistes terrorisent la contrde A
force d'assassinats. Is ont voulu tuer et ont bless6 grievement un de nos popes catholiques qui etait un obstacle A
leurs projets en maintenant son village dans la foi catholique. Ils viennent de tuer un de leurs popes qui s'etait
donni a Piveque grec. L'anarchie regne dans tout le pays.
Ndanmoins, nos oeuvres se developpent et prosperent. Que
le Bon Dieu nous envoie de jeunes et zilis ouvriers, capables de supporter quelquefois le regime des haricots a I'eau
et du pain noir; qu'il y ajoute ce dont nous avons besoin
pour faire face aux frais occasionnis par ces missions, et
nous ferons beaucoup de bien !
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L'EDIT DU 15 MARS 1899
Mgr Otto, vicaire apostolique du Kan-Sou, a adressA

'Mýgr Favier

la lettre suivante :
MONSEIGNEUR,

Leaogtcheou, 3i aott

1899.

Je ne veux pas laisser partir le courrier sans vous faire
connaitr ie bon resultat de vos demarches a Pekin pour
regler les relations entre Missionnaires et mandarins.
Quoique la communication du Ministre de France ne
donne que les cinq articles sans faire mention de vos ddmarches, les pieces chinoises qui ont iti envoyies aux diffirents iamen sont plus explicites.
J'en envoie une traduction A Votre Grandeur. J'envoie
aussi A Votre Grandeur ma lettre au vice-roi du Kan-sou
et une copie exacte de sa riponse. Vous verrez surtout dans
le texte chinois, si vous avez la patience de le lire, que le
vice-roi est bien dispose et que votre d6marche a eu fort
bon effet en province. Je tenais a vous faire connaitre ce
r6sultat, puisque vous avez tant fait pour lobtenir. Deja les
mandarins de Leang-tcheou ont chang6 de registre et se
montrent d'une serviabilitd extreme. Figurez-vous que
pour accompagner seulement le char des bagages de
M. Bonin a Kan-tcheou, on a donne quatre soldats-a cheval
et cinq iai.

M. Bonin a passe dix jours chez nous a Leang-tcheou, et
il nous a quittds en bonne sante, le 17 aoQt, pour se rendre
au Koukounoor par Sining, puis il remonte A Kan-tcheou.
Son escorte se portait bien aussi.
Votre tout devou6 en Notre-Seigneur,
-I HUBERT OTTo.
Traduction de l'dit du vice-roi du Kan-sou, par lequel il annonce a
tous les Tao tai la ddcision prise par le Tsung li ia men, a propos
des relations entre les Missionnaires,les Vicaires apostoliques et
les autorites chinoises.
Moi, Tao, vice-roi du Chen-kan, ai rega une dip8che du ministIre
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de la guerre qui me transmet une d6peche du Tsung li ia men
conaue en ces termes: c L'an 25 de Koang-siu au quatri6me jour du
deuxidme mois nous avons ofenrt
l'empereur un M6morial concernant la maniere dont les mandarins traiteront les vr&ques et les
pretres, et aujourd'hui nous avons recu le placet impdrial suivant:
a Qu'il soit fait selon vos deliberations ; nous avons done imprimb
ce Memorial a l'empereur et nous le communiquons & Votre Excellence, afin qu'elle commande A ses subordonnes d'agir d'apres ces
prescriptions quand ils recevront les eveques et les pretres de la religion catholique, qu'ils doivent tous prot-ger.
Ci-joint le Memorial et les articles:
Memoire du Tsung ii ia men a rEmpereur
Nous, membres du Tsung li ia men, nous adressons respectueusement a LL. MM. l'Empereur et l'Imperatrice un memoire au sujet
d'une deliberation que nous avons cue pour fixer les relations entre
les autoritis locales et la religion catholique.
Nous avons, en ces derniers temps, requ A diverses reprises des
ordres de Vos Majestis au sujet des contestations entre chrdtiens et
paiens. Ils ordonnent aux autorites provinciales de proteger sir.eusement la religion. Quoique ces ordres aient ete souvent transmis, il
s'est fait cependant que les proces de religion sont encore fort nombreux, et que leur arrangement est fort epineux. Nous avons donc
songe qu'il serait avantageux, pour la protection des etablissements
religieux et des chritiens, que les autorites locales soient en rapports
unis avec les evEques et les pretres, et qu'ainsi les soupcons mutuels
soient riduits A n6ant. Dans les difficultes de moindre importance,
il se fera qu'elles disparaissent et n'aient plus de consistance; dans
les cas plus graves, il sera plus aise de s'entendre et de traiter de
commun accord. Nous avons done tenu conseil hier avec l'eveque
francais Mgr Favier et fixr cinq articles concernant les relations des
mandarins locaux avec la religion catholique, et,par 'interm6diaire
de Mgr Favier, nous les avons soumis it Pexamen de S. Exc. M. Pichon, ministre de France. D'apres sa r6ponse, il trouve nos decisions
excellentes et nous presse de nous adresser au tr6ne pour en obtenir l'approbation. Le ministre de France en donnera avis A tous les
eveques pour qu'ils agissent en consequence, etc., etc. Nous avons
done trace ces regles ici et les offrons a l'examen de Vos Majestes. Si
elles obtiennent leur sanction, elles seront aussit6t communiquees a
toutes les provinces, afin que les autoritis locales s'y conforment,
et elles seront, nous 1'espirons, d'un grand secours pour etouffer
tout proces au sujet de la religion. Veuilles nous instruire.. Ci-joints
les cinq articles.
Vu que la religion catholique a depuis longtemps bati des eglises
dans toute l'etendue du pays et qu'elle a obtenu des empereurs,
depuis de longues ann6es, la permission d'etre prechee, dans I'inten-
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tion que paiens et chretiens vivent en bonne harmonie, et que la
religion soit protegee, nous avons decidd de fixer aux mandarins de
1'empire les rgles que voici :
1* On distinguera dans I'Pglise catholique les degrds de hierarchie
comme archeveque, eveque. Leur rang sera egal t celui du vice-roi.
11 faut done leur permettre de rendre visite au vice-roi. Si I'eveque
rentre en Europe pour affaires, oii qu'il quitte sa charge pour cause
de maladie, le missionnaire pro-vicaire pcurra aussi rendre visite au
vice-roi. Le vicaire general et le doyen pourront rendre visite au tan
t'ai gnie t'ai, ainsi qu'aux tao t'ai. Les autres missionnaires auront
droit d'entree chez le fang, le fing, le fchdou, le hien et autres mandarins. De leur c6td, ces dignitaires r6pondront aux missionnaires
d'apres la dignite respective dont ceux-ci sont ddcores.
z' L'archeveque ou l'eveque fera une liste contenant les noms,
demeure, de chaque missionnaire nomm6 pour traiter des affaires de
religion avec les autorites locales.11 la presentera au vice-roi, afin que
celui-ci puisse ordonner a ses subordonnes de traiter chacun selon
son rang. Ces distinctions ne pourront regarder que les missionnaires europeens, ce sont eux qui seront charges de voir les autorites
locales pour le r6glement des affaires. S'ils ne sont pas au courant
de la langue, un pretre chinois pourra les accompagner comme
interprete.
3o Un 6evque qui habiterait hors de la capitale n'est naturellement
pas oblige i faire le voyage pour voir le vice-roi, s'il n'y est pas
contraint pas les affaires. A la nomination d'un nouveau vice-roi ou
i l'arrive d'un nouvel eveque dans la province, au nouvel an, on
pourra s'ecrire des lettres de felicitations et s'envoyer des cartes de
visite en guise de fdlicitations, et les autorites locales y repondront
selon le rite. Au changement de missionnaire, le missionnaire qui le
remplace devra poss6der les lettres de l'eveque, et des lors, il pourra
communiquer, selon son rang, avec fao t'ai, tao tai, fou, fing, tchnou,
hien, etc.
4! Quand, dans une province, il y aura des affaires concernant
la religion, les 6veques et missionnaires en charge devront en donner connaissance au ministre que le Souverain Pontife a charge
de la protection des intdrdts religieux, ou aussi le consul. Le Tsung li
ia men ou les autorites provinciales pourront, pour terminer I'affaire
et dviter des recours embarrassants, s'adresser aux autorites subalternes pour regler le difflrend. Et celles-ci, quand les missionnaires
s'adresseront & elles pour leurs affaires, doivent s'y priter avec empressementet esprit d'accord.
50 Les autoritis chinoises devront, selon les occurrences, donner des
proclamations et contenir leurs sujets dans le devoir. Is regarderont
d'un mime ceil patens et chretiens, et ne chercheront pas, par envie
de nuire, des occasions de litige. De leur c6te les 6veques et les missionnaires devront exhorter les chrdtiens et faire qu'ils se conduisent
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bien, afin de sauvegarder la bonne renommie de la religion et fomenter la pair. En cas de procds entre chretiens et paiens, les mandarins jugeront selon '•quite, et les missionnaires ne pourront pr6venir leurs jugements et venir a la rescousse, afin que la bonne
harmonie regne entre les paiens et les chretiens.

A la date du 17 fevrier 1900, M. Louis Boscat, price-

demment Missionnaire au Kiang-si meridional, a &et
nommi Visiteur de notre Province de Chine, Directeur des
Filles de la Charitd de la meme Province, et Supirieur de
la maison de Shang-hai.

VICARIAT DU TCHE-LY ORIENTAL
Par bref apostolique du 23 decembre 1899, et sur la
demande de Mgr Favier, vicaire apostolique de Pekin, le
Saint-Pere a divise le vicariat apostolique de Pekin ou du
Pe-tche-ly septentrional. Le nouveau vicariat prend le
nom de P-tche-ly oriental avec rdsidence episcopale a
Young-ping-fou. II a pour limites : au nord et i Pest, la
Grande Muraille; au sud, la mer de Chine; a Pouest, le
vicariat apostolique de Pekin jusqu'aux limites de la prefecture de Tchoung-tidou-fou ou de Pikin . II comprend
i. VicariatusApostolicus Pekinensisin duos distinctosApostolicos Vicariatus dividitur,et episcopalis residentia novi vicariatus Tche-ly
orientalis in cwvitate Young-ping-fou constituitur.
LEo P. P. XIII. Ad perpetuam rei memoriam. Qua catholico nomini
zternaeque fidelium saluti bene prospere ac feliciter eveniant, ea ut
mature prestemus, nos admonet supreni Apostolatus munus, quo
in terris, licet immeriti, fungimur. Jamvero cum Venerabilis Frater
Alphonsus Favier apostolicis vicariatus Pekinensis rector a nobis
humillime petierit, ut nimia territorii sum jurisdictioni subjecti
vastitate attenta,
ad Catholicam fidem facilius promovendam
in duas distinctas Missiones, sire in duos distinctos Apostolicos
Vicariatus suus Pekinensis Vicariatus divideretur, nos porrectas has
preces benigne excipiendas existimavimus. Qua cum ita sint, omnes
et singulos quibus Nostre ha litterae favent peculiari benevolentia
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un territoire, grand, a peu pres comme la Hollande, et
peuple d'enviren quatre millions d'habitants, parmi lesquels on compte environ 3 ooo catholiques.
M. Ernest-FranfoisGeurts, n6 en 1862, a Maashees (diocese de Bois-le-Duc), en a 6t nommi vicaire apostolique
avec le titre episcopal de Rinocolure.

SACRE DE MGR GEURTs. -

Le dimanche 4 fevrier, Mgr

Francois Geurts a requ la consecration episcopale a Boisle-Duc, en Hollande, des mains de Mgr l'archeveque
complectentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quibus quomodolibet
innodati existunt, ad effectum prasentium tantum consequendum,
harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio
atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, deque Apostolice potestatis Nostrae plenitudine, prasentium vi, Apostolicum
Vicariatum Pekinensem seu Tche-ly Nord in duas partes sejungimus
sive dismembramus, hac ratione, videlicet, ut novus Vicariatus
constituatur a territorio a priori Pekinensi Vicariatu sejuncto,
o
ac sequentibus limitibus circumscripto, id est : 1 ad Septentrionem ac Orientem ab ingenti muro vulgo uGrande Muraillev qui Pekinensem Vicariatum a Mongolia et Manciuria separat; 11Iad meridiem a mari Sinico; II ad occidentalem vero plagam a Vicariatu
ipso Apostolico Pekinensi (Tche-ly-Nord usque ad limites prefectura
Choung-tien-fou seu Pekini). Praeterea Apostolica similiter Nostra
auctoritate Vicariatui huic novo nomen facimus Tche-ly orientalis,
et Episcopalem ejus residentiam in civitate Young-ping-fou constituimus. Decernentes prasentes Litteras Nostras firmas, validas, efficaces existere ac fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri
et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectabit in
omnibus et per omnia plenissime suffragari sicque in pramissis per
quoscumque Judices ordinarios et delegatos judicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellarie Apostolica Rcgula de jure quasito non tollendo, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis caterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum
Petrum, sub Annulo Piscatoris, die XXII[ Decembris MDCCCXCIX,
Pontificatus Nostri anno vigesimosecundo.
ALoIs., Card. MAccm.
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d'Utrecht, assistd de Mgr l'dvdque de Bois-le-Duc, et de
Mgr Vic, lazariste, vicaire apostolique du Kiang-si oriental.
En tete de la foule imue et idifide presente A la cirdmonie, on remarquait le venerable prre du nouvel dveque
et sa nombreuse et chrdtienne famille. La famille religieuse de Saint-Vincent de Paul A laquelle appartient le
nouveau prIlat, 6tait reprisentde par M. Gracieux, supdrieur
de la maison des Lazaristes A Wernhout, et par plusieurs
Filles de la Charit6, dont rune est la soeur de Mgr Geurts.
TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Par brefsdu 28 dicembre 1899, M. Stanislas Jarlin a dti
nommd coadjuteur avec future succession du Vicaire

apostolique de Pdkin, et promu a la dignit e6piscopale avec
le titre d'dveque de Pharbaetus.
LES PROGRES DE LA MISSION DE PIKIN

On lit dans les Missions catholiques (numdro du 12 janvier g90o) :

a Mgr Favier, vicaire apostolique de Pekin actuellement
en France, nous envoie ce rapport qui montre les consolants rdsultats obtenus par Papostolat dans cette partie de
la Chine. Nous ne doutons pas que, dans un temps plus
on moins rapprochd, nous ne comptions les mdmes succ6s
dans IEmpire du Milieu tout entier, lorsque le dernier
ddit imperial obtenu par l'influence de l'dveque lazariste
aura son plein effet. a
Lettre de Mgr FAVIER, lajariste,vicaire apostolique

de Pekin et du Tchd-ly nord.
P6kin, Ie 14 octobre 1899.

Les associds de la Propagation de la Foi qui font vivre
en Chine les Missionnaires et leurs ceuvres, les nombreux
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bienfaiteurs dont les aum6nes soutiennent les missions
lointaines, ne liront pas sans intdret un aperqu sur les
fruits consolants que leurs offrandes ont produits dans le
vicariat de Pdkin.
Pour donner une idde des progres de cette Mission, je
vous envoie un expos6 comparatif des dix dernitres anndes.
i* Stations de missions. - On designe par ce mot toutes
les villes on villages dans lesquels les Missionnaires doivent aller chaque annee pour precher la mission aux chrdtiens. Elles etaient, en 1889, au nombre de 322; elles sont
aujourd'hui au nombre de 577.
2* Chrdtiens et catichumines. - II y a dix ans, nous
avions 34417 chretiens; nous en comptons aujourd'hui
46 894. Si nous retranchons les enfants et ceux qui ne
peuvent s'approcher des sacrements, 3 p. xoo A peine de
nos chretiens ne font pas leurs Paques.
Le chiffre des baptdmes d'adultes en 1899 n'dtait que
de o022, y compris environ 400 malades baptises dans les
h6pitaux; nous en comptons cette annie 2 322, dont 633
seulement ont &tu baptises A 1'article de la mort. Nous
sommes tres sdveres pour admettre au bapteme; aussi est-il
extremement rare qu'un nouveau chr6tien retourne au
paganisme.
Le nombre des catdchumenes inscrits et bien disposes
dtait en 1889 de i 170; il est aujourd'hui de 6 506; et si
nous comptions ceux qui viennent simplement nous manifester leur intention de se faire chritiens, le nombre ddpasserait to ooo.
De 23 464, les confessions annuelles sont arrives A31 417.
Quant aux communions pascales, elles 6taient, en r888,
de 19 161; elles sont aujourd'hui de 25 964. Ces confessions et ces communions ont toutes 6td faites pendant le
temps de la mission, c'est-A-dire apres sermons entendus et
preparation sdrieuse.
Nous avons fait appel an divouement des Frrres Ma-
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ristes. Ils n'itaient pas encore dans le Vicariat, il y a dix
ans; ils y sont aujourd'hui au nombre de 18, dont leur
Visiteur general. Grace a leur zele, un college pour les Europdens est ouvert &Tien-tsin; dans la meme ville, un college franco-chinois de 75 el6ves leur est confie par la
municipalitd. A Pkin, le grand college et sa succursale
comptent 155 eleves et ont deja donni plus de 5o bons
interpretes qui remplissent maintenant des offices importants dans les postes, dans les chemins de fer, le telegraphe, etc., etc.
3° Trappistes.- L'tablissement des Trappistes dans ce
vicariat non seulement se soutient, mais encore progresse
avec une admirable regularitd. En 1889, il ne comptait
que 3 pretres, 6 religieux de choeur et 22 convers; il se
compose aujourd'hui d'un abbe mitre, avec 5 pretres, de
18 religieux de chceur et 33 Freres. Les ressources seules
n'ont pas augmente et le monastere reste pauvre.
4" Religieuses. - Outre le grand dtablissement de la
Sainte-Enfance qui entretient chaque annie de 4oo A 5oo
personnes, les Filles de la CharitE dirigent encore deux
h6pitaux europeens, 3 h6pitaux chinois et 2 hospices de
vieillards. Elles ont de plus un h6pital d'enfants malades et
quatre dispensaires. En 1889, l'hospice des vieillards n'en
comptait que 38; il en renferme i3o aujourd'hui. Les
h6pitaux recevaient alors 36o malades; cette annie, il en
est entrd 6 3o3. II y a dix ans, les dispensaires avaient
soigne 27 240 infirmes ou blesses, le nombre a atteint cette
annde le chiffre dnorme de x35 975.
La Congregation des Filles de Saint-Joseph, compos~e
de Soeurs indigenes, comptait 38 membres en 1889; elle se
compose aujourd'hui de 62 Sceurs. Elle avait alors 4 maisons; elle en a i, dans lesquelles sont instruites et elevees
les orphelines de la Sainte-Enfance et les catdchum6nes.
Cette oeuvre est en pleine prospiriti et promet beaucoup
pour l'avenir.

-

20o

-

5" La Sainte-Enfance. Les oeuvres de la Sainte-Enfance
progressent sans cesse; pendant ces dix annees, les orphelinats, fermes, ouvroirs, ateliers, ont recueilli des milliers
d'enfants abandonnds.
Grace a Dieu, nos chretiens, en dehors du temps pascal,
peuvent trbs souvent s'approcher des sacrements. En I889,
les confessions de devotion traient deja de 27 723; cette
annie, nous avons pu en entendre 53 877. Quant aux communions de devotion qui, ii y a dix ans, etaient de 38 272,
elles sont, pour cette annie, de 77 0246* Eglises et oratoires. - Nous possddions, en 1889,
16 grandes dglises europeennes; nous en avons maintenant
31. Dans ce nombre, plusieurs ne seraient point diplacies
en Europe: la cathedrale du Saint-Sauveur a Pekin, dans
l'enceinte meme de la ville impiriale, a et& construite aux
frais de lempereur et a cotei 8oo ooo francs; celle de SaintJoseph, dans 1'est de la ville, a cotitd plus de 400 00ooo
francs; lancienne eglise du sud a demande 200 ooo francs
pour etre remise A neuf. Le prix des autres grandes eglises
varie de 5o ooo 100oo ooo francs.
En 1889, on comptait i36 eglises de second ordre; le
vicariat en poss6de aujourd'hui 2t6. Quant aux oratoires
construits a la chinoise, ils 6taient alors de ix1 et sont
maintenant de 272.

II nous reste encore plus de 1oo chritientds qui n'ont pas
meme un local oi les chretiens puissent entendre la messe.
On la c6lebre dans une simple chambre, et les trois quarts
des assistants restent en plein air.
7" Siminaires. - En 1889, le grand siminaire ne se
composait que de 12 eleves; ils sont maintenant 23. Quant
aux el6ves du petit s6minaire, de 36 ils sont passds A 88.
Ces 6elves appartiennent tous aux meilleures families
chretiennes du vicariat, et si nous sommes quelquefois
obliges d'en renvoyer, c'est toujours pour incapacite on
maladie, jamais pour une autre cause. Chaque eleve, entre-
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tenu de tout par la mission, lui coite une moyenne de
too francs par an; quatorze a quinze annues d'6tudes sont
ndcessaires avant qu'on puisse ordonner un pritre chinois.
8* Collges et icoles. - Au lieu de a colleges, nous en
avons 5; au lieu de x35 0lives, nous en avons 325, qui
reSoivent une education plus soignie que dans les simples
ecoles et sont en grande partie notre charge. Quant aux
6coles toutes gratuites, elles n6cessitent encore une assez
forte ddpense pour la mission; leur nombre itait en 1889
de 153, il estaujourd'hui de 370. Au lieu de 2 727 delves
qui les frequentaient alors, nous en comptons actuellement 5 5o3.
Tous, arrivds A l1'ge requis, se marient et forment de
bonnes families chritiennes; ils apprennent un etat qui
leur permet de gagner leur vie.
Quant aux enfants baptisis a Particle de la mort pendant
ces dix anndes, leur nombre ddpasse cent mille.
Pour toutes ces oeuvres, les depenses sont considdrables,
et les gindreuses aum6nes que nous recevons sont tres loin
de suffire. Que de bien nous pourrions faire 'si on venait A
notre aide! Avec cinq mille francs on pent bAtir un oratoire chinois; avec mille francs on fonde une icole de cathchumenes. Avec cent francs par an on entretient un l66ve
des sdminaires; avec dix francs on est presque certain d'avoir A son actif un baptdme d'adulte. Esperons que les lecteurs des Missionscatholiquesvoudront partager avec nous
les mdrites de toutes ces oeuvres, en y participant par des
offrandes proportionndes A leurs moyens.
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KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de M. FR. GATTRINGER, pretre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supirieur gdndral.
Onan-ngan, 14 novembre 1899.
MONSIEUR ET TRdS HONOR-

PiRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Les occupations journalieres et surtout la vigilance assidue qu'exigent les travaux presque incessants des ouvriers
charpentiers, masons, tailleurs de pierre, scieurs de long,
qui construisent la nouvebe risidence de Ouan-ngan, ne
m'ont pas, depuis longtemps, laissE le loisir de vous donner
de mes nouvelles.
Nous possedons dans la ville meme de Ouan-ngan un
joli terrain, achetd par Mgr Rouger et entourd d'un solide
mur d'enceinte; cette propriC6t ne contenait alors qu'une
cabane avec un grenier, soi-disant un itage, ot l'on mangeait,
travaillait et cdldbrait la sainte messe; le reste de cette propridtd itait occupe par les ruines d'un ancien mont-de-pictd,
ditruit au temps des Rebelles vers Fan 1857, par des amas
de briques et miles cassees et par un vaste jardin sauvage
aux sentiers tortueux cachds dans les ronces et broussailles;
bref, un vrai labyrinthe, qu'il a fallu parcourir bien souvent pour en retrouver le plan. Tel est l'dtat materiel dans
lequel j'ai trouv6 le poste de Ouan-ngan a mon arrivde au
commencement de Pannie 1896. Je m'installai au-dessous
de Fescalier de la susdite maisonnette, tenant compagnie
a notre confrere chinois, M. P. Ly.
Le lendemain de ma venue coincidait avec la fete de la
Purification de la sainte Vierge. J'allai voir le mandarin
pour faire sceller le contrat d'achat d'une maison, qui
touche au terrain de la mission et qui appartenait a une
societe de lettris. La tr6s sainte Vierge b6nissait ma dd-
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marche et le contrat fat scelle. La nouvelle maison ne fut
pas tout de suite habitable. II faut avoir vu une demeure
chinoise mddiocrement sale pour avoir une idie exacte de
l'tat dans lequel se trouvait ce logement, ndgligd depuis
de longues annies. Ce ne fut qu'apres lavoir nettoyd,
ripard et cripi que j'ai pu transporter mon ameublement
dans ce nouveau logis.
L'annee suivante, la divine Providence me mdnageait
une autre heureuse acquisition, celle d'une propridtd contigue a la n6tre; le document d'achat en fut scellde la fete
de l'Assomption de la sainte Vierge. De cette sorte la propridtd actuelle de la mission forme, a part une irrdgularith
du terrain d'un c6td, un beau et vaste carrd. Si le terrain a
ainsi gagnd en extension, il ne restait pas en arriere par
rapport a son aspect exterieur. Durant trois ans la pioche,
la cognde, la hache ne se reposaient guere; a present le sol
est deja tout A fait uni, et 'ceil se repose avec plaisir sur un
jardin fruitier et un jardin potager, qu'on a plantds et qui
s'arrosent avec I'eau d'un puits, qu'on a creusd, il y a deux
ans, dans notre proprietd.
Apres avoir construit une modeste chapelle pour les
reunions de nos chretiens et un catichumenat plus chbtif
encore, j'ai pens6 a batir une nouvelle residence pour le
missionnaire et pour les confreres qui passent si frequemment par Ouan-ngan et qui sont contents d'y trouver apres
un voyage fatigant un pied-A-terre, oa ils peuvent se reposer pendant un certain temps avant de continuer leur route.
Cette nouvelle maison assez spacieuse est ddjk couverte; et si
Notre-Seigneur, ce Pere des pauvres, daigne aussi a I'avenir
nous tendre sa main puissante et bienfaisante, comme j'en
ai le ferme espoir, elle pourra etre achevie et habitie avant
1'd6t prochain.
Restera encore a batir une 6glise plus grande que notre
oratoire actuel. Car saint Michel, a la protection duquel
S. Gr. Mgr Coqset, avait confid cette station importante,
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ne se contentait point de voir la mission de la ville de
Ouan-ngan reculer ses limites physiques, mais il nous
aidait aussi a I'agrandir spirituellement. Deja un petit
noyau de families chritiennes se forme en ville, il compte
trente Ames, tandis qu'il y a quatre ans, on ne trouvait
dans la ville qu'un seul chrdtien, retenu ici par son office.
De mdme, dans la campagne, en maints endroits, la
lumiere de notre sainte Foi commence A briller et nous
avons Aesperer que si les troubles politiques et les manoeuvres des protestants ne prennent des proportions plus
inquidtantes, le catholicisme reprendra chez nous non
seulement de plus fortes racines dans les regions, oil il
existe ddja, mais qu'il etendra ses branches A fruits encore
plus loin sur le territoire sterile de I'idolatrie.
Je pourrais maintenant vous parler aussi de nos vieux
chritiens et raconter bien des exemples de vertu solide, etc.
F. GA.rrRINGR.

PERSE
Lettre de M. EMILE DEMUTH, pretre de la Mission,
A M. A. FIAT, Superieurgindral.
Ourmiah (Perse), Ic 5 juin 1899.
MONSIEUR ET TRFS HONOR]

PNRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Grace ADieu, au lieu des ddfaitcs que nous rdservait une
nouvelle propagande religieuse, je veux dire la mission
russe, nous avons eu au contraire a enregistrer de bien
consolantes victoires dont voici quelques traits.
En automne dernier, on nous annonqa que cinq missionnaires russes venaient de quitter Tiflis pour etablir leur
residence dans notre district d'Ourmiah et tacher d'y
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gagner le reste des Nestoriens. D'abord nous crumes peu a
ces bruits partis des rangs nestoriens. N'etait-ce pas de
leur intredt de pr6ner le zele de leur eveque, Mar Jonan,
qui, apres bien des annees oisives, s'etait enfin ddcidd As'occuper de ses coreligionnaires?
Neanmoins, nous vimes, un matin, bon nombre de
chretiens se porter i leur rencontre : les uns pour leur
souhaiter la bienvenue, les autres pour satisfaire leur
curiositd. On voulait voir les popes. De nouveaux concurrents nous etaient done arrives, grace A •ievque nestorien.
Celui-ci, sans doute en quete de renommee, avait entrepris
le voyage de Saint-Petersbourg; IA, apres bien des demarches, il avait reussi A se faire admettre devant le SaintSynode, afin de pr6senter A cette haute assemblee 'humble
supplique de vieux prosilytes d'une erreur de quatorze
siecles, desireux de passer aP' orthodoxie a. CetCveque
riformateur amenait en consequence A ses ouailles cinq
missionnaires russes, impatients de signifier A Nestorius
d'avoir a transporter ses penates ailleurs. Apr6s quelques
jours d'un repos necessiti par les fatigues de leur long
voyage, les nouveaux champions commencerent a parcourir
les villages afin d'y recruter des adeptes. L'heure de e6preuve avait sonne pour nous. Pauvre mission de Perse,
quelle crise n'a-t-elle pas dil traverser !...
L'entrde des popes dans les villages dtait, hlas! un
v6ritable triomphe. On n'entendait que ces cris parmi les
Nestoriens: a Faisons-nous orthodoxes, des jours meilleurs
nous seront reserves! a - C'tait Aqui les hebergerait et
les supplierait d'inscrire son nom dans le grand cahier
propagandiste.
La lecture de ces lignes, monsieur et tr&s honord Pere,
vous causera certainement de linquidtude, et vous voulez
sans doute nous demander si les enfants de la sainte Eglise
se sont bien comportes dans cette affreuse tempete qui les
menatait sans cesse de ses rafales. Mais veuillez vous ras-
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surer: nos ouailles ont courageusement resisti et beaucoup
se sont montries ravies de cette bonne occasion de prouver
leur foi, un peu a l'imitation des premiers chretiens.
Ceux-ci etaient mis en demeure de choisir entre les tourments et la religion de leurs juges, ceux-li ont dO surmonter de terribles tentations que ne manquerent pas d'accentuer les menaces de leurs compatriotes.
Oh trouverai-je, en effet, les expressions capables de
rendre d'une maniere exacte, les angoisses poignantes
de ces meres de famille, a qui on adressait ces paroles
brutales et bien propres a ebranler la foi la mieux ancrie:
a Si comme nous, vous n'adhdrez pas A Porthodoxie, la
misere sera disormais votre partage; car vos maris qui, en
gagnant chaque annee la Russie, ont trouve moyen de
vous envoyer de li votre pain quotidien, seront reconduits
a la frontitre persane et condamnes ici a la vie s&dentaire
la plus miserable, A la merci des musulmans, sans protection aucune : vos missionnaires devant nicessairement
s'dloigner. A ces maux physiques donneront la main des
calamitds non moins deshonorantes, car il ne vous sera
plus permis d'enterrer vos morts dans le cimetitre commun
et nous devrons interrompre avec vous tout rapport, m&me
de simple civilite. Si, au contraire, vous nous suivez dans
notre nouvelle voie, alors c'est le bonheur qui vous attend.
L'lslam, par crainte du nom russe, n'osera plus exercer
sur vous ses exactions; terres pour le labour, vignes, protection efficace dans les tribunaux, en un mot, du pain sur
la planche, tout vous sera assure.) - c Pourquoi hisitezvous? s'ecriaient d'autres prosdlytes non moins zles; Tiflis
a vu vos maris courir aupres des popes et renoncer entre
leurs mains A leurs anciennes croyances. Craignez donc le
retour de vos gens, car ils sauront bien vous forcer a les
suivre; d'ailleurs, vous Ie savez, deux regimes de cuisine ne
sont pas admissibles dans un meme minage, et quant i la
religion, il en sera ainsi. DEt, apres avoir semi le venin de
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la peur dans ces families, eux-memes, probablement alldchis par des promesses intdressies, s'en allaient abjurer les
erreurs de Nestorius pour le schisme. Or, malgrd la famine
aux horreurs de laquelle on promettait de remedier par de
larges aum6nes de bld et malgre les a on dit a sinistres de
tous ces oiseaux de mauvais augure, notre petit troupeau a
cri6 bien haut: a Nous ne pouvons renier notre foi pour
des biens temporels! x Loin done d'avoir a enregistrer des
defaites, nous avons eu a constater un heureux mouvement
armenien en faveur du catholicisme. Deux prdtres de cette
nation et trois catdchistes rentrent aujourd'hui dans le
giron de la sainte Eglise, sans compter les laiques, qui, en
plus grand nombre, se montrent maintenant desireux de
devenir des n6tres.
Pouvait-on rester impassible au milieu d'une telle crise
et laisser les brebis se disperser? Certes, il dtait urgent
d'aller bien vite raffermir les timides, en d6truisant les
arguments boiteux de tous les sophistes du jour, et par la
retraite annuelle prmmunir les faibles contre les attaques a
venir.
Je partis doncd'Ourmiah, en dicembre, pour Gulpachan.
J'avais a coeur de venir tout d'abord Ace village qui, Pannde
derni&re, nous avait tant consoles et, qui maintenant,
venait de recevoir la visite des orthodoxes; car j'y avais itd
demandd. Des mon arrivie, je ne tardai pas A m'apercevoir
d'un grand changement. On ne me jette plus, comme auparavant, des regards effaris, en me qualifiant du nom de
papiste; mais catholiques et protestants et mmme des adherents des Russes veulent avoir des nouvelles de la sante des
Missionnaires. En passant, je recueille ces mots de la
bouche des enfants: - Allons A 1'glise, le Patri(Pere) est
venu precher! x L'heure tardive m'oblige a remettre an
lendemain l'ouverture de la retraite. Je profitai alors de la
soiree pour poser quelques questions sur l'itat spirituel de
nos catholiques, apres la tourmente. a Oh ! monsieur, me
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me rdpondit Cacha Benjamin, Gulpachan n'est plus le village d'autrefois rempli de dissensions intestines; mais,
comme vous pourrez d'ailleurs vous en rendre compte cette
semaine, un esprit de religieuse solidarite unit aujourd'hui
les ennemis d'hier. Que votre retraite se borne donc i
quelques paroles de reconnaissance; car, pendant votre
absence, les missionnaires russes sont venus nous visiter, la
faucille en main, se figurant qu'ils moissonneraient peutetre des adeptes dans les rangs catholiques et protestants
comme parmi les nestoriens. Javais bien essayd, dans trois
ou quatre sermons, de precautionner mon troupeau contre
les promesses doucereuses des partisans de la nouvelle propagande, neanmoins je n'etais pas sans apprehender alors la
chute de quelques-uns qui, plus faibles et en possession de
biens en litige, se laisseraient peut-etre allicher par I'espoir d'obtenir protection efficace contre leurs oppresseurs.
Or, contre mon attente trop peu charitable, ces braves gens
ne se contenterent pasde confesser hautement leur foi, mais
ils vinrent meme, en assez grand nombre, au presbytere,
protester de leur attachement a leur Pasteur Cette conduite
idifiante eut son retentissement parmi les protestants, qui,
ne voulant pas passer pour moins constants que les catholiques, ne deserterent pas leur temple, nous laissant ainsi
pour lavenir un vaste champ A conquerir. Rdjouissez-vous
done, avec moi, continua le bon pr.tre, car pas un catholique n'a abandonn6 la vraie cause; de plus, j'ai A vous
presenter un joli bouquet de six conversions protestantes.P
Pouvais-je trouver un champ mieux dispose pour la bonne
semence d'une retraite? Aussi, que de fruits n'a-t-elle pas
produits! Chaque jour, l'glise itait bondee d'une foule
appartenant & quatre religions; trois cent cinquante A
quatre cents personnes se pressaient matin et soir pour
entendre la parole de Dieu. On y voyait des catholiques, des
luthdriens, des presbyteriens et meme beaucoup d'orthodoxes; tous en sortant de I'glise, comme une fois je le re15
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marquai, s'accordaient malgrd des haines pricidentes et
invdetrees.
Cette fois, personne ne se fit prier pour s'approcher du
sacrement de la reconciliation; aussi d6s le matin de
1'avant-dernier jour, hommes et femmes montent la garde
aupres du confessionnal, m'invitant a y passer la journae
et une bonne partie de la nuit. Au moment da sermon du
matin, quelques barbes blanches me demandent une minute
d'entretien; puis, d'un air qui ne saurait souffrir d'objection, me disent : i N'avons-nous pas assez mdritd de la
sainte Eglise pour que 1'Envoyd du Saint-Pere vienne
nous encourager lui-meme par quelques bonnes paroles?
Envoyez done, sur-le-champ, un courrier a Ourmiah pour
prier Sa Grandeur, Mgrle Dilegul
apostolique, de repondre
A nos dsirs ! a Je ne me fis pas prier; un cavalier est designd seance tenante; il part, et, dans I'apr6s-midi, Mgr Lesne
faisait son entrie dans le village.
Comment rendre Pimpression produite sur les coeurs,
lorsque notre vdnerd dilegu, apostolique, revdtu des ornements pontificaux adressa, le soir, une paternelle allocution
A un auditoire compact qui avait do diverser le trop-plein
de ses rangs dans la cour de l'eglise? Nestoriens et protestants 6taient Ia, dbahis, devenus tout yeux et tout oreilles
pour entendre les paroles de paix qui leur itaient adressdes
et jouir du spectacle, si nouveau pour eux, de nos pieuses
cerimonies. L'dtonnement redoubla et se manifesta par
des exclamations impossibles Atraduire, lorsque Sa Grandeur, A la sortie de l'eglise, binit paternellement les petits
enfants que mille bras maternels lui tendaient. a Oh!
Prre, me dit en ce moment-la un catholique, je crois que
maintenant nous pouvons aller de lavant et le front haut! a
Les fruits de la retraite avaient depass6 nos espirances. Les
catholiques de Gulpachan et de deux autres petits villages
environnants s'etaient approchis, sans abstention aucune,
de la sainte table.
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Le dimanche A midi, nous quittames le village bien a
regret. Monseigneur retourna a Ourmiah, et moi, je me
dirigeai vers Eriava pour y donner la mission. C'est ma
premiere retraite dans cette localiti, qui est composee d'elements armeniens et chaldeens; ceux-ci catholiques ou
nestoriens. II y a quinze ans que notre siminaire de Khosrowa a envoyC Il deux pr8tres: Rabbi Cacha Abraham pour
les Chaldeens et Der David pour les Armeniens. Quel
malheur que nos modiques ressources ne nous aient pas
encore permis de doter ces der:.iers d'une petite iglise qui,
actuellement, ferait bon effet et faciliterait beaucoup les
retours! Faute de mieux, notre chapelle reunit tour Atour
les fideles des deux nations. Dans ce village, la grAce opere
efficacemeht sur un jeune homme arminien, qui foulant
aux pieds la critique, vient humblement solliciter d'dtre
recu dans le giron de la sainte Eglise.
C'est alors que, pour la premiere fois, je remarque 'heureux mouvement des Armdniens grdgoriens vers le catholicisme, dans nos villages d'Ourmiah. Dans le cours de la
semaine, je fus invitd par ces braves gens A faire partie du
jury champetre, dtabli a Foccasion d'un litige entre catholiques et grigoriens. Ce fut pour moi loccasion de faire
plus ample connaissance avec un pretre arminien du parti
dissident, nommi Der Av6dis Chaghoian, vicaire gineral,
a Ourmiah, de l'iveque schismatique arminien de Tauris.
Le procks en question termind a 1'amiable, ce prdtre me
declara avoir d'importantes communications A me faire,
me priant de lui indiquer un endroit pour cela. C'etait
facile, notre modeste presbytere 6tait tout design6 pour
cette entrevue. La, il me ddclara sans pdriphrase, son intention de se convertir: v Ce n'est pas aujourd'hui, me dit-il,
que j'ai pris cette rdsolution. II y a quelques anndes, un
grand cours d'instruction religieuse m'ayant idt confid, je
dus m'appliquer Aconnaitre a fond les dogmes de notre
religion; cet examen m'a mis sur le vrai chemin. Vous
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allez sans doute me parler de 1'addition du Filioque? Mais
je l'ai acceptee et enseignie a mes 6elves, comme le requiert
la foi catholique; je ne puis aussi qu'adhirer de tout mon
coeur A tous les dogmes concernant le magistrte de
l'Eglise. Quant aux erreurs d'Eutychs, elles sont trop
dvidentes pour n'dtre pas jugees dignes de la reprobation universelle. Veuillez done communiquer mes intentions a Mgr Lesn6, que j'ai deja eu le bonheur de
connaitre, et l'assurer que la vue des bienfaits prodigues
aux chretiens d'Ourmiah, par l'Eglise catholique, a puissamment contribu6 a rendre efficace mon disir de travailler plus parfaitement a mon salut et a celui de mes
compatriotes. n C'dtaient la de bien belles dispositions.
A mon retour, j'en parlai donc A Sa Grandeur qui put
juger par Elle-mime de la sinceritd de ce prdtre.Aujourd'hui,
il se prepare a donner les signes publics de sa conversion A
notre population d'Ourmiah, et, nous aimons A 1'esperer,
son abjuration sera un bien puissant stimulant pour ses
anciens coreligionnaires, vu surtout qu'a un extirieur avenant il joint une parole tris persuasive qui, aidde de la
grace, ne manquera pas de porter ses fruits. DejA un diacre
ra suivi dans la bonne voie; un autre pritre, nommi Der
Grigoire et un catechiste ont aussi sollicit6 la faveur de
rentrer sous la houlette de Pierre. Quel bonheur, monsieur
et tres honore Pere, si ce joli bouquet pouvait, le jour de
I'Assomption, etre pret A paraitre au pied de I'autel de
Marie!
L'agitation religieuse, occasionnee par les ddmarches de
1'lveque nestorien nous fit d'abord craindre que, les orthodoxes russes s'unissant avec les nestoriens et les protestants,
il arrivit que ceux-ci deviendraient un epouvantail pour
les catholiques qui tomberaient dans le dicouragement et
la tiedeur. Mais la mis6ricorde de Dieu veillait; aussi,
enhardis par la bonne tenue de nos gens, m6thodistes,
presbytiriens et luthdriens, au lieu d'incliner .vers les
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nouveaux venus, commencerent au contraire A se rapprocher de nous, montrant plus d'amabilit6 dans leurs rapports
avec nos pritres et leurs ouailles, et par IA meme nous
fournissant les moyens de nous faire connaitre a eux, et
ainsi de travailler plus ouvertement et plus fructueusement
a les ramener A la sainte Eglise.
C'est ainsi qu'A Digala la retraite a eu de tres heureuses
consequences. Ce village que l'on pourrait appeler 1'arsenal
du protestantisme dans l'Aderbedjan, envoie, A des intervalles tr6s rapprochds, bon nombre d'dleves au college
americain d'Ourmiah. Ces etudiants, apres quelques annies
de thdologie regoivent le titre de pasteurs et sont disperses
sur tous les points de la sphere protestante d'Ourmiah, de
Salmas, Souldons et meme de Kirmanshah. Tel etant le
prosdlytisme de ce centre pernicieux que ce ne fut pas
sans une vive apprehension que j'y essayai une mission.
Le premier jour, je me trouvai en face d'un bien pietre
auditoire, vu l'importance du village. Le deuxieme jour,
je ne pus remarquer que la presence de nos douze families
catholiques. II me fallut bien alors secouer la torpeur, me
montrer plus confiant en la grace de Dieu, autrement
j'eusse risqud de dicourager nos gens, ddja fatigues par les
fanfaronnades nestoriennes. Nous nous mettons donc A
l'ceuvre sdrieusement, et, le cinquikme jour, 250 personnes
ddsireuses d'entendre des sermons papistes s'etaient jointes
aux catholiques. L'aristocratie protestante 6tait la: deux
pasteurs, plusieurs catichistes et bon nombre de notables,
recevant le pain de la parole divine, qui leur etait donni
cependant avec la prudence necessaire pour ne pas oppresser
ces consciences si peu pr6pardes a une telle nourriture.
Nous prenions bien garde de ne pas exciter les susceptibilitis sectaires par des attaques trop reitirees. Le pasteur
lutherien, Jean, un brave homme, s'en aperqut; et un soir
a la sortie de P1glise, il me dit: Sahah (maitre), parlez
plus clairement: nous sommes venus entendre les dogmes
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catholiques dans toute leur evidence! a II n'y avait pas &
se faire prier; d'ailleurs, toutes ces precautions oratoires
me fatiguaient. Aussi le lendemain, j'abordai les deux sujets
de la Confession et de la Presence reelle; vint ensuite
l'Unit6 de l'Eglise, et la fin de la retraite nous apportait ses
consolations. Bon grd, mal gre, nos pretres et le Missionnaire durent se rendre A une invitation faite par les gros
bonnets du village, en timoignage de reconnaissance:
a Sahab,me dit le plus age des pridicants,nous devons avouer
qu'on vous avait mal peints; c'est pourquoi nous vous
prions de nous excuser de la froideur dont nous avons fait
preuve Avotre gard jusqu'aujourd'hui.Continuez, et soyez
assures qu'alors votre heritage prendra de Pextension I
Avec quel empressement nos catholiques ne vinrent-ils pas
s'asseoir au divin banquet! Les figures etaient rayonnantes,
.car la retraite avait mis fin aux sarcasmes dont toutes ces
diverses sectes n'avaient jusque-la cessi de les fatiguer.
Content de laisser les Russes en arriere, je partis pour.
Ardichai, afin de premunir nos gens contre les embaches
que l'ennemi allait bient6t leur tendre. La paroisse ayant
iti avertie le matin que la mission serait ouverte le jour
m6me, je n'eus qu'a me rendre a l'glise aussit6t mon arrivee, heureux d'y constater deja trois cents personnes presentes, dont plusieurs nestoriennes, qui, se souvenant de
la retraite passee, n'auraient pas voulu, pour tout au monde,
Etre privees de jouir encore de ce bienfait. L'affluence alla
toujours en augmentant, et le jeudi nous comptions neuf
cent trente auditeurs. Plusieurs fois, on m'interrompit :
a Parlez plus fort, disait-on, au dehors de Peglise; la cour
est pleine! 7 Que d'incidents vinrent consoler le Missionnaire au milieu de cette bonne population! Un jour
que je me rendais A li'glise pour le sermon, j'entendis de
brayants clats de rire partir d'un groupe occupd a observer
une etable de village. Etonni de voir ce monde arrete au
lieu de r6pondre au son de la cloche, je m'approchai et ne
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pus r6primer, moi aussi, un sourire, en voyant un paysan
jeter en l'air balais, beches, fourches, et reprimander, d'un
ton bourru, sa femme et ses enfants : a N'avez-vous pas
honte, leur criait-il, de pritexter des occupations d'ecurie
aupres des b&tes a comes pour vous excuser d'aller entendre un sermon? Allez done apprendre a retenir votre
langue et a aimer votre prochain ! ; Et toute la famille de
s'incliner devant les paroles de ce brave homme, qui 6tait
un presbyterien. Un tel auditoire devait payer au moins un
petit tribut A la retraite; aussi, eames-nous cinq conversions de nestoriens. Comme a Gulpachan, on voulut, li
aussi, 8tre honord de la visite du Diligu6 apostolique, le
digne archeveque, qui fut heureux de venir cl6turer la retraite, apr6s avoir vu se succeder, a la sainte table, de longues files d'hommes, de femmes et d'enfants, qui, la veille,
avaient occupd deux pritres au confessionnal pendant dixhuit heures. A notre depart, les barbes blanches promirent
de faire de I'apostolat aupres des jeunes gens, lorsque le
moment de rlpreuve aurait sonn6 pour le village.
Je continual alors mes pdregrinations, croyant voir la
retraite de Bahari s'ecouler tranquillement; mais les deux
premiers exercices etaient A peine termines qu'un courrier
arrivait d'Ardichai, m'annoncant I'arrivie des Missionnaires
russes et me priant de venir. J'attendis cependant jusqu'au
lendemain matin, et, le sermon fini, je me mis en route en
compagnie de notre pr&tre. Une heure et demie apres, nous
entrions dans le village, au grand itonnement des orthodoxes, qui me croyaient, sans doute, A dix lieues de 1a. Aupros de Plglise nestorienne se tenait une foule compacte,
venue la pour changer de religion, s6ance tenante. Les catholiques assistaient de loin a la ddbacle de Nestorius. Une
jeune femme catholique, qui avait pu penitrer, avec quelques compagnes, jusqu'au coeur de Passemblde, voulant
ainsi se donner le plaisir d'entendre ses compatriotes hietrodoxes appeler la tres sainte Vierge Mere de Dieu, fut
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remarquee; on lui demanda aussit6t si elle aussi voulait
abjurer sa foi. a Jamais dit-elle; je suis ici tout simplement pour vous entendre accepter ce que, jusqu'aujourd'hui,
vous aviez toujours nid : la materniti divine de Marie!
- Mais, malheureuse, lui repondit-on, vous ne reflechissez done pas qu'en persistant dans vos resolutions, vous
allez faire expulser votre mari de la Russie, vous condamnant ainsi, vous et vos enfants, A mourir de faim ! Raison de plus alors, dit-elle, pour devenir plus fervente
catholique qu'auparavant. Depuis six ans que mon mari a
quitte la maison, afin de gagner le pain de la famille, il n'a
plus donn6 signe de vie; tantmieux, si on me le ramene, je
pourrai enfin promettre a mes enfants un avenir plus heureux. , Sa replique lui eat peut-etre gagn6 quelques bousculades, si elle ne se fat esquiv6e au plus vite.
La conduite de nos gens d'Ardichai cut aussit6t son echo
dans les villages environnants, qui, tous, persiev&rrent fidclement dans la vraie foi.
Je retournai a Bahari finir la retraite. Elle, non plus, ne
fut pas sterile. La grace avait touchb une Armenienne.
Nous comptAmes 1A cent sept communions.
Comme PannCe derniere, nos deux villages de Kiossabad
et de Baridjoukh demanderent la mission. J'y allai done,
joyeux de leur communiquer en m&me temps les nouvelles
importantes des environs. Les exploits de leurs freres dans
la foi ne manquerent pas de les rejouir et de les exciter A
profiter des graces de la retraite. Tous, soit cent dix (ce
sont les seuls habitants chretiens des deux localites), reCurent
Jesus-Eucharistie.
Restait Chimchadjehan. A mon arrivie, les habitants de
cette localiti exprimerent leur etonnement de ce qu'on les
avait fait attendre si longtemps. Des les premiers jours de
la retraite, les toits des maisons voisines de i'glise se couvrent d'impatients, qui, avant chaque exercice, invitent
Rabbi Cacha Simon (Pl'loquent panegyriste chaldden du
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bienheureux Jean-Gabriel en I890) Asonner la cloche sans
plus de retard : a Cela s'annonce bien, me disait alors ce
z6li pr4tre; nos affaires vont bien! v En effet, la fin de la
semaine amenait au confessionnal cinq convertis, dont deux
protestants, et les autres nestoriens. Tous les jours, rlglise
dtait comble; le catechiste presbyterien nous fit, lui aussi,
1'honneur de sa presence. Un soir, apres le sermon, nous
eCmes toutes les peines du monde A faire sortir de l'6giise
une vieille nestorienne : a Pourquoi me chassez-vous? disait-elle, c'est la maison de Dieu, je veux y rester! Ne savezvous done pas que mes oreilles n'ont jamais entendu dans
nos tristes temples chanter comme ici les louanges du Criateur? » C'dtait une convertie.
Le dimanche matin, toute la population catholique, le
maire en tate, accourut a la table sainte. La, quatre-vingtsept communions.
Fallait-il, apres avoir nourri la plaine, laisser languir le
Kurdistan? Non, assurdment. Puisque Mavana et Guinguatchine demandaient avec instance une mission, sans
retard, je me mis en chemin. J'itais heureux de revoir Mavana, la Sparte chalddenne, qui cache dans ses murs de
terre trois cents geants de vingt-cinq A quarante ans, capables de barrer le chemin i trois mille Kurdes, si feroces
qu'ils soient. A Ourmiah, quiconque dit : a Foi de Mavanalis v, entend par li une foi bAtie sur le roc, la foi de gens
qui ne craignent ni les balles du Kurde, ni 1'ariditi de
la montagne. Plusieurs fois on m'avait dit que quand le
gouvernement persan demandait A ces montagnards chaldiens d'aller punir les Kurdes de leurs brigandages, alors
catholiques et nestoriens, unis au moment de la bataille,
se rendent A notre eglise, didide a la sainte Vierge, pour
demander A la bonne Mere de preserver les combattants du
plomb meurtrier; et, une fois cette pieuse recommandation
de l'Ame terminde, chacun cache dans sa large ceinture une
poigne de terre de 1'dglise, en signe de veneration. Alors,
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malbeur APennemi qui devra experimenter, a la course, la
vigueur du jarret de ces jeunes guerriers; s'il ne s'empresse de lacher le butin, leurs balles, qui s'egarent rarement, lui auront bient6t fait mordre la poussiere. Je voulais savoir A quoi m'en tenir au sujet de leur devotion, tant
pr6nde, A la sainte Vierge. La retraite en itait une bonne
occasion. Bient6t je vis tout le monde, hommes, femmes
et enfants, reciter le chapelet avant chaque exercice, avec
une pikte que l'on chercherait en vain dans d'autres milieux moins eprouves que ce village. II va, sans dire, que
l'glise ne presente aucun vide au moment du sermon.
Jamais elle ne s'effacera cette impression que tout Missionnaire eut eprouvee comme moi le jour de la cl6ture de la
retraite a Mavana, a la vue de cent cinquante jeunes hommes, magnifiques de tenue, qui, apres avoir jete a terre leurs
poignards, dont ils ne doivent jamais se siparer, viennent
tous, comme de doux agneaux, s'agenouiller a la table
sainte pour recevoir le Dieu des forts des mains de leur
pr&tre, montagnard comme eux, et ensuite laisser la place
aux vieillards, aux femmes et aux enfants, eux aussi disireux de se placer, dans leur faiblesse, sous la puissante
igide de Jesus-Eucharistie. Cette annee, nous avons donc
itd l'objet d'une protection speciale de la Providence, puisqu'A la tempdte a succied un ciel serein. Nous avons eu
bon nombre de confessions et de communions; des repentirs depuis longtemps attendus, et, enfin, plusieurs retours
de pauvres 6gares.
Je ne dois pas oublier de vous raconter un fait important. Je veux parler de la conversion d'un village entier
d'Armeniens dissidents, qui habitent bien loin d'Ourmiah
parmi les Kurdes des deux tribus Mangour et Mamich. II
y a quelques mois, Mgr Lesni ayant appris l'tat miserable,
au point de vue spirituel, de ces pauvres chretiens, m'envoya en reconnaissance chez eux. Je partis, en compagnie
d'un domestique, a qui je dus bient6t adjoindre un guide

-

227 -

kurde. Apres cinq jours de cheval, nous arrivames a Teuwla, le village en detresse. Notre brusque et anormale apparition au moment du cripuscule du soir, causa tout
d'abord une vive inquietude a ces pauvres paysans; les
femmes et les enfants dicamparent au plus vite en criant :
SC'est un Seide persan; cachons-nous? a Cependant, un
jeune homme s'approcha, nous priant de nous expliquer
sur le but de notre visite : a Je suis pretre, lui dis-je, et enII1n'en devoye chez vous pour des motifs charitables !
manda pas davantage. -

a Sois le bienvenu, maitre, re-

pondit-il, et, pour cette nuit, tu commanderas dans ma
maison; tu es mon h6te, toi et tes gens! a En voyageurs
harasses, nous ne nous fimes pas prier, et, deux heures
apris, j'etais entouri d'une dizaine d'hommes graves que je
questionnais sur leur foi. J'appris alors que ce village dtait
autrefois desservi par un pretre armenien schismatique, qui
chaque annde venait binir les mariages et baptiser : Mais,
me dit celui qui paraissait dtre le chef, ses visites sont devenues trop rares; de plus, dans mes voyages a Ourmiah,
j'ai pu connaitre les missionnaires Frenghi, c'est pourquoi
nous sommes joyeux de devenir v6tres, mais A la condition
qu'un pretre et une icole nous seront donnis; les quatre
villages des environs ne manqueront pas de reconnaitre,
eux aussi, les bienfaits prodiguds a leurs habitants et se
joindront vite a nous. a Quelle bonne nouvelle h rapporter
AMgr Lesnd, me disais-je. Le lendemain, une distribution
de croix et de mddailles acheva de gagner les coeurs, non
pourtant sans m'emouvoir profondiment lorsqu'une pauvre chritienne m'adressa ces tristes paroles : a Ce sacrifice
(en langue Kourban), que vous appelez communion,
qu'est-ce donc? Dis-le-moi, je t'en prie; je ne 1'ai jamais
vu. Est-ce du pain comme celui que nous mangeons ou
bien est-ce une autre matiere que je ne connais pas?... a
Sans doute que la pauvre femme dtait a Teuwla depuis pen
de temps, venant des villages voisins, qui situes au milieu
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des tentes kurdes, sont plongis, je le sais, dans les tinebres
d'une ignorance epouvantable. Plaise B Dieu, que les dons
de quelque ame charitable nous mettent Ameme de satisfaire
promptement le desir de tous ces braves gens, et alors la foi
aura bient6t fait de produire parmi eux les fruits les plus
consolants.
Voki qu'aujourd'hui meme deux nestoriennes devenues orthodoxes, sans avoir cherchi a connaitre la nouvelle religion qu'on leur avait proposde, viennent supplier
Mgr le Deldgud apostolique de ne pas leur refuser la faveur
de rentrer dans le giron de la sainte Eglise. Apres un certain temps d'dpreuve et lorsqu'elles auront requ 1'instruction nicessaire, leur demande sera exaucde.
Recommandant toutes ces nouvelles conversions i vos
ferventes prieres, j'ose aussi, monsieur et tr6s honori Pere,
solliciter pour moi, votre pricieuse binddiction. Votre, etc.
E. DEMITH.

SYRIE
NOTICE SUR M. JEAN BAGET
PR9TRE DE LA MISSION

(1823-1897)

Notre province de Syrie a perdu son venerable doyen
dans la personne de M. Jean Baget, supirieur de notre
maison de Tripoli. Sa mort a eti le digne couronnement
d'une vie remplie de toutes sortes de bonnes oeuvres,
comme elle fut un modele de toutes les vertus qui font le
bon Missionnaire. La voix unanime de ses confreres et des
Filles de la Charite qui l'ont connu a proclami la saintetd
de M. Baget. Bien plus, toute la population de Tripoli,
catholiques et schismatiques, les musulmans eux-mimes
avaient pour lui la plus grande vineration; et ce sentiment
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a surtout dclat4 a 1'heure de sa mort, par les regrets unanimes qu'elle a provoquis, et tous se sont dit les uns aux
autres: a Nous perdons un saint. a Un effendi musulman,
voisin de la maison, fut si affecte de la mort de notre vendrable confrere, qu'il ne put rien manger de la journie et ne
fit que pleurer. Sa femme, surprise, lui ayant demande pourquoi il pleurait ainsi ce chritien, il lui ripondit : a Oui,
c'est un chrdtien; mais c'est un homme de Dieu. a Ce musulman n'avait presque jamais adresse la parole a M. Baget;
mais, en le voyant passer souvent devant chez lui, il avait
admire sa modestie, son maintien religieux. De plus, il
l'avait vu a maintes reprises courir au secours des malades,
surtout i P'poque des epidimies, et il lui avait voud une
veneration qui, du reste, 4tait partagde par un grand nombre de ses coreligionnaires.
M. Baget naquit le 3o mai 1823, a Saint-Gaudens, diocise de Toulouse, au sein d'une famille qui conservait,
comme son plus precieux hiritage, la foi robuste des vieux
chrdtiens et le sentiment de la crainte de Dieu. A en juger
par resprit religieux qui fit le fond de son caractare, il dut
recevoir une 4ducation fortement chritienne, qui le porta
bient6t & embrasser 1'etat eccl6siastique. Ce qui Pattirait
vers le sanctuaire, ce n'itait pas le d6sir de s'affranchir des
soucis du monde, pour lequel il ne se sentait pas fait, mais
bien le zele de la gloire de Dieu et du salut des ames. Pendant qu'il etait au grand sdminaire de Toulouse, il vit partir plusieurs de ses condisciples pour les Missions etrangeres, et concut des lors le desir de les imiter. La difficulti
dtait de savoir oii Dieu rappelait. Sur.ces entrefaites, un
lazariste, qui a occupd ensuite une haute situation dans la
Compagnie, M. Jules Chevalier, ayant ete invitd a pracher
une retraite au grand seminaire, le jeune seminariste fut
edifid, et resolut d6s lors d'entrer dans la famille de SaintVincent. Aux vacances suivantes, il vint a Paris, et fut en-
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traine par d'anciens condisciples au siminaire du SaintEsprit, oi, du reste, ii ne sijourna que quelques mois. En
fivrier 1848, la Revolution obligea les directeurs de cet etablissement h licencier leurs eleves, et notre futur Missionnaire se trouva tout d'un coup jeti sur le pave de la capitale, sans savoir ce qu'il allait devenir. Ne voulant pas rentrer dans sa famille, qu'il avait eu tant de peine a quitter, ii
erra pendant quelque temps dans- les rues de Paris, entra
dans plusieurs gglises et se recommanda avec ferveur a la
divine Providence. C'est alors qu'il se ressouvint du desir
qu'il avait eu autrefois d'entrer a Saint-Lazare. Aussit6t ii
va se presenter et obtient son entree dans la Congregation.
C'est ainsi que M. Baget fut amend dans la famille de SaintVincent, par une revolution que les hommes n'avaient pas
faite pour cela. II fit bien voir la solidite de sa vocation, par
le courage avec lequel il triompha des rudes 6preuves que
lui fit subir M. Martin, alors directeur du seminaire interne,
qui se plaisait a exercer ainsi la vertu des jeunes Missionnaires.
Ordonnd prdtre en i85o, il fut aussit6t envoyd en Syrie.
Damas fut sa premi6re maison : ii y passa huit ans a faire
la classe aux enfants qui friquentaient notre ecole. Des les
premieres annees de son ministere, rapporte un confrere qui
fut alors son dleve, son bonheur 6tait de faire le catichisme
aux enfants, passant successivement dans les diverses
classes, qu'il dirigeait presque seul, et ne reculant jamais
devant la fatigue. Y
En I858, il fut appele A Beyrouth pour aider M. Amaya;
et la, comme A Damas, il fut le bras droit de son superieur
dans toutes les aeuvres qu'entretenait ce zldC Missionnaire.
Antoura ayant eu besoin d'un confrere ddvoue, ii y fut
envoy6 l'annde suivante, et les fatigues qu'il s'imposa lui
firent contracter une penible infirmitd qui le fit souffrir le
reste de ses jours.
L'expidition francaisc de 186o donna a M. Baget 1'occa-
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sion d'exercer son zele sur un nouveau champ et, en mnme
temps, de montrer la fermeti de son caractare. Nomm6
aum6nier du camp dtablit A Cab-Elias, il se livra avec
ardeur a ses nouvelles fonctions. II n'itait pas homme A
chercher, par des concessions que n'autorisent pas les
regles du devoir, A gagner les bonnes grAces de personne. Un
jour on vint le prier de. faire !es obsdques d'un soldat tu6
en duel. Notre aum6nier refusa net, et fut aussit6t l'objet
de la critique ginerale, qu'il supporta sans broncher. Son
rappel ayant dtd demande aux superieurs, il fut oblige de
revenir a Beyrouth, d'ot on 1'envoya a Tripoli. C'est alors
que commenqa pour notre confrere une carriere o4 ildevait
diployer, sans entraves disormais, son zele d'ap6tre : les
missions dans les campagnes, pour lesquelles il etait si bien
prepard. Sa connaissance de la langue arabe, sans laquelle
un Missionnaire ne peut entrer en rapport avec les populations de la montagne, lui rendit ce minist&re facile. Pendant quatre anndes consdcutives, il parcourut les villages des
pays de Tripoli et s'avanga meme jusqu'A la grande plaine
d'Accar; tout le monde parle encore des fruits abondants
qu'il recueillit dans ce ministere. Ce qui touchait les coeurs,
ce n'etait pas tant son talent de predicateur et sa science,
que sa vertu, sa charitd, sa patience, son esprit de foi et sa
grande mortification. II ne savait pas ce que c'itait que de
se procurer des soulagements, et il se faisait un devoir de
suivre le rdgime souvent miserable des paysans de ces pauvres contrdes, mangeant comme eux le pain noir, les olives,
les legumes assaisonnes A I'huile. En careme, 1usage de
la viande, des oeufs et du laitage lui dtait inconnu : a Que
dirait-on, dans le village, rdpondait-il A ceux qui lui conseillaient d'user des adoucissements permis aux Latins, si on
me voyait enfreindre les lois du jedtne et de l'abstinence en
vigueur dans le pays? x Son mobilier itait celui des pauvres;
une natte ou un miserable matelas etendu a terre, tel dtait
souvent son lit en mission. Tr6s heureux encore, quand la
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pluie ou la bise ne venaient pas le deranger dans son sommeil. A ces mortifications peu apparentes aux yeux du
public, qui ne comprenait pas tout ce qu'elles avaient de
penible pour un homme qui n'y avait pas iti accoutumd,
il ajoutait les macerations, les longues veilles devant le
Saint Sacrement; car chez lui la priere etait un besoin; elle
6tait son grand moyen d'action, celui qu'il recommandait
a tous. Faut-il ajouter a ces penitences volontaires celles
qu'il rencontrait encore malgrd lui dans son p6nible ministere? Lui, si propre dans sa personne, passait des semaines
et des mois entiers dans des lieux remplis d'ordures et de
vermine; et cela, sans jamais se plaindre.
On ne doit pas s'dtonner qu'un tel Missionnaire ait fait
des prodiges. II en a vraiment accompli dans plus d'un
genre : prodiges de conversions, prodiges de guerisons,
prodiges d'intercession. Voici quelques faits rapportis par
ses confreres et les Sceurs de Charith qui Pont le mieux
connu.
K II n'a qu'A paraitre au milieu d'une population,
disait
M. Reygasse, alors son superieur, et la confiance de tous
lui est aussit6t acquise. Avant meme qu'il air ouvert la
bouche pour annoncer la parole de Dieu, les gens sont dejA
touches par la modestie et I'air de saintete qui le distinguent. Ses auxiliaires, confreres ou collaborateurs, avaient
beau precher plus correctement et plus longuement que
lui, le peuple preferait toujours son langage plein d'onction
et de pikte. Et Dieu benissait d'une maniere frappante les
efforts de son fiddle serviteur.
Souvent le ciel appuyait sa parole en punissant severement ceux qui metaient des entraves a son ministere. A
Toula, pr6s de Batroun, un homme influent voulut lempecher d'eriger dans la paroisse la confrerie de la SainteVierge. M. Baget pria humblement cet homme de ne pas
persister dans son opposition. Peine perdue. Notre confrere
lui pridit alors qu'il allait encourir la colere de Dieu par
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son obstination, et bient6t une sorte de prodige vint appuyer la menace du Missionnaire. Un bAton qu'il tenait A la
main, etant tombie terre, se rompit en plusieurs morceaux
sans qu'on put comprendre comment cela s'itait fait. Quelque temps apres, diverses calamites fondirent sur le coupable, et tout le monde y vit le chAtiment de son obstination. A Abdulli, un homme plein de force, s'dtant rendu
coupable d'une faute analogue, mourut subitement le lendemain en cultivant son champ. A Bechalia, c'est un parent
mmme du cur6 qui, le lendemain de l'ouverture de la mission, organise, malgrd les r6clamations du Missionnaire,
une noce tres bruyante, dans le but de ditourner la population des exercices de la mission. Mais pendant la noce, une
bagarre survient, et le coupable est tud d'un coup de fusil
mal dirige. Ce chitiment frappa les habitants de consternation, et la mission eut un succes merveilleux.
En revanche, des personnes qui eurent recours a ses
prieres obtinrent des guerisons merveilleuses. Ainsi, encore
A Abdulli, un homme endurait des coliques atroces; on
vient trouver M. Baget, qui se rend aussit6t aupres du malade, bdnit de 1'eau et Pen asperge. La colique cesse sur-lechamp. Le frere de M. Stephan, evdque de Tripoli, fut
gueri de la mdme faqon d'une maladie qui I'avait conduit
a deux doigts de la tombe. On raconte beaucoup d'autres
fairs de ce genre, qui tiennent du prodige; mais I'humilitd
de notre confrere les a toujours couverts du voile du silence
le plus absolu. a 11 y a un an, dit une sceur de Tripoli, un
homme de Hadath, dtant venu A notre maison, apercut
M. Baget dans la cour et se mit i crier : c Abouna Hanna !
Que je suis heureux de vous revoir! Vous souvenez-vous de
la mission que vous avez donnee autrefois dans notre
village, et du jour oi, pendant que vous donniez la binddiction, la musique arabe se mit A jouer toute seule? x
Encore un fait; c'est M. Reygasse qui Pa rapportd. A la
fin d'une mission, au moment oil M. Baget donnair la der-
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niere benediction aux habitants, tous les animaux qui se
trouvaient 1 tomberent a genoux, comme pour prendre
part a cette binddiction.
Telle etait la haute opinion qu'on avait de la vertu de
notre confrere, que quand M. Bel, visiteur de la province
de Syrie, fut nomme vicaire apostolique d'Abyssinie, ce
fut sur lui qu'on jeta les yeux pour le remplacer. II vin
done a Beyrouth, et, sur ce nouveau theatre, il continua a
diployer son zele, non plus parmi de pauvres paysans,
comme ii eCt disird toujours faire, mais aupres des Filles
de la Charit6 qui avaient en cette ville des oeuvres tres florissantes. On peut dire que, la comme ailleurs, il se donna
tout entier a son ministere. Ii fut bient6t godtd, et des Soeurs,
et de la nombreuse jeunesse qu'elles groupent autour
d'elles; et on n'a pas encore oublid avec quel zele il s'acquittait de sa charge et de ses devoirs de directeur des Ames.
Cependant il s'aperqut bient6t que la besogne etait au-dessus
de ses forces, et il demanda a dtre relevi de son empioi.
Les superieurs, qui comprenaient sa situation, firent droit a
sa requite et il fut remplace, en i866, par M. Devin.
M. Baget deploya en cette circonstance les marques d'une
rare vertu. Non seulement il se soumit humblement a la
decision de ses supdrieurs, mais encore il consentit a demeurer comme simple confrere dans une maison oi il avait
exerci la plus haute charge de la Province. Et pendant les
deux annies qu'il resta encore i Beyrouth, il assista et contribua m4me desa personne A la transformation des oeuvres
qu'il avait etablies et organisees, sans jamais se permetire
la moindre observation. Soumis autant et meme plus que
ses autres confrdree aux ordres du nouveau visiteur, il ne
faisait rien sans le consulter, meme dans les choses qui lui
etaient les plus familieres. Cest ainsi qu'il comprenait le
devoir d'un bon Missionnaire.
Revenu a Tripoli en 1871 pour aider M. Reygasse, qui
1e rclamait, il se remit sans aucun effort sous sa conduite,,,
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et reprit le cours de ses missions, comme si rien ne les avait
interrompues. Un jeune confrere, passant alors a Tripoli,
demanda a M. Reygasse: c Que fait done en ce moment
notre ancien visiteur? Se plait-il dans son office, aprts tant
d'anniesdesup6riorit ?-Ah! r6pondit gravement M. Reyr
gasse, ne me demandez pas s'il s'est de nouv'eau habitud
aux missions dans la campagne. C'est un saint Missionnaire, que I'esprit de foi et l'obeissance ont style et brise a
tout. Je voudrais en avoir trois ou quatre de sa trempe, et
je me chargerais, par leur moyen, de reveiller la foi et
famour de Dieu dans tout le pays. Heureux les villages a
qui il a drt donni d'tre evangilises par lui!
Son abnegation fur admirable toute sa vie; mais eile
iclata surtout A 1'epoque de son second sejour a Tripoli. M. Reygasse ayant cru devoir obtemperer aux pressantes sollicitations qui lui furent alors adressees d'ouvrir
une dcole de frangais dans sa maison, chargea M. Baget de
ce nouveau travail. Refoulant au fond de son coeur toutes
les r6pugnances que ce genre d'occupations lui inspirait,
ce bon Missionnaire reprit sans mot dire ses livres de
classes, abandonnes depuis longtemps, et redevint humble
maitre d'ecole. Ceue tentative n'ayant pas reussi, M. Baget
retourna i ses missions. Soudain, un ordre du visiteur ui
arrive de partir pour Damas, afin d'aller aider et mdme de
remplacer, an besoin, le superieur malade. M. Baget, sans
prendre un moment de repos, quoique souffrant alors d'un
rhume tres fatigant, qui lui avait presque 6td la voix, part
aussit6t, par terre, pour Beyrouth, et arrive ledenemain
a Damas. Quand on sait obeir de la sore, on est bien digne
de commander.
M. Bager, qui, depuis sept ans, vivait en simple Missionnaire, fut de nouveau charge de la conduite de la maison
de Tripoli, apr6s la mort de M. Reygasse, arrivee en 1876.
Redevenu superieur, il continua encore pendant trois ans
a conduire les missions, son ceuvre de pridilection. 11 au-
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rait bien voulu, a l'exemple de saint Vincent, passer toute
sa vie a evangeliser les pauvres gens des champs; mais les
devoirs de sa charge, les besoins de la maison des Sceurs et
ses infirmites, lui firent une impirieuse obligation de ne
plusy participer qu'indirectement. C'est dans l'exercice des
devoirs de son emploi de superieur qu'il passa le reste de
sa vie, et acheva de se sanctifier par la pratique des venus
cachees, qui lui furent toujours si chores. En effet, M. Baget
ne vit dans son titre de superieur qu'une obligation, pour
lui, de se divouer plus entierement au service de ceux dont
il avait la conduite. Le soin de la sacristie fut une de ses
attributions; et, chaque jour, non seulement il preparai'
les ornements pour la messe, mais encore il balayait la
chapelle, entretenait la lampe du sanctuaire. C'est bien le
moins que je puisse faire, disait-il, que de m'occuper de la
chapelle quand mes confreres sont en mission. = Outre
cela, il lui arrivait souvent de faire le minage des chambres, d'y porter de l'eau, et de cirer les souliers des itrangers. Les malades n'avaient pas d'autre infirmier que lui,
et il ne reculait pas devant les soins les plus pinibles et les
plus rebutants. Pendant plusieurs annies, il eut, dans sa
maison, un frere que son Age avanci avait fait tomber en
enfance. Tousles matins, M. Baget venait l'aider a se lever,
I'habillait, le lavait, nettoyait sa chambre, et ne le laissait
manquer de rien. Jamais il ne voulut se dicharger sur personne de cet office de charitd.
Cet amour des fonctions les plus humbles etait, dans
noire confrere, le fruit d'une foi vive, qui le portait a imiter.
Notre-Seigneur, et a le considirer toujours dans ceux i
qui il rendait service. Oh ! qu'elle etait admirable cette foi,
et quelles benedictions elle attirait sur ses oeuvres et sa conduite I D'abord elle se manifestait par une confiance absolue
dans les prieres et les saintes pratiques de l'Eglise, et Dieu
se plaisait souvent & la recompenser par des effets prodigieux. Tout le monde reconraissait que Ieau bnite par ce
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saint Missionnaire avait une efficaciti particuliere; et les
paysans des alentours, A l'epoque de i'elevage des vers a
soie, ne manquaient pas de s'en pourvoir abondamment.
Cette eau benite, repandue dans les cabanes des vers A soie,
en chassait les fourmis, les souris et autres petites bites
malfaisantes. Elle chassait mime et tuait souvent les scorpions et les serpents. Un soir, en mission, le frere Martin
vi se glisser dans la chambre commune un gros serpent,
qui alla se loger dans un trou de la muraille. A cette vue,
le bon frere, effrayi, declara formellement qu'il ne coucherait pas 1a, et qu'il allait porter ses pinates ailleurs. Ne
pouvant le rassurer par ses paroles, M. Baget dit alors :
a Je vais benir la chambre, et je vous promets qu'il ne vous
arrivera aucun mal. a Sur cette assurance, et apres la ben&diction de la chambre, le Frere alla se coucher et dormit en
paix. Le lendemain, en se levant, la premiere chose qu'il
apercut, c'est le serpent etendu au milieu de la chambre,
mort!
C'est avec ce mime esprit de foi que notre confrere suppoitait les souffrances, les contradictions, les epreuves de
toutes sortes. Infirme et sujeta de frequentes et tres pinibles
douleurs, il ne temoignait aucune impatience, ni ne se plaignait. Son grand soulagement etait la priere et les longues
seances A la chapelle, oil il passait souvent une partie des
nuits et tous les moments libres de la journee.
Cette foi vive, en M. Baget, avait pour compliment, et
comme exercice naturel, une chariti ardente pour le prochain. I1 aimait ses confreres comme un bon pere aime ses
enfants. Nous avons vu comment il se faisait quelquefois
leur domestique. Attentif A veiller sur tous leurs besoins,
il savait au besoin leur donner des avis charitables, et les
maintenir dans la fiddlite aux saintes regles.
Envers les pauvres gens, M. Baget etait d'une tendresse,
d'une indulgence qui allait mime parfois jusqu'A la faiblesse. Aussi arrivait-il souvent qu'ils en abusaient pour
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lui extorquer des secours de toutes sortes. Les domestiques
et les fermiers de la maison le trouvaient toujours accessible
a leurs plaintes, et il etait si indulgent pour eux, qu'il lui
repugnait de croire a leur mauvaise foi, mime quand tout
le monde lui disait qu'ils le volaient. c Plusieurs fois, dit
un de ses confreres, sa charite le porta a en faire des actes
plus admirables qu'imitables. Ainsi, depuis que les circonstances n'ont plus permis d'admettre les ecclesiastiques &
suivre chez nous les exercices de la retraite, tout le mobilier destine i leur usage devint bient6t le partage des pauvres et des orphelins. Ses petites ressources itaient distribuees avant la fin du mois, et il etait rare qu'il pfit conserver
quelques piastres pour les cas imprevus. Quand il n'avait
plus rien, il priait le procureur, ou quelqu'un de ses confreres, de lui donner de quoi faire de nouvelles aum6nes.
Une Sceur parle ainsi de sa bonte pour les malades de Ph6pital: a Ne voulant laisser ce soin a personne, il venait
souvent les visiter; comme un bon pare, il s'asseyait longuement prs d'eux, et tachait de les encourager a supporter leurs maux avec patience. A leurs derniers moments, il
les pressait dans ses bras et les appuyait parfois contre sa
poitrine pour les soulager. Il recommandait bien de ne pas
craindre de venir le chercher pendant la nuit, quand cela
etait n6cessaire. Et lorsqu'il pensait qu'on rappellerait, il
couchait au rez-de-chaussee, afin d'tre plus t6t prit i
accourir aupres d'eux. x
C'est dans la pratique de ces vertus que ce vendrable vieillard passa les dernieres annees de sa vie, et acheva de se
preparer au passage de I'eternit. Au commencement de
cette derniere annie, le mal dont il souffrait depuis longtemps s'aggrava, et bient6t on jugea son etat desespere. Sa
patience brilla alors d'un nouvel eclat, et, durant ses douleurs, on ne lui entendit jamais prononcer une parole de
plainte. Et cependant ses souffrances itaient tres grandes,
a en juger par ralteration de ses traits. A toutes les ques-
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tions qu'on lui adressait sur son etat, il rdpondait invariablement : a Cela va bien; que la volonte de Dieu soit
faite !
Le 13 mars, sa maladie empirant toujours, on lui proposa de recevoir les derniers sacrements. II fut un peu surpris, car il ne se croyait pas aussi malade. Neanmoins, il
repondit avec calme qu'il etait pret, et aussit6t il se recueillit
pour mieux se preparer a cette action solennelle. C'est dans
les sentiments de la foi la plus vive et de la plus profonde
humilitd qu'il requt la sainte communion et l'extreme-onction. Cependant on ne cessait de prier pour obtenir sa guerison. On esperait que saint Joseph, le patron de la maison,
en qui le malade avait toujours eu grande confiance, lui
obtiendrait sa guerison pour le jour de sa fete; mais le bon
Missionnaireavait le pressentimentqu'il mourrait ce jour-ld,
et il en fit part a plusieurs personnes. En effet, le 19 mars
1897, i midi, ii rendit A Dieu sa belle ame, sous les auspices et le jour de la fete de celui dont sa maison portait le
nom, et qui, il faut bien l'espirer, est venu le chercher
pour celebrer sa fete au ciel.
Puissent les merites de notre cher defunt obtenir a la
mission de Syrie une augmentation d'esprit de foi et d'amour de Dieu! Puissions-nous marcher fidelement sur ses
traces en ce monde, pour meriter de mourir comme lui
de la mort des justes !
E. Bouvr.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. COULBEAUX, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur general.
Gouala, novembre 1899.
MONSIEUR ET TRiS HONORE P9RE,

Votre biendiction, s'il vous plait!
Jusqu'i present, je ne vous ai guere dcrit que les difficultes et les luttes auxquelles il a fallu tenir tete. Une
grande annee est ainsi passee. Pour reprendre cceur et pouvoir se remettre a lutter encore, n'est-il pas bon de reposer
un peu le regard et la pensie sur les resultats obtenus!
Nous sommes d'avance trop sous la facheuse et dicourageante idie qua les succes heureux et solides sont
impossibles dans les pays heritiques. C'est tres vrai; faciles, ils ne le sont pas. Mais qu'ils soient rares et non sirieux, c'est le contraire que nous constatons. Spiritus ubi
vult spirat. Qui, si pessimiste qu'il soit, osera poser une
digue au divin courant de la grace et dire : a Ces barrieres
du schisme et de I'hUresie, tu ne les franchiras pas? v Que
le bon Dieu nous dise : ( Je vous ai delegues 1b, travaillez,
prenez de la peine, * nous appartient-il de lui representer : a Mais, Seigneur, c'est inutile; l'Abyssinie est une
terre ingrate ! v - Le developpement, Iaccroissement, ne
dependent-ils pas parlout uniquement de Lui? N'itait-ce
pas la triomphante rdponse de saint Paul? Et certes,si quelque ap6tre dans ses missions en a rencontri de toute sorte,
c'est bien lui. A nous done de planter, d'arroser infatigablement. Le divin Maitre de la vigne se charge du
reste.
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Ob ! II nous a bien montre qu'il n'etait pas du tout indifferent A nos epuisements. 11 a bien voulu encourager
nos efforts, qui peut-dtre eussent plus ou moins defailli.
De belles gerbes ont fait en une premiere annie un faiscea'u que le pere de famille nous permet de contempler
non sans une legitime satisfaction, pour nous repiter :
* Eh! bien, vous le voyez; quand on peine, on recueille.
Ce qui manque le moins, c'est le fond. a
Ce sont ces consolants rdsultats, tres honore PNre, que
je me plais a vous offrir apres I'annie de travail qui a suivi
notre laborieuse reinstallation.
Les disastres spirituels que nous avons eu la disolation
de constater lors de notre retour nous permettent de
dire que, sous la persecution de 1897, le coin de vigne
auquel le Saint- Pre nous ordonnait d'aller donner nos
soinsetait en divastation. La graade majorite des catholiques de Gouala et de Sassih, grace A Dieu, avait, sous le
coup de la persecution, preferd l'exil. Cela a ete d6crit,
nous ne trouvimes dans nos villages que des maisons
vides. Les quelques gens que nous rencontrions, etaient,
helas! des apostats et des ennemis au fanatisme implacable !
Quioze mois se sont dcoulds, Dieu sail dans quels
combats! - Or, Alitiena, en dispersion complete, a vu rapidement tous ses enfants effares et dpars dans les ravins et
les monts sauvages se reunir de nouveau et reformer le
beau bercail, la belle paroisse que dirige le bon P. Picard.
En vrai pasteur, il ne s'est pas epargnd. Aussi a-t-il la
consolation de voir tous nos Irob, un bon millier, offrir le
spectacle d'une fervente region catholique.
Dans la ddbacle 1895-1897, d'aucuns etaient alles chercher asile dans les terres plus fertiles des environs, dans
Gheli-Mekada, dans Choumezana, dans l'Agami6. On les
avait forces a apostasier. Helas! la faim est bien mauvaise
conseillere I - Apres notre retour, les remords salutaires,
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et I'esperance de n'8tre plus sans pritres, sans secours, les
ont fait rapatrier. M. Picard a inscrit pour cette premiere
annee, vingt conversions d'apostats et douze conversions
et abjurations du schisme. De plu., vingt-cinq mariages
dont le plus grand nombre (dix-sept) lMgitimes devant
1'Eglise, et les autres de prime abord contractis saintement cor.me il faut.
Les communions pascales a Alitiena ont eti de cinq
cents, et celles de devotion, durant Pannde, de six cents.
Gouala et May-Brajio ne peuvent pas presenter de si
beaux chiffres. Nos catholiques sont encore dans la terre
d'exil, dans lexpectative des evenements politiques et de
la solution qu'ils leur apporteront.
D'ailleurs, je n'ai guere iti a Gouala qu'un soldat de
faction, pour tenir le poste d'avant-garde.
Quoi qu'il en soit, j'ai requ a reconciliation de l'apostasie une famille de quatorze personnes, et, malgre I'etat
de siege ot me cernaient les moines fanatiques de GoundeGoundd et leurs satellites civils et militaires, j'ai vu la
conversion du schisme, de trois jeunes gens et d'une noble
dame de la cour du ras Sebbit.
J'entends encore 'enlevante exclamation du bon P. Chinchon, aux jours de notre formation a laquelle vous concouriez : a ... Mais pour une ame, pour une seule ame,
ne faudrait-il pas sacrifier tous les millions, toutes nos
vies! . - Et, cette petite moisson d'une premiere annee,
apres une penible renaissance, n'est - elle pas encourageante?
Nous allons aller plus avant dans l'interieur, en Amhara.
Une nouvelle benediction sur les membres de lexpedition, je la sollicite pour tous trois, tres honore Pere, et
me redis votre, etc.
E. COULBEAUX.
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MADAGASCAR-SUD
Lettre de Mgr CROUZET

aiM. MILON, secretairegendral,

&Paris.
Ampasimena, 14 dicembrc 1899.
MoNSIEUR ET CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamais!
Je suis a Ampasimena, A la suite du malheur que vous
avez deji appris, la mort du cher M. Danjou. D'apr6s mon
enquite voici exactement ce qui s'est passe.
Le 26 novembre a six heures du soir, apres ure epouvantable journ6e de chaleur, M. Danjou sonna 'Angelus
et prdvint M. Cotta qu'il allait se baigner dans le Manampany, A quelques pas de la maison. Seulement, ajouta-t-il,
, de peur d'accident, je me fais accompagner par nos maitres d'ecole 3. Deux jeunes gens de vingt et vingt-deux ans.
M. Danjou se mit a feau. I1 6tait bon nageur, cependant il se contenta de traverser le fleuve qui n'a pas plus
de 20a

25 metres de largeur a cet endroit.

II atteignit facilement la rive opposee, monta sur le rivage et causa quelques instants avec un chef Romeloko
qui se trouvait lA.
II voulut ensuite rejoindre son point de depart. Au moment precis ou de la main il allait atteindre la berge, il
disparut A pic. Jeunes genset chefs se precipit6rent, le corps
resta introuvable. Une demi-heure apr&s, tous les hommes
faisant des recherches, ii fut retrouve quarante ou cinquante
mitres plus loin par un fond de sept brasses. Notre confrere
a disparu, sans dire une parole, sans pousser un cri, sans
luttes ni crispation. Je crois a une congestion.
II repose maintenant A l'ombre de la modeste 6glise
qu'il a deux fois reconstruite, au milieu de ces populations
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auxquelles, le premier, il a annonc la bonne nouvelle; et
sur sa tombe, les enfants, nombreux, recitent les premieres
prieres qu'ils ont apprises de lui.
Le bien dont il est l'initiateur parle pour lui et lui facilitera l'entr6e au ciel.
En union de vos pridres, votre devoud.
-- J. CROUZET, C. M.

AMERIQUE
STATS-UN IS
Lettre de M. THoxMA WALSH, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur general.
Rrooklyn, le 17 janvier t(go.
MONSIEUR ET TRES HONORg PKRE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
... Je sais que je repondsA l'intention de M. Sullivan en
vous disant quelques mots de la grande mission que nos
confreres ont donnee ici dans notre dglise de Brooklyn.
Je puis I'appeler une grande mission, parce que, en effet,
c'dtait une des plus importantes et une aussi des mieux
reussies qui aient 6et donnees dans le diocese. Les Missionnaires furent MM. Shaw, Murray et Murtaugh, de la
Province occidentale.
On a commence les exercices a la grand'messe du deuxi6me dimanche de PAvent. On les a termines la veille de la
fete de Noel. La premiere semaine 4tait pour les femmes,
]a deuxieme pour les hommes.
Le premier soir, soit femmes, soit hommes, il y avait au
moins treize cents personnes dans l'eglise. Pendant la premiere semaine il y avait pres de neuf cents femmes A la
premiere messe de la Mission, - c'eiait a cinq heures; - et
A peu pres sept cents a la seconde, a huit heures. Pendant la deuxieme semaine, ce fut mieux encore : i la premiere messe, a cinq heures, il y avait au moins mille
hommes, et i pen pres cinq cents a la seconde.
Pour les risultats de la mission, il y eut deux mille
femmes et douze cents hommes qui se confesserent et
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requrent la sainte communion. Les confreres de la maison
ont assistd les trois Missionnaires pour entendre les confessions, en sorte que d'ordinaire il y en avait neuf qui 6taienr
occupes aux confessionaux, et pendant les deux on trois
derniers jours de chaque semaine, il y en avait doule. Evidemment Dieu donna sa benediction aux travaux des Missionnaires.
Permettez-moi de vous renouveler Iexpression de mes
voeux et des sentiments de respect et d'amour filial avec
lesquels je suis, mon tres honore Pere, votre, etc.
THOMAS F. WALSH.

EMMITTSBURG
Cete annie g900 am&ne le cinquantieme anniversaire de
l'union de la Communaute des Soeurs de Charitd fondde
aux Etats-Unis d'Amdrique par Mme Seton, a la grande
famille des Filles de saint Vincent de Paul.
II est consolant d'avoir a remercier Dieu des accroissements de cete belle Province. En i85o, au moment de
l'union, il y avait 38 dtablissements; aujourd'hui il y en
a 17; les Soeurs qui entrerent dans la Communaute &taient
au nombre de 345, aujourd'hui leur nombre s'est dlevd
A i639.
Nous esperons dans le prochain numero des Annales
donner un compte rendu de la pieuse cdremonie a laquelle
a donnd lieu cet heureux anniversaire.
M. le Supirieur general a adress6 aux Soeurs de la Province des Etats-Unis la lettre suivante :
a Mss

* Paris, le 23 fvrier 1900.

CHERES FILLES,

La grdce de Notre Seigneur soit avec vous pourjamais!
c J'apprends que vous vous proposez de cdlebrer prochainement la cinquantieme anniversaire de la reunion de votre
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Province a la grande famille de saint Vincent de Paul;.
vous ne serez pas surprises que je veuille m'unir i vous 4
l'occasion de cette solennite.
( Moncoeur mepresse de vousoffrir mes filicitations pour.
un ivenement qui ne fut pas moins honorable pour la
compagnie tout entiere des Filles de la Charite qu'avantageux aux Filles de 1'admirable mere Elisabeth Seton.
I En effet, que nous considirions les dminentes qualites
de la Fondatrice des Soeurs de Charite d'Emmitsburg ou
les circonstances merveilleusement providentielles qui entourent les origines de cette fondation et celles non moins
merveilleuses qui accompagnent ses developpements et sa;
fusion avec la fondation de saint Vincent de Paul et Mile Le
Gras, il est facile de voir que celle -ci avait grand sujet de
benir Dieu et d'estimer votre incorporation comme une
faveur du ciel.
4 Votre fondatrice avait des traits si frappants de ressemblance avec celle des Filles de la Charite qu'il semble que
Dieu avait pris &tiche de les douer des mimes qualit6s, de
les faire passer par les mimes epreuves, de les animer du
meme esprit, de les rendre capables du mime heroisme
dans la pratique de la vertu.
a Dirigee par des ecclesiastiques eminents, desintiresss,
et remplis de I'esprit de Dieu, Mme Seton n'avait voulu
avec eux, etablir chez vous que des Filles de la Charite
proprement dites, suivant la regle de saint Vincent, et
soupirant apres le jour od elles pourraient se soumettre A
'autoriti immediate de son successeur. En attendant quecette grAce plusieurs fois sollicitee leur fut accordde,
Mme Seton formait si bien vos devancires aux verus de
votre dtat que, grace A l'odeur de leurs venus, la petite communautd grandissait en nombre, se propageait rapidement
et miritait partout les eloges et les remerciements des administrations aussi bien que ceux du public.
a Du haut do ciel saint Vincent vous regardait pour ainsi
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dire d'un ceil d'envie et avant mime votre union il pouvait
riviler a une de ses filles de France, qu'il avait des filles
au deli de iAtlantique, dans le Nouveau Monde, qu'elles
etaient tr6s cheres a son coeur, qu'elles desiraient se reunir
a la premiere communauti, et que cela se ferait parce qu'il
le disirait aussi.
* Cetait a l'epoque oA les Soeurs de la Chariti d'Autriche
demandaient egalement la meme faveur.
- Les voeux ardents de vos devancieres furent exauces
apres de ferventes et longues prieres et sur les instances de
votre propre Directeur, M. Deluol, vienrable pretre de la
Compagnie de Saint-Sulpice.
a Cet homme de Dieu qui, comme notre precurseur
aupres de vous, vous dirigeait avec une sagesse et un desintiressement au-dessus de tout iloge, s'empressa de se soustraire aux timoignages de votre reconnaissance, quand il
eut remis ses pouvoirs entre les mains du respectable et
tr6s digne M. Mailer designe par M. Elienne pour prendre
la direction de votre Province. Mais, mes cheres Files, st
nous avions sujet de nous rijouir de votre union a la
famille de saint Vincent, n'avez-vous pas vous-memes des
motifs pressants d'en remercier Dieu au terme de cene
epoque jubilaire? Pourrez-vous apprecier toutes les grAces
qui ont dicoule pour vous de cette union pendant ce demisiecle.
* Si saint Vincent vous aimait comme ses lilies, alors
que vous ne l'dtiez encore qu'en disir, n'a-t-il pas depuisdilate son cceur en votre faveur, et ne vous a-t-il pas couvertes de sa protection et comblies des graces qu'il ne cesse
de solliciter pour tous les membres de sa grande famille?
Au lieu de rester isolees dans le Nouveau Monde, n'dtesvous pas entrees en communion avec une societd r6pandue
dans runivers entier et devenues participantes du bien fait
par chacun de ses membres ?
a Le prestige qui s'attache aux institutions de saint Vin-
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cent de Paul n'a-t-il pas accru le v6tre depuis que vous
4tes ses filles, et, par suite, n'avez-vous pas vu s'accroitre
considirablement le nombre de vos etablissements aussi
bien que celui des vocations? N'est-ce pas une faveur pour
vous d'avoir votre part de tous les trisors spirituels de la
communauti et de vous associer a toutes ses fetes anciennes
et nouvelles comme A ses esperances dans un avenir prochain ? N'y a-t-il pas dans tout cela quelque chose qui vous
tient toujours en haleine et alimente votre courage, non
moins que l'esprit de votre vocation ?
C Louez done Dieu, mes cheres Filles, de votre incorporation a la famille de saint Vincent, et profitez de cette occasion pour vous renouveler dans l'amour de voire vocation
et dans le devouement pour les oeuvres qui vous sont confiUes. Aimez bien les pauvres, vos seigneurs et vos maitres,
et si dans certains etablissements vous avez a donner des
soins corporels ou intellectuels a des personnes riches,
voyez-les toujours en Notre-Seigneur, qui s'est fait pauvre
pour nous, mais qui a exerce aussi son zele envers les
riches comme Zachee, la famille de Lazare et autres.
a Attachez-vous inviolablement a lobservance des regles
et des pieux usages de la Communauti; c'est necessaire
pour obtenir la benidiction de Dieu sur vos personnes et
sur vos oeuvres. Aimez-vous bien les unes les autres; pratiquez le support cordial tant recommand6 par les pieux
Fondateurs, et ayez toujours pour l'autorite, a tousles degras de la hierarchie, le respect et la docilit6 exiges par
1'Evangile.
a A ces recommandations dictees par mon affection paternelle, j'ajoute un voeu qui est aussi le v6tre.
i Plaise it Notre-Seigneur glorifier dans son Eglise
militante votre pieuse Fondatrice aussi bien que la venerable Louise de Marillac et donner a I'une et a l'autre de
nombreuses emules!
a Je vous benis affectueusement vous toutes et vos
17
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aeuvres et )e reste en l'amour de Notre-Seigneur et de son
Immaculde Mere, mes cheres Filles, votre tout ddvoue
serviteur.
a A. FIAT, Sup. gin. n

NICARAGUA
Lettre de la sceur N., Fille de la Charitd,
A M. FIAT, Superieur general.
Lion de Nicaragua, hOpital de la Recolleccion, tI dic. 1899.
MONSIEUR ET TRES HONORi

PERK.

Votre benediction, s'il vous plait !
Tous les ans, depuis 1887, nous cilebrons la Fete de la
Midaille miraculeuse. Plusieurs fois j'ai dit: Cette annie,
nous ne la cedlbrerons pas, je n'ai pas de quoi. Car ici, on
ne peut pas celebrer une fete, pour simple qu'elle soit, a
moins de quarante piastres: et oii les trouver ? Or, chose merveilleuse, il semble que la sainte Vierge, elle-meme, se les
procure. Quelques jours avant la fete, une personne a offert
laum6ne de la messe chantee, une autre le sermon, une
autre, la musique, etc., et cela par reconnaissance des graces
obtenues. Voila pourquoi deux dames, quand je leur disais:
a Je n'ai rien ,, me repondaient : Notre-Dame se procurera elle-mime sa fete. n
En effet, Pannee passie, il n'y avait pas a y penser: nous
etions sorties de notre h6pital rdduites a la plus grande
pauvreti. De plus, voilA qu'on menace d'exiler notre
eveque; vite plusieurs dames ont dit : a Si Monseigneur n'est
pas exile, nous celebreronsNotre-Dame de la Midaille miraculeuse avec toute la solennite possible a; en effet, toutes
les rumeurs disparurent, et la fete se cCelbra tres solennellement. Cette annie igalement, on a fait deux neuvaines
solennelles dans P1glise de la Ricoleccion pour obtenir
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par l'intercession de la sainte Vierge la paix pour I'Eglise.
Le prelat etait menace d'etre exile avec tout son clerg ; et,
en effet, malgre tout, Monseigneur a dd partir: il est a
Costa-Rica. On n'a pas touche au clergd, et trois demoiselles tres pieuses ont cilebrd la fete en action de graces:
elles ont fait tous les frais, nous n'avons fait que les aider.
Le Maitre-autel dtait tres beau; le Saint Sacrement dtait au
milieu, sous un arc entoure de lumieres; et, de chaque
c6td, on voyait les deux ovales, l'un oiu itait la sainte
Vierge avec l'invocation, entouree de lumikre; sur I'autre, le
monogramme. En face de la sainteVierge etait agenouillie
saeur Catherine Labourd : I'apparition etait tres bien reprdsentde. Beni soit le Bon Dieu qui nous a donnd le moyen
de faire connaitre notre chere mddaille aux deux extremitis de la ville.
La devotion la plus grande du pays, c'est 'PmmaculdeConception. On commence les neuvaines d6s le r* decembre;
chacun la fait dans sa maison, les uns apres les autres, afin
d'assisterles unschez les autres. Les neuvaines se terminent
routes le 7 dicembre et, la nuit du 7 au 8, personne ne se
couche. Depuis la plus petite Cabana, ii y a un autel A
l'entrde de toutes les maisons, et bien illumine: les gens
resteraient plut6t sans manger que de ne pas l'illuminer.
Ils vont en groupe A chaque autel; en entrant, ils crient
tous A la fois: Quien causa tanta aligria? De dedans, on
repond : La purisima Concepcicn de Maria. x Qui cause
rant de joie ? L'lmmacule Conception de Marie. * Ils
disent quelques prieres et crient de nouveau a tue-tete ce
qu'ils ont dit en entrant. Alors on leur donne un verre d'une
boisson fermentie faite avec dumais ; c'est Apeu pres comme
le cidre de chez nous. Et les hommes, quand ils ont visitd
tous les autels, il arrive qu'A force de verres ils n'ont plus
leur tete; et voila le ddsordre dans les rues. 11 est rare que
les grands jours de fete ne se terminent pas par plusieurs
morts et blesses.
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Voilk comme l'impietd se trouve milde a la pidtd. A
minuit, toutes les cloches sont en branle et tout le monde
se met a prier a cette heure-la; ceci se voit avec plaisir.
Mais, le lendemain, il n'y a que les personnes vraiment
pieuses qui vont dans les 6glises, les autres sont trop fatiguees du disordre de la nuit.
Mon tr6s honord Pare, j'aurai plusieurs exemples de la
bontd de la sainte Vierge i vous communiquer, mais comme
cette lettre est djA -longue, je me bornerai i en rdsumer
deux.
Premier fait. Notre meilleure bienfaitrice envoya un jour
une charretze d'affaires a I'h6pital. Le charretier itait age
et maladif; de retour devant la maison de la dame, il tomba,
et la roue lui passa sur tout le corps. La dame s'ecria :
aSainte Vierge de la Midaille miraculeuse, gardez-le ! Pendant qu'on le relevait, elle fit la promesse de faire connaitre cette grace, si 1'infortune n'etait pas mort. De fait, il
n'eut qu'une egratignure a la jambe, et il a vecu trois ans.
Deuxi6me fait. Deux jeunes gens de famille distingues
s'etaient donni le mot de prendre une dose de poison a
neuf heures du soir, dans leur chambre, chacun chez eux.
L'un d'eux, elev6 chez les Jesuites, prit la premiere dose,
il la vomit; seconde dose, la mime chose; impatient, il en
prit une troisieme, mime resultat. Alors, tout etonne, il
ouvrit sa camisole, et vitsa Medaille miraculeuse, sursa poitrine. II pensa a la protection de la sainte Vierge, il rentra
en lui-mdme et pleura son phch6. Le lendemain, apres avoir
assiste &1'autopsie de son malbeureux compagnon qui eut
lieu a sept heures du matin, il se confessa et continua de
frequenter les sacrements. Deux ans apres, il estmortsaintement. Avant de mourir, il a prid de faire connaitre le
miracle.
Je suis avec un profond respect, etc.
Soeur N.
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ANTILLES
Lettre de la sceur TELLECHEA, fille de la Charite,
d la tr&s honoree M&re KIEFFER.
La Havane, maisoa de la Bienfaisance, le 2o decembre 1899.

MA TRES HONOREE MiRE,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamais!
Je suis heureuse de venir en union avec mes bonnes
compagnes vous offrir les voeux que nous formons pour
vous a l'occasion de la nouvelle annie; ma lettre arrivera
un peu tard, mais en dchange, pendant ces belles fetes de
Noel, nous prierons le Divin Enfant Jesus de verser sur
vous ses graces de choix et de vous aider a porter la lourde
charge qu'll vous a imposie. Je sais, ma Mere, que vous
desirez avoir des nouvelles de notre malheureuse ile, et je
m'empresse de vous les donner.
Depuis que les Espagnols ont ete forces de se retirer, la
religion catholique est en decadence. Le mariage civil est
Sl'ordre du jour, et beaucoup se marient aussi a l'eglise
protestante. Les personnes meme qui paraissaient avoir
une vraie pietd disent que les protestants observent mieux
leur religion que les catholiques, et qu'on peut se sauver
dans toutes les religions si l'on conserve la foi. Nous espirons que ces pauvres gens reviendront de ces erreurs; pour
le moment, ils se laissent emporter par la nouveauti qui les
seduit.
Nous avons eu bien Asouffrir dans notre maison pendant
la guerre et maintenant les ressources nous manquent. La
grande misere a laisse sans asile quantite de pauvres families.
On nous a amend 548 enfants, garcons et filles; 97 ouvriers
sans abri se sont aussi refugids a la Bienfaisance o& se.
trouvent deji la creche et les vieillards. Autrefois nous ne
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manquions de rien, parce qu'on affectait a la maison une
partie du revenu des imp6ts; mais maintenant nous ne
touchons rien, le gendral ayant donne l'ordre de supprimer
les imp6ts jusqu'I I'amelioration de 1'etat de rile; de sorte
qu'il nous manque m8me le ndcessaire pour nourrir notre
personnel. L'administration nous a donnd quelques fonds
pour les ddpenses de la Communautd : c'est bien peu, mais
dans les autres maisons on est encore plus a court.
Nos Soeurs sont bien a leur devoir. Elles souffrent, comparant l'abondance des anndes prdcddentes avec la misere
qui nous entoure; cependant nous sommes bien rdsignees
a la volontd de Dieu. Nous ne savons pas si nous resterons
dans cette ile, rien n'est encore dicidd; les uns disent
qu'elle restera inddpendante, les autres, que les Americains
n'y renonceront pas et qu'ils se disposent a prendre les
armes.
Nos pauvres seraient exposes a se faire protestants aussit6t
que les Soeurs quitteraient les Maisons de bienfaisance, et
cette pensee nous fait endurer patiemment bien des souffrances; sans cela nous vous aurions consultde, ma Mere,
pour savoir votre volontd a notre dgard, mais il nous
semble que le plus prudent est d'attendre la solution
qu'ameneront les evinements : cet etat ne peut pas durer.
Daignez agrier le filial respect de nos Soeurs, en particulier de celle qui a I'honneur d'etre en I'amour de Jesus
et de Marie Immaculee, ma tres honoree Mere, votre, etc.
SSceur

ANDRiA TELLECH9A.
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EQUATEUR
Lettre de M. MARIEN MADONIA, pritre de la Mission,
A M. A. FIAT, Superieur general.
Quito, l3 avril 1899.
MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Comme vous savez, nous avons quitti la France le
9 janvier. Au debut, tout semblait nous presager une traversee splendide; mais, pour cette fois-ci, nous n'avons
pas ete tres heureux. Pourtant il ne faut pas nous plaindre:
d'autres vaisseaux, vous I'avez pu savoir par les journaux,
ont et6 plus maltraitis que le n6tre, certains mime ont
fait naufrage: la Normandie, par exemple, qui s'est echouee
pas bien loin de notre chemin.
Suivant votre recommandation, nous sommes allis saluer
Mgr Tanoux a Fort-de-France. II a recu avec une visible
emotion le pli que vous lui destiniez.
Apres Fort-de-France, nous touchons successivement a
La Guayra, a Porto-Cabello, a Savanilla ; enfin nous
saluons la fin de notre navigation sur l'Atlantique.
Deja nous avions fait de beaux rives; mais a Colon nous
ne sommes pas plus heureux; une greve venait d'cclater:
les negres et les ouvriers exasperes menacaient de mettre
le feu a la ville. A Panama, nous avons dd attendre le
vapeur pour Guayaquil. II etait en retard, et nous fdmes
obligds de rester A Panama du 28 janvier au 2 fevrier.
A bord du navire le Perou, nous passames trois jours
sur le Pacifique; et le 5 nous arrivions i Guayaquil. La
on nous fit un peu peur i cause des libdraux (lisez francsmaqons,qui sont au pouvoir ici): avant nous, des Franciscains n'avaient pu descendre a terre et avaient etkobliges
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de chercher un asile ailleurs. Pour nous il n'y a rien eu:
nous avons pu debarquer en paix et nous fixer chez M. Baudelet. Nous ne savions que faire: nous tombions dans la
mauvaise saison, celle des pluies; les soldats en guerre
parcouraient les montagnes, etc..., personne n'osait s'aventurer a nous conduire. Enlin, apres dix-sept jours d'auente,
nous recevons un t~elgramme de M. Claverie nous invitant
A nous mettre en route. On se placa sous la protection de la
sainte Vierge, et on partit. Le o fevrier, au soi.. nous etions
A Quito.
Malgrd Pheure assez avancie, M. Claverie nous attendait
et ce fut une grande joie dans la petite famille.
Sur notre parcours nous avons salud les Filles de la
Chariti des maisons que nous avons rencontrdes. Voici un
mot sur chacune d'elles.
Celles de Colon dtaient dans la peine a cause de la greve,
et des difficults qui en risultent, mais a cause surout de
leur situation au point de vue religieux.
Heureusement que M. Gougnon va, de Panama, les confesser une fois la semaine; mais il faut qu'il rentre le soir
meme.
A Panama, nous avons eu la joie de voir la vnerable
swur Gueury; elle fut, au moment du danger, la bienfaitrice
de la famille d'Alfaro, actuellement president de I'Equateur.
Elle jouit de la prospiriti des oeuvres qu'elles a fondees.
Les Sceurs du Serro, ou etablissement du Canal, aussi, vont
en general tres bien. Quels splendides pavilions on a
bAtis la! la disposition est admirable pour les malades; ils
sont sipares les uns des autres, tout Afait isoles, mais le
service est aussi bien plus compliqud.
A Guayaquil, mon Pere, vos filles, quoique nombreuses,
ont beaucoup de travail. La, ma sceur Mathilde Bizord a
rendu de grands services A la ville; des masures qu'on lui
a cdddes, elle a fait un h6pital, qui est en r6gle sans doute,
mais qui accuse aussi les defauts de son origine; pourtnt
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ma sour Mathilde en a tire si bon pani qu'elle le trouve
a tout a fait bien *. Toutes les miseres sont riunies dans
cene maison, y compris les maladies contagieuses.
Une nuit, pendant que nous y dtions, vers deux heures, on
s'dveille au son du tocsin: Au feu I au feu ! c'est le cri qui
court la rue. Nous voilA sur pieds, regardant avec frayeur
les vastes proportions de I'incendie. C'est I'h6pital qui
brule, dit-on: a Je ne crois pas, rdpond lentement M. Baudelet n. Nous nous.rendimes sur le lieu du sinistre: le feu
n'etait pas & 'h6pital, mais n'en etait pas loin: une rue
seulement l'en separait. Huit maisons ont itd detruites;
heureusement qu'il n'y avait pas de vent, parce que, avec
ces maisons en bois et en roseau, non seulement I'h6pital,
mais un grand nombre d'habitations eussent et6 reduites
en cendres.
Le jour arrivd nous demandions a ma soeur Mathilde si
les emotions I'avaient fatiguee: 4 Oh! dit-elle simplement,
dans ces pays-ci ii ne faut pas dire sujet aux maux de
cceur. A Guayaquil encore nous avons salud ma soeur
Schummacher: l'Fge, les epreuves de son frere, dont elle
partage les peines, se laissent voir sur son visage. Malgre
son nom, elle peut faire enpaix le bien a l'h6pital militaire.
A Babahoyo, ou Bodegas, nous avons pu voir comment
nos Soeurs font le bien, malgre le manque de ressources et
quelques tracasseries; la nuit, elles doivent aller parfois
deplacer les lits des malades pour que la pluie ne tombe
pas dessus. Nous avons et6 timoins de ce manege. La pauvret6 se fait sentir, le travail abonde, les santes ne sont pas
extraordinaires, et, malgrd tout, mon Pre, vous verriez ma
soeur Vitrac et ses compagnes d'unegaiti, d'un entrain, qui
vous rejouiraient le coeur.
A Guaranda nous avons requ 1'hospitalite de ma sour
Marie Dreysse et de sa petite famille; le petit h6pital 6tait
rempli par une cinquantaine de soldats libHraux, blesses de
la guerre actuelle.
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A Ambalo, la petite communautd de ma soeur Jeanne
Barry itait aussi envahie par les blessis du dernier combat
de Wocha. L'h6pital nouveau, presque acheve, se dresse la
a c6td de l'ancien. Ma sceur Barry craint de le voir mourir
a peine ne; la situation est un peu difficile, mais le bon Dieu
a tant fait sentir son appui que l'on peut espirer toujours.
A Latacunga nous sommes arrives Ie soir tres tard, pour
repartir de bon matin; nous avons pu cependant saluer les
Sceurs.
Dans toutes les maisons que nous avons rencontrees,
nous avons reellement dtd charmes autant qu'6difies de la
charitd et de l'esprit de foi qui y regnent.
Je ne vous dis rien de Quito, vous devez 8tre parfairement
renseignd. M. Claverie nous a fait fete, i notre arrivee. On
a bien besoin d'ouvriers; helas! le mddecin a declare que
jusqu'a I'annee prochaine je ne pouvais pas travailler.
Veuillez agrier, etc.

MARIEN MADONIA.

BRESIL
Lettre de M. J. DE FRANCESCHI, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supdrieur gdneral.
Stminaire de Marianna (Minas), 23 avril 1899-

MONSIEUR ET TRES HONORE PARE,

Votre benddiction, s'il vous plait !
Une belle fete a ite cdlebrde ici, A Marianna, pour solenniser le cinquantieme anniversaire de I'arrivee de nos premiers Missionnaires, venus, a la.demande de notre vindrd
confrere, de sainte mimoire, Mgr Antonio Ferreira Vicoso.
Bien avant le 3 avril, jour anniversaire de l'arrivee des
Missionnaires, 1'vEque actuel, Mgr D. Silverio Gomes
Pimenta, publia un mandement A tous ses diocesains, dans
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lequel il rappelait Atous ses fils en Jesus-Christ qu'on allait
c6ldbrer l'anniversaire de l'arrivee des fils de saint Vincent

et des premieres Filles de la Chariti. Mgr 'Eveque a ite
un des eldves du s6minaire dirigd par les confreres; je crois
vous faire plaisir en traduisant quelques passages de sa
belle Lettre pastorale; vous y verrez combien ii est resti
attach6 aux Missionnaires. Voici ses paroles.
< Les bienfaits que ces fils de saint Vincent ont repandus
pendant ces cinquante ans, il n'y a que Dieu qui puisse les
appricier et connaitre. Les pr8tres qu'ils ont formes, et qui
a leur tour ont itd, et continuent A ktre des instruments de
salut pour un tres grand nombre d'Ames; les enfants et les
jeunes gens qui ont &t6 formes dans le seminaire de Marianna, du Carara et de Congonhas do Campo; les jeunes
filles formies par les tres dignes Filles de la Chariti, qui
ont su en faire de saintes meres de famille, ou bien des
vierges consacries A Dieu; enfin, tous les malades soignes
avec tant de chariti, et prepares A la mort avec tant d'onction et de ferveur, soit A Marianna, A Barbacena ou a San
Joao d'El Rei, tout ceci exige de notre part nos plus sinceres remerciements; et surtout parce que ce diocese a ete
privilegie et le premier favorise des fondations de ce saint
Institut. Pour cela, nous ddsirons et nous mandons que,
en toutes les iglises de notre diocese, apres avoir expose le
tres Saint Sacrement, on recitera le chapelet, et on chantera le Te Deum pour remercier Dieu des bienfaits qu'il
nous a faits en nous envoyant les fils et les filles de saint
Vincent, qui ont riegnerd notre cher diocese. A cet effet,
nous conc6dons quarante jours d'indulgences. En outre,
en vertu de Pindult du Saint-Siege, nous accordons une
indulgence pliniere A tous les fidbies de Fun et I'autre
sexe, qui, s'itant confesses et ayant communie, visiteront
le 3 avril la chapelle du seminaire ou celle des Soeurs, et
prieront pour notre sainte Mere 1'Eglise, selon l'intention
de noire tres saint Pere le Pape. a
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Monsieur et tres honore Pere, ces nobles sentiments de
Mgr l'Evque en faveur de la Congregation ne sont pas
nouveaux, ni recents. II a ete un des anciens eleves de
Mgr Cornagliotto, superieur de la maison, et ii ne manque
aucune occasion de se montrer tres reconnaissant envers la
Congregation. Voici d'ailleurs comme il s'exprimait quand
il faisait son entree dans le diocese : Apres avoir salui les
Missionnaires, il lear adressait ces belles paroles, qui prouvent la bontd de son coeur: a Messieurs, apres Dieu, je vous
dois tout ce que je suis sur la terre, comme aussi ce que je
desire etre au ciel. a
La pastorale de Mgr l'Evque, monsieur et tres honor6
Pere, fut comme une etincelle qui alluma le feu d'une vive
sympathie et d'une veritable joie dans tout le diocese et en
particulier dans cette ville de Marianna. En effet, un bon
nombre de fidles s'approcherent des sacrements, et de tres
nombreuses visites furent faites dans les deux chapelles
pour gagner l'indulgence pliniere. Mais ceux qui montr6rent plus d'empressement furent les Messieurs de la Conference de Saint-Vincent de Paul, et les tres nombreuses Enfants de Marie. Celles-ci, en tres grand nombre, visiterent
la chapelle des Sceurs, et, apres leur avoir offert des fleurs
et des presents, elles exprimerent, en des paroles tres touchantes leur reconnaissance, leur respect et leur inviolable
attachement. Les Messieurs de la Conference en corps, et
decores de la medaille de notre bienheureux Pere, vinrent
complimenter nos cheres Soeurs, et ensuite se rendirent au
seminaire, oi, apr6s avoir prie a la chapelle, ils entrerent
dans la maison, felicitirent tons les Missionnaires en des
termes pleins d'estime et d'affection. Notre cher et venerable confrere, M. Chanavat, qui a ddja acquis des droits
incontestables l'amour et an respect de tous ceux qui le
connaissent dans l'Etat de Minas, leur repondit avec des
paroles remplies d'onction, les encourageant a imiter toujours le glorieux saint Vincent.

-

261 -

A trois heures de I'apres-midi, on chanta Ala chapelle du
seminaire un Salut avec Te Deum solennel. L'officiant dtait
un ancien 6lve du seminaire, aujourd'hui chanoine et collaborateur au mime sdminaire. A cinq heures, eut lieu dans
la cathedrale Facte religieux ordonne par Mgr l'Evque. Un
autre ancien dleve pracha et fit le ricit de l'arrivie des Missionnaires AMarianna, et rappela les benedictions que Dieu
a daigni rdpandre durant ces cinquante ans par le moyen
des fils et des filles de saint Vincent de Paul.
Apres le Salut donndi la cathedrale, tout le peuple qui
remplissait litt6ralement le temple, ayant en tate la musique de la ville, les autorites civiles et religieuses se dirigea au college des Soeurs. Et un des principaux et des
plus estimis journalistes et jurisconsuhes de Minas-Geraes,
prononca un magnifique discours oh, rendant hommage
aux merites des Soeurs, il les remercia au nom du peuple
de tous les services qu'elles rendaient a la ville de Marianna. De la, la foule de plus en plus nombreuse, se rendit au seminaire, et en divers et tr6s nombreux discours
salua les Missionnaires, surtout dans la personne de
M. Cornagliotto, qui, avec un rare talent et une expdrience consommde dirige, depuis bient6t cinquante ans, le
beau seminaire de Marianna. Un des plus touchants discours fut prononce par le plus habile mddecin de Minas,
notre ancien eleve du sdminaire. En des termes pleins de
sinceritd et de gratitude, il rappelait le temps qu'il avait
passd au sdminaire, oh s'itaient formis, dit-il, son esprit
et son coeur. II ajouta que pour manifester son attachement
et son amour A la Congregation, il n'avait pas hdsit ia
quitter le lit, oi il se trouvait retenu par la maladie depuis
quelques semaines, tenant a participer a cette manifestation
en faveur des Missionnaires et des Filles de la Charite dont
il connaissait, en qualitd de medecin, les services rendus aux
pauvres malades.
C'est ainsi que s'est terminde, dans la ville de Marianna,
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la celdbration du cinquantieme anniversaire de I'arrivie des
premiers Missionnaires et de Filles de la Charitd. Plaise a
Dieu que ces fetes si spontanees et si touchantes servent au
peuple de stimulant pour recevoir toujours avec dociliti et
mettre en pratique les conseils des Missionnaires, et soient
a ceux-ci un nouveau motif de zele pour travailler avec
ardeur i la vigne que le bon Dieu leur a confide ici.
Tous les Missionnaires se portent bien, grace i Dieu, et
tous s'occupent aux ceuvres de leur vocation avec devouement et zele. Outre le petit et le grand seminaire, ot I'on
eleve deux cents jeunes gens, nous avons aussi la direction
des Soeurs, de leur college, d'un orphelinat et d'un h6pital.
En finissant, monsieur et tres honore Pere, je vous prie
de vouloir bien benir tous vos enfants de Marianna et leurs
oeuvres, et de vouloir aussi agrier, etc.
JOSEPH DE FRANCESCHI.

OCiANIE
ILES PHILIPPINES
Lettres de la swur CHASCO, vice- Visitatrice
A la tr&s honoree Mere KIEFFER.
Manille. La Concordia, e 2 novembre 1899.
MA TRES HONORgE MERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
C'est avec bonheur que je viens vous donner des nouvelles de vos filles des Philippines; grice a Dieu, elles sont
tres bien, malgri la guerre toujours bien acharnie et ses
tristes consequences, la faim et la misere qui se font grandement sentir dans cette population. Quant a nous, ma
Mere, je suis heureuse de vous dire que ces r'lux ne nous
atteignent pas; les maisons qui dependent de comites particuliers ont de quoi se suffire, et, pour ce qui est de celles de
la Communaute, comme la Concordia et IAsile de SaintVincent, le bon Dieu fait chaque jour des merveilles pour
les soutenir. Nous avons la consolation de pouvoir recueillir les pauvres et beaucoup d'orphelines qui sont restees sur
le pave. Parmi les enfants des families plus aises, quelques-unes seulement peuvent nous donner une petite pension; mais, avec le produit de I'ouvrage et avec le riz que
nous donnent les Amiricains, nous pouvons faire face a
nos besoins, bien que les vivres soient tres chers.
La main de Dieu binit visiblement nos maisons. Tandis
qu'on ne voit partout que la ruine et la destruction de tout
ce qu'il y a de bon dans ce pays, des demarches sont faites
pour ouvrir Ph6pital de Cavite et une icole publique, et
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on veut confier a nos Sceurs ces deux maisons; je ne sais
si ce projet pourra se raaliser, mais on le desire vivement.
Nous espirons, ma Mere, que Notre-Seigneur nous aidera
Aaccomplir les desseins qu'll a sur nous, bien que Favenir
soit trbs sombre.
Nos Sceurs me chargent de vous offrir leur filial respect, et
j'ai I'honneur d'etre en I'amour de J6sus et de Marie Immaculde, ma tres honor6e Mere, votre tres humble et tres obeissante fille.
S~ur FLORENTINA CHASCO.
Manille. La Coucordia, le 3z d6cembre I899.

Votre affectueuse lettre du 31 octobre, ma tres honoree
M&re, me disant tout ce que votre cceur si bon, si maternel,
desire A vos filles des Philippines, m'a procure une bien
douce consolation!
Merci; vos pieux encouragements, au commencement de
l'annee qui va s'ouvrir, nous stimulent a nous montrer de
plus en plus gendreuses, malgre les nuages bien sombres A
travers lesquels elle se presente a nous.
Daignent Jesus et sa Mere Immaculee nous faire la grace
qu'elle soit pour nous plus heureuse que les dernieres annies dont les tristes evenements ne sont pas de nature a
nous presager le bonheur et la consolation.
Nous avons maintenant ici un surcroit d'ouvrage occasionn6 par l'arrivie des prisonniers espagnols, qui font pitii
a voir, et ne finissent pas de raconter les peines et les privations qu'ils ont eu A endurer pendant leur exil. A mesure
que les Americains s'emparent des villes, ils leur donnent
la libertd et les am6nent eux-memes a Manille sur leurs
bateaux. On a rouvert trois h6pitaux pour les recevoir et
un quatri6me pour les malades que l'on attend, de sorte
que tous les prisonniers sont soignes par nos Soeurs.
Comme toutes les Soeurs des h6pitaux etaient parties
pour 1'Espagne, nous avons df faire appel celles des ecoles
pour se charger de cette oeuvre, et toutes ont repondu avec
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un.elan qui nous a procure une bien douce consolation, en
prouvant le bon esprit dont elles sont animees. Dieu soit
beni, qui, dans nos peines, veut ainsi nous consoler! Le
service des prisonniers ne durera pas longtemps; ils ont
hate de quitter ce pays, d'o ils emportent de si tristes souvenirs, et on profite du depart des bateaux pour les faire
partir pour la peninsule. Les pauvres malades les suivront,
aussit6t qu'ils seront en etat de s'embarquer.
La guerre entre les Amiricains et les Indiens continue
toujours. A 'instant, plusieurs milliers d'Amdricains viennent de passer devant la Concordia; ils apportent des canons et toutes sortes de munitions pour soutenir le feu
et pour tout ddvaster, selon leurs propres paroles. II parait
qu'ils veulent prendre la province de Camarines, o& nous
avons une maison de Missionnaires et une autre de Sceurs;
depuis lemois de fdvrier, nous n'avons d'eux aucune nouvelle; nous esperons que Notre-Seigneur et sa Mere Immaculee les garderont et les prdserveront de tout mal; mais
cela n'emp&che pas que nous ne soyons bien en peine a
leur s4jet jusqu'& Pissue de la lutte, c'est-A-dire jusqu'A
Pentrie des Amiricains dans cette province.
Ma Mere, nous ne voyons pas la fin de cette triste situation, parce que les Amdricains ont de puissants delments
de destruction, et que, d'autre part, les Indiens sont d'une
tdnacit6 absolue; ils ne cdderont que devant la force. II est
dvident qu'il y aura un vainqueur, et toutes les chances
sont du c6te des Americains; nous aurons done a subir les
tristes consequences de leur victoire.
Les vivres sont A un prix fabuleux; la livre de viande
coute un peso (environ 5 francs); mais nous comptons sur
la divine Providence, qui ne nous abandonnera pas, et ddjA
nous eprouvons qu'il est bien doux de loger a son enseigne,
car rien ne manque A la double famille de saint Vincent.
Ma lettre est bien longue; mais, je veux, ma Mere, vous
tenir au courant de toutes nos pdripdties.
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Vos filles des Philippines vous souhaitent une bonne et
heureuse annde, et, a cet effet, offrent a Notre-Seigneur
leurs prieres et leurs sacrifices pour vous obtenir ses graces
et sa binediction.
Dans ce disir, j'ai l'honncur d'etre, en l'amour de Dieu
et de Marie Immaculde, ma tres honoree Mere, votre, etc.
Sceur FLORENTINE CHASCO.

REPONSES ET RENSEIGNEMENTS
9. LE CONGRiS D'CEUVRES SAGERDOTALES A BOURGES. - Au
mois de septembre prochain doit se tenir a Bourges un
Congres d'oeuvres sacerdotales sous la presidence et sous
1'autoritd de Mgr l'Archeveque de cette ville. Le Souverain
Pontife a b6ni ce projet.
Le Congres de Bourges s'est place sous le patronage special de saint Vincent de Paul, et a l'occasion du troisieme
centenaire de 1'ordination sacerdotale du saint, qui coincide
avec la date de sa reunion, le Congres a inscrit sur son programme que le panegyrique de saint Vincent de Paul, modele des pretres, serait prononcd au salut du Saint Sacrement, 'un des trois jours de ses seances.
M. le Superieur general a exprimi, dans une lettre
adressde a Mgr l'Archeveque de Bourges, a sa satisfaction
et sa reconnaissance pour la part si honorable faite & saint
Vincent de Paul dans le Congres sacerdotal s.
10. MGR JUSTIN DE JACOBIS. -

Dans un mandement datd

du 12 mars 19oo, S. Em. le cardinal Richard, archeveque
de Paris, informe le clergd et les fideles de son diocese que
la Congregation des Rites fait faire en ce moment les premieres procddures relatives A diverses causes de beatification, notamment a celle du serviteur de Dieu, Justin de
Jacobis, vedque de Nilopolis et vicaire apostolique d'Abys-
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sinie, de la Congregation de la Mission de Saint-Vincent
de Paul.
Son Eminence prescrit en consequence a tons les fideles
qui auraient en leur possession quelque livre ou icrit du
serviteur de Dieu d'en donner connaissance.
I . Que penser des mutualitis scolaires et des associations de secours mutuel qu'on propage actuellement dans
les icoles municipales et dans les patronages laiques ?
REP. - L'oeuvre est bonne; et, de plus, elle sert i
attacher les enfants aux icoles od on les forme ainsi A
I'epargne et oi on leur menage un secours appriciable
pour plus tard. Une partie de leurs petites cotisations sert
a crier pour eux une caisse commune pour les cas de maladie; l'autre sert a leur acheter un livret de caisse d'6pargne.
11 n'y a pas de doute que saint Vincent de Paul, si zild
et si industrieux pour realiser ce qui pouvait procurer le
soulagement moral et materiel de la classe ouvriere, donnerait toute sa sympathie a cette institution et s'emploierait A l'itablir et a la propager.
On peut en lire le micanisme tres simple dans un article
recent du Bulletin de Saint- Vincent de Paul, 5 mars g9oo.

UNE PAGE INEDITE
SUR LES ORIGINES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
DEMANDE DAPPROBATION
PAR SAINT

ADRESSEE

A ROME

VINCENT ET SES PREMIERS COMPAGNONS

Entre autres pieces intiressantes decouvertes dans les
archives de Rome par l'aimable et 6rudit procureur de
notre maison internationale de Rome, M. J. Parrang, on
trouve la supplique ou plut6t les suppliques adressies en
1628 par saint Vincent et par ses premiers compagnons.
pour obtenir de Rome 'approbation de la Congregation.
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La premiaresupplique fut envoyde et recommandee par
le nonce apostolique en France, a la date du 21 juin 1628.
L'original se trouve aux archives de la Propagande dans le
volume III : Lettere di Francia,Avignone, SuiTera, 1628,
n0 i3o, fol.3i (ancien49)etsuiv. Cette piece a cinq grandes
pages in-4, sur parchemin, et est d'une fort belle ecriture.
Elle porte les signatures autographes de MM. F. Du Coudray, A. Portail, L. Callon, J. de la Salle, J. Becu, A. Lucas,
Brunet, J. de Horgny et enfin Vincent de Paul.
Cette supplique, comme celle dont nous donnerons le
texte tout a I'heure, exposait le but des associds, demandait que leur association fit approuvie par le Souverain
Pontife comme congregation, et que Vincent de Paul
en fiat itabli le superieur : Propterdictas causas, Sanctissime Pater,et quiaperpetuitashujus pii operis ad salutem
et conversionemproximiplurimumconferrepotest,Placeat
Sanctitati Vestra approbareet confirmaredictam Congregationem, et in quantum opus est de novo erigere, Vestram
benedictionem supra illam extendere, dictumque Vincentium instituerein institutorem Prcepositumgeneralemdictorum sacerdotum, etc.
Vincent de Paul et ses compagnons sollicitaient enfin diverses faveurs, et d'abord d'etre rendus exempts de la juridiction des Ordinaires diocesains et d'dtre placis sons la
ddpendance du Saint-Siege, sauf 1'obeissance aux ievques
pour ce qui regarde les missions : Dictumque prepositum,
presbyteros et quascumquepersonas dicta Congregationis
liberare a jurisdictione suorum Ordinariorumet a Sancta
Sede Apostolica dependere placeat Sanctitati Vestrac, ita
tamen ut dicta persons obedire teneantur reverendissimis
Dominis Episcopis dicecesanis sumc residenticr circa missiones. - Is sollicitaient aussi les faculths accordies d'ordinaire aux religieux et aux pritres siculiers envoyds par le
Saint-Siege aux missions etrangeres.
Le nonce accompagnait Ienvoi de cette supplique d'une
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lettre de recommandation adressie au cardinal Ludovisi,
prdfet de la Congrigation de la Propagande : a Je puis en
toute sinceriti, ecrivait-il, vous informer que les personnes
des missionnaires sont d'excellente conduite, que leur Institut est tres n6cessaire et sera tris fructueux pour les dioceses de ce royaume ou ils travailleront. 3 (Ibid., n0 138,
fol. 28.)- Cette lettre etait datie du camp sous La Rochelle, oii le nonce avait accompagnd Louis XIII, Richelieu et la Cour.
Le 23 juillet suivant et du mime lieu, une nouvelle lettre
du nonce (Ibid., n° x3o, fol. 33) transmettait a Mgr Ingoli,
secritaire de la Propagande, des lettres du roi de France,
dont l'une etait adressee a Mgr de Bethune et dans laquelle
dtait appuyee la requete des missionnaires pour I'approbation de leur congrigation et pour l'obtention des privileges
qu'ils avaient sollicites. II I'appuyait de nouveau lui aussi.
La demande ayant itd adress6e a la Sacrde Congregation
de la Propagande, c'est dans son conseil qu'elle fut discutee. A Rome, on va lentement, et le rapporteur ayant fait
valoir les raisons pour et contre (Ibid., no i3o, f. 35),
concluait & l'approbation de I'association dans cette limite qu'elle ne dipasserait pas vingt ou vingt-cinq membres. Les cardinaux, dans leur congrigation du 22 aoit
1628, en presence du Pape, sur le rapport fait par le cardinal Bentivoglio, 6carterent la supplique decidant qu'il
serait repondu au nonce de persuader a M. Vincent et &ses
compagnons de s'en tenir aux simples termes de mission et
qu'alors on lui obtiendrait du Pape l'approbation et du
Saint-Office les facultes accorddes d'ordinaire pour les
missions qui se font en France.

II supplique.
Mais, pendant ce temps-la, Vincent de Paul et ses compagnons avaient ridig6 une nouvelle supplique. Et, a la
date du i5 aoit 1628, le nonce Fexpediait i Rome au car-
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dinal Ludovisi, en l'accompagnant aussi d'une nouvelle
lettre dcrite encore au camp sous La Rochelle :

a ... Les Pretres de la Mission m'ont remis, icrit-il, une
nouvelle supplique, celle qui est ci-jointe, dans laquelle ils
ont menrionn6 quelques autres faveurs qu'ils sollicitent du
Saint-Siege. Ils me prient non seulement de 1'envoyer
mais de la recommender tres instamment A la bienveillance de Votre Seigneurie illustrissime. Je m'en charge
bien volontiers, sachant la grande utilite qu'il y a tout
lieu d'esperer de cette congregation, etc. (Ibid., fol. 3o.)
Cette ddmarche n'aboutit pas encore, elle non plus, sur
le moment; mais, sans beaucoup attendre, le I2 janvier

1632, elle obtint son rdsultat, et le pape Urbain VIII, par
la bulle Salvatoris accorda presque textuellement ce que
Vincent et ses compagnons avaient demandi dans leur supplique qu'on vient de retrouver. L'original, sur parchemin,
est conserve aux archives de la Propagande (vol. III, Lettere di Francia, Avignone e Suiiera, 1628, n I3 o, fol. 36,
ancien 6o). Voici la traduction et le texte latin :
A NOTRE TRES SAINT PiRE ILE PAPE.

Vincent de Paul, superieur des prdtres de la Mission
fondie A Paris, Louis Calon, professeur et docteur de Sorbonne, Antoine Portail, Francois Du Coudray, Jean de la
Salle, Jean Becu, Antoine Lucas, Joseph Brunet, et Jean
d'Horgny, pretres des dioc&ses d'Evreux, de Rouen, d'Arles,
d'Amiens, de Paris, de Clermont, de Noyon, suppliant
humblement Votre Saintet6, font foi de ce qui suit : le
SAO PATHI NosTo PAPE

Supplicant humiliter Vincentius de Paulo, superior sacerdotum
Missionis Lutetie Parisiorum fundata, et Magister Ludovicus Calon,
doctor Sorbonicus, Anthonius Portail, Franciscus Du Coudray, Joannes
De La Salle, Joannes Becu, Anthonius Lucas, Josephus Brunet, Joannes
De Horgny, di.ecesum JEduensis, Rothomagensis, Arelatensis, Ambianensis, Parisiensis, Claromontensis, Noviomensis, Innuentes supra-
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seigneur Philippe-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny,
marquis des Iles-d'Or, chevalier des deux ordres, conseiller
du roi, chef de cinquante homme d'armes, lieutenant gineral pour le roi de France es-mers du Levant, intendant
gendral des galeres royales (admis actuellement dans la
congregation de l'Oratoire de Jesus dans ladite ville de
Paris), en union avec feu dame Francoise-Marguerite de
Silly, alors son epouse, baronne de Montmirail, de Trosnay et d'autres lieux, et de concert avec ledit Vincent de
Paul, alors leur aum6nier et confesseur de ladite dame;
Ayant considdrd attentivement depuisplusieurs annies,
d'un c6te que les habitants des villes etaient suffisamment
pourvus de tout secours spirituel par les docteurs et les
religieux distingues demeurant en ces mimes villes, et,
d'un autre c6ti que, les pauvres gens des champs sont d6pourvus de ces mimes secours dont les habitants des villes
ont abondance; et que par suite ces mimes gens demeurent jusqu'i la vieillesse dans une ignorance continuelle
des mysteres de la foi nicessaires au salut et ainsi meurent
souvent malheureusement dans les pechis de leur jeunesse,
qu'ils n'osent, emphchds par une trop grande honte, declanominati supplicantes quod cum dominus Philippus Emanuel de
Goady, comes Juniacensis, marquio Insularum Aurearum, eques torquatus utriusque ordinis, Regi a consiliis, dux quinquaginta cataphractorum militum,mari Gallicano in Oriente prepositus et Generalis Regiarum triremium prefectus (modo Congregationis Oratorii
Jesu in dicta urbe Parisiensi aggregatus), ab aliquot annis attentius
considerasset cum defuncta domina Francisca Margarita de Silly tune
tempore ejus uxore, barona Montis-Mirabilis, Trosnay et aliorum locorum, cum dicto Vincentio de Paulo tune eorum Eleemosinario et supradicta domina confessario, urbium incolas omni auxilio spirituali
celebrium doctorum proborumque Religiosorum qui in iisdem civitatibus morantur, sufficienter adjuvgri, solum populum rure degentem ignorantia et paupertate oppressum iisdem auxiliis quibus alii
in urbibus abundant destitui. Proptereaque eumdem populum in
perpetua mysteriorum fidei ad salutem necessariorum ignorantia ad
senectutem usque remanere sicque misere in peccatis adolescentia
sape decedere qua nimio pudore prapediti apud Parochos aut Vica-
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rer a des cures ou des vicaires qui leur sont trop connus et
trop familiers, - les personnes ci-dessus nominees ont cru
qu'on pourraitappliquer quelque rem&de a ce mal si grand.
Ce serait que les missions qui se sont faites jusqu'A
present uniquement dans les bourgs et villages contenus
dans leur domaine, par ledit Vincent et par d'autres eccidsiastiques remarquables par la conduite et la science, fussent
continuees ailleurs avec I'approbation et la permission des
tres Reverends Seigneurs IEvques de ces lieux. Les Seigneurs nommes ci-dessus, Emmanuel et Francoise, ont
reconnu et ont eux-mdmes constate le fruit et lutiliti qui
revient a la gloire du Dieu tout-puissant par suite des
confessions gdndrales que dans un grand nombre de
bourgs et de villages la population entiere a accepte de
faire : pratique qui a et& suivie du changement de vie et
des meilleures espdrances pour I'avenir, et mdme de la conversion de quelques hiretiques. Aussi, desirant rendre perp$tuelle cette pieuse oeuvre des Missions, ils ont fait
en 1'an du Seigneur mil six cent vingt-cinq un don de
quarante-cinq mille francs pour lentretien et la nourriture de quelques pritres, qui, abandonnant les titres et les
emplois eccldsiastiques que Pon peut avoir dans les villes,
rios utpote sibi notos et familiares deponere non audent. Huic tam
ingenti malo remedium aliquod adhiberi posse arbitrati sunt supranominati, si Missiones qua tune in oppidis et pagis intra corum dominia contentis a dicto Vincentio cum aliis Ecclesiasticis probitate
et doctrina conspicuis facta sunt, sub beneplacito et obtenta facultate a Reverendissimis DD. ipsorum locorum Episcopis continuarentur. Quod adeo feliciter, cognito et presentia sua comprobato
fructu et emolumento, ad gloriam omnipotentis Dei, emergenti ex
confessionibus generalibus de integra vita, quas multa oppida et
pagi integri amplexi sunt, cum emendatione vitae et meliore fruge
imposterum, imo etiam conversione quorumdam hareticorum successit: ut supra memorati domini Emanuel et Francisca hoc pium
opus Missionum perpetuum reddere cupientes, eleemosinam quadraginla quinque (millia) francorum in sustentationem et alimoniam
aliquot sacerdotum, qui, retictis gradibus et ecclesiasticis qua in
urbibus haberi solent officiis, imo spe ad illa in posterum rejecta,
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renoncant meme entimrement au disir d'en possider, veulent
vivre ensemble et en congrigation pour s'adonner entikrement au salut des pauvres gens des champs sous la direction dudit Vincent de Paul.
Cette fondation ayant etd approuvie et confirmne par
le tres Reverend Seigneur Archev4que de Paris, le cidessus nommi Vincent de Paul, apres avoir ete etabli supe
rieur par ce meme archevique, s'est associi et agregd les
pritres mentionnes ci-devant. Ces pretres, pour atre a
m6ne de se livrer avec plus de faciliti et d'utilite au bien
des ames parmi les gens de la campagne, ayant d'abord
renonc6 aux bindfices dont quelques-uns d'entre eux jouissaient et A d'autres charges qu'ils avaient dans les villes et
qui les retenaient, se sont reunis pour former ensemble une
societi de pr&tres de la Mission on de Missionnaires ainsi
qu'ils en ont pris le nom, dans laquelle ils vivent sous la
direction dudit Vincent de Paul et s'adonnent tout entiers
au salut des gens de la campagne. Ils s'en vont, d'un bourg
dans un autre, de village en village, adressant des sermons
et des exhortations au peuple; ils instruisent chacun, parlant en public et en particulier, des mysteres de la foi n6simul habitare necnon in Congregatione vivere, salutique pauperis
populi rusticani ex professo incumbere vellent sub dircctione dicti
Vincentii de Paulo supplicantis, largiti sint, anno Domini millesimo
sexcentesimo vigesimo quinto.
Qua fundatione a Reverendissimo D. Domino archiepiscopo parisiensi approbata et confirmata, supradictus Vincentius de Paulo ab
eodem superior constitutus, associavit et aggregavit sibi supramemoratos sacerdotes qui ut facilius utiliusque bono animarum ruri
degentium intendere valerent : prius relictis beneficiis quibus quidam illorum fruebantur et aliis conditionibus quarum munere fungentes in urbibus retinebantur, simul congregati sunt in societatem
sacerdotum Missionis aut Missionariorum sic nuncupatorum, in qua
vivunt, sub directione dicti Vincentii de Paulo toti incumbentes in
salutem populi rure commorantis: quo se conferunt de oppido in
oppidum, de pago in pagum transeuntes, et conciones exhortationesque ad populum habendo, edocent unumquemque publice et privatim catechisando, circa mysteria fidei ad salutem necessaria quae
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cessaires au salut qui sont ignores completement la plupart
du temps; ils disposent ces fideles aux confessions gendrales
de toute la vie, et les entendent, procurent la conversion des
heretiques, terminent les procs, font cesser les haines, apaisent les discordes et les inimities et instituent la Confrdrie
de la Charit6 li oi il y a ndcessitd, pour procurer le bien du
corps et de 1'ame des pauvres malades; et, avec 1'aide et la
grace de Dieu, ils exercent avec beaucoup de succes ces
pieuses fonctions, non sedlement dans les bourgs et villages qui appartiennent auxdits seigneur et dame qui.ont
fonde cette oeuvre (lesquels lieux ils doivent visiter de cinq
en cinq ans pour y exercer lesdites fonctions), mais encore
dans beaucoup d'autres parties de ce royaume de France,
comme dans les archevdchis de Paris et de Sens, dans les
evbchds de Chalons en Champagne, de Troyes, de Soissons, de Beauvais, d'Amiens et de Chartres, au grand contentement des tres Reverends Seigneurs Archeviques et
Evaques desdits lieux, pour le salut du pauvre peuple et A
la satisfaction incroyable de tous, et ils exercent toujours
ces pieuses fonctions aux frais et aux ddpens de ladite Congr6gation, qui ne recoit et n'attend aucune ricompense ni
aucune compensation temporelle pour ses travaux.
ut plurimum penitus ignorantur, ad confessiones generales de tota
vita disponunt, eosque excipiunt, haereticorum conversionem procurant, terminant lites, odia sedant, dissidia et inimicitias conciliant,
confraternitatem charitatis ad subveniendum saluti corporis et anima
pauperum morbo detentorum, ubi necessitas expetit instituunt; hacque omnia pia opera jam non modo in pagis et oppidis ad dominum
et dominam fundatores pertinentibus (quaeloca singulis quinquenniis adire ibique pradicta officia exercere tenentur) verum etiam in
multis aliis partibus hujus regni Francia foelici successu exercent
adjuvante Dei gratia, ut in Archiepiscopatibus Parisiensi et Senonensi, in dioecesibus Catalaunensi in Campania, Trecensi, Suessionensi, Bellovacensi, Ambianensi et Carnutensi, cum magna satisfactione Reverendissimorum DD. Archiepiscoporum et Episcoporum

dictorum locorum, cum salute miseri populi et incredibili omnium
satisfactione, qua omnia pia opera semper suscipiunt sumptibus et
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Pour ces motifs, tres Saint-P6re, et parce que la perpdtuiti de cette pieuse entreprise parait etre d'une grande
importance pour le salut et la conversion du peuple,
PLa•I

A VOTRE SAINTETt

approuver et confirmer ladite

Congregation, et autant que cela peut etre ndcessaire FI'riger de nouveau; repandre sur elle votre biendiction, et 6tablir ledit Vincent comme instituteur et Superieur general
desdits pretres ainsi que des autres qui disirent etre admis
en leur compagnie et de ceux qui sont necessaires pour
remplir les offices prives de ladite Congregation appelee
de la Mission, qui voudront vivre ensemble, en societl, se
consacrer et se ddvouer au service du Tres-Haut dans un
esprit d'humilite et par les travaux d'une pieuse vie, leur
but principal et essentiel etant de s'adonner entierement i
leur propre perfection et au salut des habitants de la campagne. Ils iront de village en village, prachant et catichisant pour porter les fid6les Adiposer le poids des fautes de
toute la vie passee, entendant la confession g6ndrale des penitents, preparant dignement les enfants A recevoir pour la
premiere fois la sainte Communion, et instituant la Conimpensis dicts Congregationis quae nullam laborum suorum mercedem et compensationem temporalem recipit aut expectat.
Quapropter, Sanctissime Pater, et quia perpetuitas hujus pii operis
ad salutem et conversionem proximi multum conferre videtur, Placeat
Sanctitati Vestra approbare et confirmare dictam Congregationem et
in quantum opus est de novo erigere; Vestram benedictionem supra
illam extendere, dictumque Vincentium constituere in institutorem
praepositum generalem dictorum sacerdotum, necnon et aliorum ad
societatem eorum promoveri cupientium et reliquorum ad familiaria
officia necessariorum dictae Congregationis Missionis nuncupata, qui
simul et in socictate religiose vivere et in humilitatis spiritu et pie
vita studiis Altissimo famulatum exhibere, et impendere voluerint,
quorum principale et pracipium institutum erit propriae perfectioni
et saluti incolarum ruri degentium totaliter incumbere, eundo de
pago in pagum, illicque, concionando, catechisando ad anteacta
totius vita conscientia onus deponendum inducere, poenitentium
confessionem generalem excipere, parvulos ad sacrosanctas synaxis
primam susceptionem dignanter instruere, nec non ut necessitati
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frerie de la Chariti pour subvenir aux besoins des pauvres
malades : cela gratuitement, sans recevoir de rdcompense
directement ni indirectement.
Daigne Votre Saintete accorder Ace meme Vincent choisi
pour cette oeuvre, deja auparavant, par Mgr I'archeveque de
Paris et tres agrýe pour cela par Nos Seigneurs les Fondateurs, permission, pouvoir et autoriti pleine et entiere, d'&tablir ladite Congregation tant en la ville de Paris qu'en
toutes les autres cites, bourgs, terres et lieux oii elle sera
appele par les eveques de ces lieux et non ailleurs. Que
Votre Saintetd daigne donner plein pouvoir A ce mime
Vincent pour instituer, publier et itablir tous r6glements,
rggles et statuts licites, utiles et qui ne soient nullement
contraires aux ddcisions et constitutions apostoliques ni A
celles du Concile de Trente et qui devront etre ensuite
confirmds et approuvis par le Saint-Siege; regles et statuts
qui devront etre gardds et observes par le chef, les pretres,
les officiers, les ministres et les coadjuteurs de ces maisons,
sous les peines a intervenir. Ces regles ont pour objets les
conditions, le bon gouvernement des personnes et des biens
spirituels et temporels de cette meme Congregation et des
maisons que 'on e16vera ainsi, I'admission, le nombre,
I'Age et les qualitds de ceux qui seront requs et admis dans
pauperum agrotantium subveniatur confraternitatem charitatis instituere et hoc gratis nec susceptis directe aut indirecte muneribus:
cum plena et omnimoda facultate, potestate et auctoritate eidem Vincentio janpridem per D. Archiepiscopum Parisiensem ad id assumpto
et a dominis fundatoribus summopere expedito, predictam Congregationem hujusmodi tam in civitate Parisiensi quam in omnibus
aliis civitatibus, oppidis, terris et locis ad que a locorum Episcopis
vocatus fuerit et non alias instituendi ac demum pro faclici statu
et directione personarum et bonorum spiritualium et temporalium
ejusdem Congregationis seu Congregationum sic erigendarum, tum
circa admissionem, numerum, statem et qualitates, in ipsa Congregatione recipiendorum et admittendorum, eorumque instructionem
et disciplinam, correctionem, exercitia, modum et formam divinorum
officiorum,precum et orationum aliorumque suffragiorum recitando-
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cette Congregation, linstruction, le gouvernement, la correction et les exercices de ses membres, le mode et la forme
des divins offices, des prieres et des oraisons et d'autres suffrages qu'ils doivent reciter, et toutes les autres choses permises et ndcessaires A ces memes congregations. Que Votre
Saintet6 daigne accorder aussi audit Vincent plein pouvoir
de corriger, limiter et modifier ces regles une fois institutes,
publiees et dtablies, toutes les fois que les dispositions et les
changements des personnes, des affaires et des temps le
demanderont, comme il pourra paraitre bon. Enfin,
comme nous l'avons dit, qu'il soit agrdable a Votre Saintete d'elire et de choisir/ledit Vincent avec le pouvoir de
faire et d'6tablir de nouveau des r6gles A observer et a
pratiquer, et de faire et d'exkcuter toutes les choses generales et particulikres qui se font et s'executent ordinairement, par droit ou par coutume, par privilege ou par quelque autre motif par les institutions on les autres supdrieurs
meme gendraux des Congregations semblables et des Ordres
approuves quels qu'ils soient.
Plaise a Votre Saintete exempter le superieur, les pretres
susdits et toutes les personnes de ladite Congregation de la
juridiction de leurs Ordinaires et les faire dependre du
rum, et alia ipsis Congregationibus utilia, atque necessaria, quacumque statuta, Ordinationes et capitula, licita et honesta sacrisque
Canonibus et constitutionibus apostolicis necnon concilii Tridentini
decretis minime contraria, a Sancta Sede Apostolica postmodum

approbanda, confirmanda, ac per ipsarum Congregationum praepositum, prasbyteros, officiales, ministros et coadjutores, sub paonis
apponendis, adimplenda et observanda, faciendi, edendi et condendi;
factaque, edita et condita quoties pro illorum et rerum et temporum
qualitate et vicissitudine, seu allias videbitur, corrigendi, limitandi,
immutandi, alterandi ac etiam alias (ut prefertur) adimplenda et
observanda, ex integro faciendi et condendi, aliaque omnia et singula similium Congregationum, nec non quorumcumque ordinum
approbatorum constitutionibus aut aliis superioribus etiam generalibus, de jure vel consuetudine, sive ex privilegio aut alias quomodocumque fieri exequi solita, faciendi et exequendi, dicta auctoritate
deputare et assumere.
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Saint-Siege apostolique : de telle sorte ndanmoins que lesdites personnes soient obligdes pour ce qui regarde les
missions d'ob6ir aux tres Reverends Seigneurs Eveques
et Ordinaires de leur residence, en quelque lieu et vers
quelques habitants qu'ils les envoient, sans aucune
excuse ou pretexte que ce soit; sauf pourtant en cela,
le cas de maladie ou de trop grandes fatigues precidentes
qui reclament quelque repos pour reprendre de nouvelles
forces; cependant le choix des pretres qui doivent dtre envoyds est reservd au superieur de la maison. II appartient
au Superieur de ladite Congregation de nommer et de deposer les superieurs et les officiers meme dans les maisons a
venir, et de renvoyer de ces mimes maisons ceux qui ne sont
pas aptes; il lui appartient aussi de transfdrer lesdits pretres et les autres d'une maison a une autre et de les rappeler
en quelque lieu ou en quelque maison qu'ils soient, si un
ordre de Votre Sainteti pour une mission ou si quelque
ndcessitd l'exigent.

Omnesque alias ad instar supradicla canonice erigendas Congregationes ab ipso Parisiensi et a dicto Preposito generali quocumque
locorum stabilita fuerint in omnibus dependere placeat Sanctitati
Vestrae, ex nunc pro ut postquam auctoritate predicta erects fuerint
eisdem auctoritate et tenore perpetuo approbare et confirmare.
Dictosque prapositum presbyteros et quascumque personas dicts
Congregationis a jurisdictione suorum ordinariorum liberare; a
Sancta Sede Apostolica dependere placeat Sanctitati Vestra. Ita
nihilominus ut dicta persona Reverendissimis Dominis Episcopis
et Dicecesanis suac residentia, circa Missiones obedire teneantur
etiam quocumque et ad quoscumque eos mittent, absque ulla excusatione, superquovis pretextu fundata, pergere, excepta indispositione
corporis aut nimio labore pracedente, qui aliquam quietem ad resumendas novas vires requiret, reservata tamen electione mittendorum
ipsorum praesbyterorum superiori domus, necnon reservata Praeposito dicte Congregationis potestate instituendi superiores et officiales
in aliis etiam Congregationibus erigendis, eosque deponendi, inhabiles vero ab ipsis Congregationibus expellendi. Itemque dictos praesbyteros et alios transferendi de una doma in aliam sicut et accersendi
cos quocumque loco aut quacumque in domo fuerint, si Mandatum
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Enfin qu'il soit permis A ces memes maisons d4s maintenant et une fois qu'elles seront 4tablies et erigdes (comme il
a ide dit ci-devant) d'accepter pour leur entretien et pour le
soutien dudit Vincent, du Supirieur gdn~rai et de ces prdtres qui y sont actuellement, et pour le support des charges
qui p6sent sur eux. toutes choses, ressources, biens, bendfices, revenus et dons, dejA faits et encore A faire, soit par
ledit seigneur de Gondy et ladite dame Marguerite-Franqoise
de Silly, fondateurs, soit par tous les autres chrtiens, pour
4tre distribuds, donnds et accordds auxdites maisons de
quelque maniere que ce soit; qu'il soit permis audit Vincent et A tout autre Supdrieur geinral et aux pr&tres qui
feront partie desdites maisons, d'accepter en leur nom soit
par lui-meme, soit par un seul ou plusieurs autres, les biens
matiriels, rdels et actuels de tous ceux-la et d'en garder a
perp6tuitd les bindfices, les revenus et les productions, d'en
percevoir, exiger, lever et demander tous les droits, les revenus et les inter&ts, de les employer pour l'usage et Putilitd
desdites maisons et meme de les leur appliquer Aperpituit6,
Vestrae Sanctitatis ad aliquam Missionem aut necessitas quaedam
istud postulaverit.
Et postremo eisdem Congregationibus ex nunc pro ut postquam
institutae et erectae fuerint (ut prmfertur) pro illarum dote ac dicti
Vincentii necnon Prapositi generalis et prasbyterorum eorumdem
pro tempore existentium sustentatione, onerumque illis incumbentium suportatione: omnia et singula, res, bona, fructus, redditus et
legata jam facta et facienda, tam per dictum dominum Gondium et
dictam dominam Franciscam Marguaritam de Silly fundatores, quam
alios quoscumque Christifideles, dictis Congregationibus quomodolibet relinquenda, donanda et elargienda ita quod dicto Vincentio vel
alii praeposito generali et prasbyteris dictarum Congregationum pro
tempore existentibus, illorum omnium, corporalem, realem et actualem possessionem per se vel per alium seu alios dictarum Congregationum nomine libere apprehendere liceat, et perpetuo retinere fructus quoque, redditus et proventus, jura, obventiones et emolumenta
quacumque eorumdem percipere, exigere, levare, recuperare ac in
dictarum Congregationum usus et utilitatem convertere, dicecesani
loci vel cujusvis alterius licentia minime requisita et etiam perpetuo
applicare.
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sans qu'il soit nicessaire de demander la permission de
1'eveque du lieu ou de quelque autre endroit.
Et, pour augmenter la devotion des fideles et procurer le
salut des ames et pour obtenir que les chretiens soient animds et portns aux exercices de cet institut, lesdits prdtres
supplient Votre Sainteti qu'Elle ait pour agreable de leur
accorder tous les pouvoirs qu'elle a coutume d'accorder aux
religieux et aux pretres seculiers que Sa Saintetd envoie en
mission dans les pays infideles.
A savoir le pouvoir apostolique de pricher, catichiser,
entendre les confessions, instituer la confrdrie de la charitd
en tout lieu, partout cependant avec le consentement de
nos tres Rievrends Seigneurs les Evdques.
D'absoudre de toutes les censures ecclisiastiques et de
dispenser des irrigularites occultes, de commuer les voeux
et d'absoudre de tous les cas reserves a Votre Sainteti,
mime des cas marquds dans la bulle Cwane Domini.
De disputer contre les heritiques, d'absoudre ceux qui se
repentent de leurs heresies, de lire leurs livres; d'appliquer
l'indulgence plkniere a tous ceux qui font la confession gendrale. Que Votre Saintet6 daigne accorder ces pouvoirs
non seulement aux missionnaires, mais aussi A tous les
Et ad augendam fidelium devotionem animarumque saluti consulendum, utque Christifideles ad hujus instituti exercitium animentur, atque innitentur, supplicant Sanctitatem Vestram dicti Oratores
ut sibi placeat illis elargiri omnes facultates quas solita est concedere
Religiosis et Sacerdotibus secularibus quos sua Sanctitas ad partes
Infidelium in missionem mittit.
Potestatem Apostolicam scilicet concionandi, catechisandi, excipiendi confessiones, confraternitatem Charitatis, ubique locorum instituendi, semper tamen sub beneplacito Reverendissimorum DD. Episcoporum.
Absolvendi ab omnibus censuris Ecclesiasticis, et dispensandi de
irregularitatibus occultis, commutandi vota et absolvendi ab omnibus
casibus Vestre Sanctitati etiam in Bulla a Cmna: Domini a reservatis.
Disputandicontra hareticos, conversos ab haresi absolvendi, eorum
libros legendi; applicandi plenariam indulgentiam omnibus confessionem generalem facientibus, idque non modo Missionariis sed etiam
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ecclesiastiques qu'ils prennent avec eux pour les missions
en cas de nicessitd.
D'instituer l'oraison des Quarante-Heures dans les lieux
ot ils le croiront utile et d'appliquer I'indulgence plIniere
a ceux qui, pendant ce temps, se confesseront et recevront
la sainte Communion.
De c6elbrer le saint sacrifice de la messe sur des autels
portatifs, mime avant l'aurore et apr6s midi.
De diminuer ou de remettre entiirement les restitutions
dues pour avoir encouru la simonie.
De binir les ornements d'iglise.
(Suivent les signatures autographes accompagndes de
paraphes de MM.)
J. DE LA SALLE - J. BiCU - DU COUDRAY - A. PORTAIL
CALLON -

J. DE HORGNY -

J. BRUNET -

A. LUCAS.

VINCENT DEPAUL.

Doinn i Paris, au college des Bons-Enfants, le premier
jour du mois d'aoOt, 'an du Seigneur mil six cent vingthuit.
ecclesiasticis qui ad Missiones ab illis in casu necessitatis assumuntur.
Instituendi Orationem quadraginta horarum in locis in quibus
expedire credent, et applicandi plenariam indulgentiam iisqui ea
durante confitebuntur et sacram Eucharistiam sumant.
Sacrum Missa sacrificium super altaria portatilia celebrandi,etiam
ante auroram et post meridiem.
Moderandi et remittendi restitutiones debitas propter incursam
Simoniam.
Benedicendi ornamenta Ecclesiae.
(Suivent les signatures autographesaccompagnees des paraphes
de MM.)
-

J. DE LA SALLE -

J. BECU -

J. DE HORGNY -

J. BRUNET -

DU COUDRAY -

A.

PORTAIL -

CALLON

A. LUCAs.
ViNCEnT DEPAUL.

Datum Parisiis, in Collegio Bonorum Puerorum prima die augusti
Domini millesimo sexcentesimo vigesimo octavo.
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(Suivent les paraphes sans les noms de MM.)
DE LA SALLE NEi -

DU COUDRAY -

J. DE HORGNY -

PORTAIL -

BiCU -

BRU-

A. LUCAS.

ViCEwr DEPAUL.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Kavanagh (Patrice), prdtre, decedd a Buffalo (EtatsUnis), en decembre 1899; 58 ans d'Age,41 de vocation.
Frere Claret (Jean-Pierre), coadjuteur, decidd a Antoura
(Syrie), le 4 janvier 19oo; 80, 6o.

M. Danjou (Franqois), pretre, ddcdde A Ampasimene
(Madagascar), le 26 novembre 1899; 36, i.
Frere Dunn (Louis), clerc, d6cid6 A Los Angeles (EtatsUnis),le 1' r janvier 1900; 24, 4.

M. Houssin (Ferdinand), pretre, dicide a la Maisonmere, a Paris, le 20 janvier 1900 ; 72, 52.

Frere Bianconi (Cdsar), coadjuteur, decedde
Rome,
Saint-Sylvestre, le 18 janvier i9oo; 69, 43.
M. Gaddo (Laurent), pritre, ddcedd a Sarzane (Italie),
le 21 janvier; 1900; 78, 6o.

M. Jaume(Joachim), prdtre, dicede ABarcelone (Espagne),
le 18 janvier 1900; 57, 39.

M. Dufau (C6lestin), pretre, dic6d6 a la Maison-mere, A
Paris, le 27 janvier; 66, 45.
M. Sanguineti (Benoit), pretre, d6cddd le 26 janvier
19oo a Sarzane (Italie); 76, 57.
Frere Dias (Antoine), coadjuteur, diced6 i Funchal
(Portugal), le29 janvier; 55, i6.
(Suivent les paraphes sans les
DR LA SALLE -

HoRant -

DU COUDRAY -

POXTAIL -

orns de MM.)
BCU -

BRUNET -

A. Lucas.

VmcENr DEPAUZL

J. DE
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Frere Catelain (Ernest), coadjuteur, ddecdd6
SaintWalfroy (France), le 5 fdvrier; 57, 3o.
Frere Rizzi (Louis), coadjuteur, decidd A Plaisance
(Italie), le 2 fdvrier; 72, 27.
Mgr de Martinis (Raphael), archeveque titulairede Laodicde, decidd le i5 fevrier, A Naples (Italie); 71, 54.
M. Prause (Friddric), pretre, dicedd a Theux (Belgique),
le 16 fdvrier; 3i, 8.
M. Collange (Benoit), pretre, de la maison de La Teppe,
(France), diecdd le 26 fivrier; 59, 36.
Buenos-Ayres
M. Kemen (Joseph), pretre, ddc6dd6
(Ripublique Argentine), le x" fevrier; 66, 39.
NOS CHkRES S(EURS
Marie Visi, d6c6dee A la Maison Centrale de Graz, Autriche;
28 ans d'age, 7 de vocation.
Berthe Chamot; Maison Centrale d'Alger, Alg6rie; 27, 6.
Marie de Puybusque; Maison de Charitd de Pau, France; 21, 2.
Marie Coquelin; Maison de Chariti d'Angers, France; 68, 48.
Maria Germa; Mais. St-Antoine de Barcelone, Espagne; 65, 40.
tmilie Baratin; Maison Saint-Vincent a Lyon, France; 23, 5.
Marie Vinet; Maison de Charitd de Chartres, France; 35, 13.
Marie Guitard; H6pital Militaire de Florence, Italie; So, 58.
Elisabeth Vanbes; H6pital Gendral de Clermont-Ferrand,
France; So, 53.
Anna Holzmann; H6pit. St- Roch de Budapest, Autriche; 40, 1o.
Anna Hainsek; H6pital Gdndral de Laibach, Autriche; 42, 18.
Suzanne Bowling; H6pital Saint-Vincent de Birmingham, EtatsUnis; 19, 2.

Rose Cereseto; H6pital civil d'Alexandrie, Italie; 60, 3g.

Marguerite Bastide; H6pital des Enfants-Assistis,

a Bordeaux,

France; 58, 37.

Louise Cras; Maison de Chariti de Clichy, France; 59, 35.
Vincent Mamparler; Asile St-Mames de Bilbao, Espagne; 54, a5.

Maria Ayerve; Maison Centrale de Madrid; rg,

i.

Manuela Pujol; Asile Saint-Raphael de Barcelone: 65, 41.
Josephe Salvador; H6pital d'Alcira, Espagne; 59, 34.
Maria Boj; Asile des Orphelins de Bilbao, 35, 17.
Josephe Palomar; H6pital Gendral de Valencia, Espagne; 21, 5.
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Rita Lopez-Cuervo; College Saint-Vincent de Paul de Valencia,
Espagne; 76, 37.
Maria Baudi; H6pital Gnedral de Valencia, Espagne; 44, 15.
Maria Casado; Ecole de Salsaguin, Espagne; 23, 3.
Melida Perdonno; Maison Centrale de Madrid; 23, 5.
Maria Rubaudi; Maison Centrale de Sienne; 74, 55.
Marie Raymond; H6pital Italien de Salonique; 23, i.
Clemence Duscos; Mais. de Charitd de Briastre, France; 64, 43.
Marie Levadoux; Maison de Charitede Sainte-Suzanne, France;
67, 48.

Marie Honiste; H6pital de Molfetta, Italie; 65, 40.
Claire Marchand; Maison de Charitd de Chateau-l'Eveque,
France; 25, 1.

Marguerite Griffoul; Maison des Forges &Alais, France; 67, 39.
Maria Rebolledo; H6pital Saint-Thomas de Panama; 24, 4.
Anne Howalska; Maison Centrale de Varsovie; 69, 38.
Maria Bover; Creche de Lerida, Espagne; 63, 37.
Emilia Ayerre; Maison Centrale de Madrid; 17, 20 jours.
Thirese Bregar; Maison Centrale de Graz; 46, 2o.
Gracieuse Gaube; H6tel-Dieu de Carcassonne, France; 76, 58.
Anna Borreo; Maison Centrale de Sienne, Italie; 65, 44.
Marguerite Benedicenti; H6pital du Saint-Sdpulcre de Plaisance, Italie; 75, 48.
Jeanne Junod; H6pital d'Angers, France; 62, 43.
Anna Zsacsek; H6pital de Neutra, Hongrie; 24, 6.
Louise Guyot; H6pital de Moutiers Saint-Jean, France; 70, 43.
Marie Leblay; H6pital Saint-Joseph de Paris; 52, 25.

Claire Garric; Maison de Charitd de Vitry-le-Francois, France;
84, 63.
Anastasie Delattre; Maison de Chariti Saint-Vincent de l'Hay,
France; 33, 9.
Victoire Cavalid; Hospice civil de Firminy, France; 68, 48.
Virginie Adam; Maison de Charitd St-Laurent, a Paris; 63, 33.
Sylvie Veracx; Maison de Charitd Saint-Jean-Baptiste de Gand,
Belgique; 63, 42.

Marie Connell; As. des Alienes de Baltimore, Itats-Unis; 66, 38.
Madeleine Haettel; H6pital G6ndral de Saint-Germain-en-Laye,
France; 8o, 53.
Dolores Jansen; H6p. Saint-Jean-Baptiste de Rio, Bresil; 28, 4.
Marie Liandier; Mais. de Charite de St-Michel, Algerie; 68, 46.
Franjoise Didelot; Hopital de Martina, Italie; 69, 5o.
Marianne de Hacke; Vienne, Autriche; 32, 5.
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Catherine Bermes; H6pital de Salerne, Italie; 77, 54.
Marie Dracopoli; H6p. Municipalde Constantinople; 5o, 26.
Louise Meyzonnier; H6pital de Callao, Perou: 56, 37.
Louise Barbeyat; Mais. de Charite de Cajamarca, Perou; 42, 2 ,
Marie Juvin; Maison Principale & Paris; 81, 54.
Marie Pelagie Benoite Demaret; Hospice de Roye; 57, 32.
Franqoise-Jeanne Daumy; Hospice de Trevoux, France; 68, 45.
Marie-Madeleine-Antoinette Ratoin; H6pital Gdniral de Riom,
France; 70, 47.
Marie-Agnes Keelan; Asile des Alienis de Saint-Louis, EtatsUnis; 45, 25.
Marie-Joseph de Brandis; Maison Centrale de Graz; 84, 62.
Helene Menexely; H6pital de Syra, Grice; 72, 54.
Catherine Gaudet; H6p. des Enfants-Trouvs a Bordeaux; 68, 43.
Agnes Boich; Maison de Chariti de Boudja, Syrie; 34, 14.
Catherine Pregl; H6pital de Tyrnau, Hongrie; 39, 9.
Therese Zaccone; H6pital de Canneto, Italie; 28. 7.
Francoise Commandoire; Maison de Charitd de Chateau-l'Eveque, France; 58, 36.
Marie Le Chevalier; H6p. Gdndral d'Evreux, France; 55, 29.
Marianne Zajacznowska; Maison Centrale de Cracovie; 52, 26.
Anne Rousseau; Maison de Charit6 de Clichy, France; 69, 47.
Marie Grachet; Hospice de Mitry, France; 64, 45.
Ursule Springer; Asile Saint-StanislasdeJuvisy, France; 64, 46.
Jeanne Dupuy; H6pital de Montdidier, France; 83, 62.
Catherine Boyle; Orphelinat Saint-Joseph de Richmond, EtatsUnis; 70, 40.
Antoinette Desgouttes; Maison de Chariti de Manson, France;
72, 5o.

Marguerite Texier; Mais. de Charite deMontolieu, France; 61,41.
Madeleine Monnier; Maison Principale de Paris; 73, 48.
Isabelle Oyaga; H6pital Saint-Jean de Burgos, Espagne; 24, 3.
Maria Gonzalez; Maison Centrale de Madrid; 29, 2.
Caroline Gonzalez; Maison Centrale de Madrid; 30, 2 mois.
Ascension Perma; H6pital des Incurables de Madrid; 28, 7.
Carmen Aparicio; H6pital d'Oviedo, Espagne; 22, 5.
Maria Cabanes; H6pital de Lerida, Espagne; 52, 32.
Marguerite Rinder; Hospice de Lagny, France; 78, 54.
Philomene Di Bona; Maison Centrale de Naples; 5o, 26.
Elisabet Brithe; Maison de Charite de Belmont, France; 8o, 51.
Anna Passat; Orphelinat de Hetzendorf, Autriche; 27, 2.
Louise Mary; Orphel. de Ste-Marguerite, pros Marseille; 56, 32.
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Antoinette Levadoux; Mais. de Char. de Kouba, Algerie; 74, 54
Anne Laroque; H6p. de Bourbon-l'Archambault, France; 5 1, 3o.
Louise Dusaut; Mais. de Char. de Condures, France; 99, 71.
Elisabeth Kouri; Maison Principale de Paris; 53, 33.
Marie Seger; Maison Centrale de Cologne, Nippes; 32, 2.
Anne Jurine; Maison de Charite de Tonnay-Charente, France;
66, 41.

Antoinette Poulle; Mais. de Charite de Clichy, France; 57, 35.
Honorine Esperandieu; H6pital d'Alais, France; 55, 25.
Elisabeth Culkeen; H6pital de la Nouvelle-Orleans; 32, 14.
Maria Puertolas; Bienfaisance de Porto-Rico; 51, 27.
Mercedes Fayos; Bienfaisance de Valencia, Espagne; 52, 26.
Francoise Estever; Maison Centrale de Madrid; 22, I.
Addlaide Viriglia; Maison Centrale de Sienne; 66, 36.
Marie Brangan; Hospice de Dublin; 32,

I1.

Catherine Bruzzone; Maison Centrale de Turin; 25, 4.
Josephine Oliva; Maison Centrale de Turin; 37, 16.
Caroline Hermel; Mais. de Char. de Montolieu, France; 74, 45.
Caroline Bogetto; Maison Centrale de Sienne; 61, 37.
Jeanne Mazzoni; Conservatoire de Florence,tltalie; 68, 44.
Henriette Tellini; Asile d'Arezzo, Italie; 65, 37.
Madeleine Membre; H6pital de Montauban, France; 73, 54.
Marie Coanne; Hospice de Gourdon, France; 70, 45.
HelIne Piotrkwska; Maison de Charitd de Clichy, France; 77,53.
Marguerite Contant; Mais. de Ch. de Marvdjols, France; 76,55.
Frangoise Plazenet; Maison de Charitd de Notre-Dame de
Bercy, a Paris; 64, 43.
Marie Damilano; Hospice de Saluces, Italie; 57, 37.
Theirse Sanguineti; Ricovero de Costigliole d'Asti, Italie; 82, 61.
Theophile Mikulowska; Maison de Caen, France; 89, 69.
Anne Splett; Mais. Centrale de Cologne, Nippes; 25, 3.
Marie Beaudoin; H6pital de Nancy, France: 55, 32.
Marie Sappey; H6pital de Quezaltenango, Guatemala; 6o, 39.
Anastasia Conget; Maison Centrale de Quito, Equateur; 76, 58.
Jeanne Dongerty; Orphel. San Francisco, Etats-Unis; 70, 49.
Maria Ibanes; H6pital San-Jose de Grenade, Espagne; 29, 3.
Francisca Pesques; H6pital Gdneral de Madrid; 63, 36.
Esperanza Pascual; H6pital Gineral de Madrid; 56, 24.
Madeleine Migliavacca; Maison Centrale de Sienne; 55, 3x.
Anne Monculier; Maison de Charite de Toulon, France; 58,37.
Marie Demangin; Misericorde de Fontenay-le-Comte, France;
75, 44.
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Aline Gosselin; Mais. de Char. de Notre-Dame, au Havre; 55,4.
Marie Letiexhe; Hospice des Vieillards de Verviers, Belgique;
78, 5o.
Izabeau Chanut; Maison de Chariti d'Avernes, France; 79, 56.
Anne Vodopioc; Maison Centrale de Graz,Autriche; 23,3 mois.
Ersilia Michalowska; Prison de Lankowitz, Autriche; 65, 42.
Frangoise Gatzka; H6p. Wilhelmine de Vienne, Autriche; 24, 3.
Agar Destang; H6pital d'Agen, France; 28, 7.
Marie Robin; Maison de Charite de Lacapelle-Marival, France;
57, 26.
Jeanne Martene; Maison de Charite d'Avernes, France; 59, 41.
Marie Destefanis; Maison Centrale de Turin; 82, 59.
Francoise Floris; Maison St-Joseph de Gugliasco, Italie, 53, 3a.
Suzanne Terrat; H6p. St-Germain-en-Laye, France; 82, 57.

Marie Reed; Mais. Centrale d'Emmittsburg, Et.-Unis; 77, 6o.
Gisella Zaruba; Ecole de Buda-Eors, Hongrie; 40, 19.
Albine Sanek; Orphelinat de Briinn, Autriche; 25, 3.
Marie Bouscayrol; H6pital de Conception, Chili; 53, 26.
tloise Levai; Maison de Charite de Chateau-l'Eveque, France;

65, 39.
o.
Marie Cattet; Hospice civil d'Armentieres, France; 6o, 4
Felicie Blachette; Maison de Chariti de Sainte-Anne de la Maison-Blanche, i Paris; 56, 37.
Jeanne Brugiere de Laverchere; H6pital Homiopathique de
Lyon; 66, 32.

Dominique Cafferata; Maison Centrale de Turin; 68, 49Marie Asti; Hospice de Plaisance, Italie; 35, 17.
IEmilie Urseau; H6pital du Rego & Lisbonne; 57, 32.
Charlotte Audoye; Hospice de Cormeilles, France; 59, 34.
Marie Rolfe; Asile Sainte-tisabeth de la Nouvelle-Orldans,
Etats-Unis; 73, 46.
Brigitte Mullan; H6pital de la Charite de la Nouvelle-Orlans,
Etats-Unis; 70, 48.

Rose Quim; Mais. Centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis; 86, 68.
Marie Demeure; Creche Sainte-Marie de Marseille; 28, 5.
Louise Mangeot; Orphelinat d'lvry, France; 69, 49.
Justine Gasda; Maison Centrale de Constantinople; 36, 12.
Marie Amayon; H6pital Gendral d'Agen, France; 46, 21.
Louise Vascharde; Maison Centrale d'Alger; 27, 4.
Antoinette Goutte; H6p. Gdenral de Nivelles, Belgique; 63, 42.
Marie Welch; Maison Centrale d'Emmittsburg; 76, 49.
Josephine Massol; H6pital Saint-Joseph de Paris; 65, 46.
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Marie Ladroitte; H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Valparaiso,
Chili; 79, 5o.
Josephine Du Laurent; Hospice de Sully, France; 80, 48.
Maria Perez; College del'Immaculke-Conception, Manille, 36,8.
Vicenta Mestres; Hospice de Carthagene, Espagne; 76, 48.
Rose Raffi; Maison Centrale de Turin; 29, 3.
Helene Leddy; Maison Centrale d'Emmittsburg; 62, 35.
Louise Royer; Maison de Charite de Clichy; 55, 29.
Marguerite Schweiberer; Maison Centrale de Salzburg (Autriche; 25, 4.
GRACES
ATTRIBUEES
-

A L'INTERCESSION

DU

BIENHEUREUX

JEAN-GABRIEL

PERBOYRE, ET OFFRANDES FAITES EN SON HONNEUR A L(EUVRE

DES MISSIONS LES PLUS NECESSITEUSES.

Narbonne, 8 novembre. Une grace obtenue. Offrande i
l'(Euvre du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, 20 fr. Lodeve, 8 novembre. Deux graces obtenues, to fr. - Paris,
15 novembre. 2o fr. h 1'(Euvre du Bienheureux J.-G., pour
trois brevets obtenus par son intercession. - Senlis, 16 novembre. Pour grace obtenue, i5 fr. - Rennes, 17 novembre. Pour
une grace ardemment sollicitde et enfin obtenue, 20 fr. - Dax,
18 novembre. Actions de graces au Bienheureux, 3a fr.
Smyrne, 17 novembre: a Je suis heureuse d'acquitter aujourd'hui une dette de reconnaissance contractee envers le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, pour plusieurs faveurs obtenues
par son intercession :
c Dans nos pays infideles, plus que partout ailleurs, nous
6prouvons les heureux effets de son credit aupres du bon Dieu.
Pendant une neuvaine que nous venons de faire en son honneur
nows avons obtenu trois graces signalees, sur lesquelles humainement parlant, il eat etd impossible de compter. Veuillez
accepter l'offrande que je vous transmets.
1Tout en vous exprimant de nouveau ma reconnaissance, Monsieur, pour la part que vous voulez bien nous attribuer dans
les allocations de votre CEuvre si chere, je me permettrai de
vous recommander la petite &cole que nous venons d'ouvrir
a Gueuz-Thpd, campagne pen eloignde de Smyrne. Nous y
avons etd en quelque fagon forc'es par les sollicitations des
parents d'abord, mais surtout par la peine que nous 6prou-
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vions en voyant bon nombre d'enfants catholiques, prives de
toutc instruction religieuse. Cette icole est vraiment f'oeuvre
du bienheureux Jean-Gabriel. Nous l'avons placie sous son
patronage; chaque jour il y est invoqu6 et la bWnit visiblement. Nous y avons deja trois classes: une pour les garcons
et deux pour les filles, installees pour le moment dans une
maison de louage. Le nombre des enfants augmente de jour
en jour et la population toujours croissante de Gueuz-Tdpi
peut faire prisager pour cette nouvelle ecole un avenir prospere. Outre les enfants catholiques, nous y recevons des herdtiques, des schismatiques, des Juifs. La bonne semence r6pandue
dans une terre neuve et souple ne peut manquer de produire
t6t ou tard des fruits de salut. Un certain nombre d'eifants
viennent de se confesser pour la premiere fois et maintenant
nous les prdparons au grand acte de la premiere communion.
a Si, a i'aide de quelques ressources, nous pouvions ouvrir
un petit dispensaire, nous aurions par la le moyen de procurer
h quelques enfants moribonds la grace de la rigen6ration.
Quelle consolation pour nous!
M., Lozere, 26 novembre. Graces obtenues, 40 fr. - La
Neuville, 3o novembre. P-merciments et demandes de prieres
de la part de trois personnes, 6 fr. - Lagny, 2 decembre.
Grace obtenue, 20ofr. - P. (Herault), 4 decembre. Reconnaissance, 32 fr. - Bayonne, 4 dicembre. Reconnaissance,
to fr. - F..., 5 decembre. Une grace de vocation obtenue,
to fr. - L. (Haute-Garonne), 6 dicembre. Une grace obtenue,
to fr. - A. (Pas-de-Calais), 7 d6cembre. Reconnaissance au
Bienheureux. Une offrande. - B6ne. Differentes graces obtenues,
3o fr. - X., 8 dicembre. Succes d'un examen, 5 fr. - V.
(Hdrault). Protection du Bienheureux, 20 fr. pour les missions.
- M., io dicembre. Grace obtenue, io fr. - M., 5 decembre.
Grace obtenue et demande de protection, iofr. - Lyon. Une
guerison obtenue, to fr.
Girgenti (Italie), 18 dicembre. Succ6s d'examens, o1fr. 18 decembre. Cessation d'un fleau, 3 fr.
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LIVRE IV
GENERALAT DE M. NICOLAS PIERRON
QUATXRIME SUPEBIZUR GiNi•AL DE LA CONGRcGATION

§ 28.

Election

de M. Nicolas Pierron.

164. Assemblde gendralede 1697. - La mort de M. Jolly
etant arrivee sur la fin de r'hiver, le printemps suivant fut
tres propre pour faire les assemblies provinciales et pour
faciliter les voyages des deputes A 1'Assemblie gdndrale.
Les cinq visiieurs du royaume, savoir: M. Pierron, de la
province de France; M. Doud, de celle de Poitou;
M. Hdnin, de Guyenne; M. Lefort, de Champagne, et
M. Gallien, de Lyon, s'y rendirent avec leurs d6putis;
pareillement, M. Pierre Giordanini, qui avait succdde a
M. Terrarossa dans les offices de visiteur et de superieur
de Rome, homme estime dans la province comme ayant
du savoir et d'autres talents, piemontais d'origine; et
M. Tarlo, dejA fort connu dans la Compagnie, visiteur de
Pologne.
165. Regrettable intervention du pouvoir civil. M. Faure fut fort bien requ du Roi (Louis XIV). II aurait
eti sans contredit elu g6neral de toute la Compagnie, qui
avait une estime tres singuliere pour le choix qu'avait fait
de lui feu M. Jolly, et qui n'avait encore jamais manqud
d'elire celui qui avait et6 nommi vicaire general par le
Supirieur precedent si le Roi n'avait fait savoir qu'il
i. Voir Annales, tome LXIV, p. 509.

M.
QUAToIME

NICOLAS PIERRON

SUPARIEUR G NERAL

DE LA CONGRiGATION DE LA MISSION
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n'accepterait qu'un Franqais. Or, M. Faure etait originaire
de la Savoie. On a cru que cela venait de'M. le Due du
Maine et de M. de Noailles, lequel etait ami intime de
M. Hebert, alors cure de Versailles, lequel etait homme
sans contredit d'un rare mdrite; et qu'ils se servirent de ce
pretexte en vue de le faire dlire Superieur gdneral de la
Compagnie.
On inlima 'ordre du Roi a l'Assemblie. M. Faure,
accompagne de quelques-uns des principaux de la Compagnie, eut lhonneur de saluer Sa Majeste dans une
audience qui lui fut menagde par Mme de Maintenon,
qui etait tr&s ddvoude a la Compagnie; c'dtait pour lui
representer les inconvdnients que pourrait avoir son
exclusion en qualitd d'etranger, - quoique son humiliti
lui fit estimer que, pour lui personnellement, il itait
indigne de cet emploi. Le Roi lui rdpliqua qu'il etait fachi
que cela le regardit; qu'il l'avait connu itant a Fontainebleau et avait toujours ete tres content de lui; mais qu'ilI
ne pouvait manquer de faire observer A cet dgard les droits
du royaume, et qu'il le verrait avec plaisir dans toute autre
charge.
On fut done obligd, dans I'Assemblie, de ne pas penser
A lui, ce qui fit grand bruit, comme on l'avai: apprihendi.
Les Italiens et les Polonais se plaignaient hautement. Les
Visiteurs de France, et entre autres M. Doud, deputi de la .
Province de Champagne, qui avait du savoir, ne manquerent pas de repondre solidement a ces protestations, reprdsentant que cette exclusion n'dtait point leur fait. (Au reste,
il etait aisi de comprendre que I'exclusion accidentelle d'un
membre eligible, quelque regrettable qu'elle fit, n'enlevait
pas aux 6lecteurs la libert6 du choix, puisque cette libert6
s'etendait a un grand nombre d'autres. Le droit d'exclusion
de certains cardinaux dans 1'election des papes n'a jamais
ete regard6 comme une cause d'invalidation. Ajoutons que
si la demarche de l'Assemblee fut sans succes alors, bien-
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t6t, c'est-A-dire avant PAssemblde de 170o3, Louis XIV fit
savoir qu'il avait abandonne sa royale pretention. - Circ.
des Sup. gin., t. I, p.

208, 209.)

166. L'dlection de M. Nicolas Pierron (7 aort 1697).
Ses humbles sentiments a cette occasion. - L'Assemblee
se vit partagee entre M. Pierron et M. Watebled, pour lors
supdrieur de Beauvais, homme ddja ancien dans la Compagnie, et qui y avait fait fort bonne figure, etant habile,
entendant bien son monde, et -de bonne conduite; il fut
necessaire d'6tablir un compromis pour ddcider qui des
deux serait dlu. Enfin M. Pierron le fut, et ii fut reconnu
Gendral dans rAssemblie (aott 1697).
II avait &ti recu dans la Congr6gation sous M. Vincent,
6tant encore fort jeune; il itait nd dans une paroisse
voisine de celle de M. Jolly, en la mdme province de Brie.
II fit de fort bonnes dtudes, puis enseigna A Saint-Lazare.
11 avait du savoir; et des externes de distinction, entre
autres messire Claude de Saint-Georges, archevdque de
Lyon, fort habile lui-meme et tr6s versd dans la connaissance de Pantiquite, qui avait connu M. Pierron a Tours,
ayant dti archevdque dans cette ville avant que de I'8tre de
Lyon, lui temoign6rent, en apprenant son election, qu'il
leur faisait plaisir de voir que dans la Compagnie on avait
egard a rlrudition des sujets. M. Pierron fut le premier
supirieur du siminaire de Saint-Flour, et aussi de celui de
Tours. M. Jolly le rappela a Saint-Lazare en 1694; ille fit
tout ensemble sup6rieur du seminaire de Chartres et visiteur de la province de France. II avait un peu plus de
soixante ans quand ii fut elu Gindral et eat toutes les peines
du monde d'accepter cette charge, pleurant amerement,
representant aux deputds qu'il dtait dedj vieux et qu'il ne
s'acquitterait pas bien de cet emploi. II ne fut pas dcoutd,
et son election subsista. II en donna lui-mime avis, selon
la coutume, par une lettre circulaire, datee du o aout 1697,
s'humiliant lui-mdme a la vue de son delvation : « Dieu,
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dit-il, ne pouvait pas humilier davantage la Compagnie
dans son chef et dans ses membres; je suis dejA infirme et
par consdquent hors d'dtat de rendre les services qu'on
attend du Superieur gendral. z Toutefois il assure qu'il
s'etudiera d'imiter ses tres honords pridecesseurs en leur
sage conduite, surtout pour maintenirl'union et I'exacte observance des Regles.
,Les Italiens et les Polonais ne furent point du tout
contents de cette dlection, et s'en retourneren; chez eux
apres avoir protest6 de ne point reconnaitre le nouveau
Geniral. Toutes les maisons de France l'agreerent.
(OBSERVATION.-Ces derniers details sont inexacts,comme

on le constate par les Actes de lAssemblde dont nous avons
encore l'original. Les protestations furent retirdes par leurs
auteurs avant l1'lection du Superieur g6ndral . Tout le
monde reconnut 'Plection et tout le monde signa les
actes de cette election et des decisions de 1'Assemblie.
- L'auteur de 'Histoire que nous publions a rendu un
grand service en conservant beaucoup de details interessants; mais il faut constater qu'6crivant hors de Paris et
sans avoir eu communication des renseignements officiels,
a il a commis bien des inexactitudes 2, ainsi que l'observait
M. Gabriel Perboyre, l'un des hommes qui ont le mieux
connu rhistoire de notre Congr6gation.Note de la
Redaction des Annales.)
167. Diverses nominations par lAssemblde. - L'Assemblie donna A M. Pierron pour assistants M. Faure, qui
fut aussi son admoniteur; M. Hinin, et M. Terrarossa
1. Nos.. ex motive charitatis, pacis et boni communis Congregationis nostrae, a protestationibus a nobis in sessionibus antecedentibus, et pracipue in ultima sessione verbo et scripto factis, libere recedimus; et non tangendo ullomodo praesentem electionem, ct ejus
validitatem cui contradicere aut earn in dubium nullo modo volumus,
ad eamdem electionem pariter cum caeteris electoribus accedere nos
velle declaramus et libere accedimus, et omnes actus hucusque a
Conventu factos approbamus. v (Acta VI Cony. gen., sers. V.)
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pour la nation italienne. Celui-ci ne se rendit pourtant &
Paris qu'apras que les choses furent paciiees, et y arriva
seulement quelque temps apris. Le secretaire de cette
Assemblee fat, comme dans les precidentes, M. Hebert.
(OBSERVATION.Ici encore M. Lacour se trompe. C'est
M. Jean Watebled qui fut le secretaire de cette Assemblee.
II a signe avec cette qualification les Actes de 1'Assemblie.
II avait ete 6lu comme tel dans la IV" session.- Note de la
Rddaction des Annales.)
168. Decrets de l'Assemblde de 1697.- L'election etant
faite, on se contenta d'ajouter quelques decrets aux precddents; ils regardaient presque tous des choses Ardgler pour
le bon ordre des Assemblies et le vceu de pauvrete.
Sur cette matiere, en ce qui regarde les biens immeubles
qui viennent, ou du patrimoine, on d'ailleurs, on renvoie
aux Regles du Visiteur approuvees apres un diligent et
serieux examen par 1'Assemblde de 1668; on confirma au
reste le contenu de la lettre de feu M. Jolly, 6crite en 1692,
aprs l'Assemblee, pour ce qui regarde la pauvretd.
L'Assemblde de 1697 consentit de plus a ce que le
Supirieur gendral transferat A Dijon, quand il le jugerait
A propos, le seminaire interne drigd a Toul, en Lorraine,
oiu on trouvait pen de sujets.
169. Lettre circulaire apres I'Assemblie de 1697. *Cette Assemblee suivit Pusage des precdentes, en priant
le Superieur general d'instruire la Compagnie par une
Lettre circulaire de ses resolutions sur divers sujets moins
importants, et M. Pierron en icrivit une datee du 21 septembre 1697. Elle se terminair ainsi: aVoila les choses printipales que 1'Assemblee recommande A la Congregation.
Aimons la pratique des vertus qui composent notre esprit;
soyons fidtles A observer nos Rigles; mettons notre plaisir
A nous soumettre et A ob6ir aux superieurs; soyons sages
et discrets avec toutes sortes de personnes, en evitant celles
qui pourraient faire naitre quelque soupqon, quoique mal
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fondd; vivons dans la frugalitd et la pauvreti propres des
ouvriers ivangdliques qui doivent avoir tout quitti, jusqu'au soin du corps, pour suivre Notre-Seigneur. Conservons-nous dans resprit de piete et de devotion parmi nos
emplois et nos nombreuses occupations, afin de nous en
acquitter avec ferveur en la vue de Dieu qui continuera a
verser sur nous ses benedictions. , - Voila une belle ricapitulation de tout ce qu'on avait recommand6 dans cette
lettre, et elle ressent fort, dans toutes ses parties, le soin des
premiers Missionnaires pour iviter le relachement.
§ 29. Conduite de M. Pierron dans les questions doctrinales du temps
et dans les affaires de la Congr6gation.

Les Maximes
170. Soin dinterdireles livres defendus. L
des Saints a. - Le nouveau General eut comme son preddcesseur, une attention spiciale pour retirer des mains des
Missionnaires toutes sortes de livres condamnds par le
Saint-Siege. Chacun sait que Mgr Parcheveque de Cambrai,
ayant, en 1697, fait imprimer un livre sur les voies interieures, il y parut favoriser le quietisme; ce qui obligea
Mgr de Meaux et d'autres iveques, quoique ci-devant amis
de Mgr de Cambrai, de defdrer ce livre au Saint-Siege et
d'en poursuivre avec empressement la condamnation.
Innocent XII gouvernait alors I'Eglise. Aprs l'avoir fait'
examiner, il censura solennellement par un bref dat6 de
Rome, le 12 de mars 1699, ce livre, comme dangereux et
pouvant induire plusieurs en des erreurs deji condamnees
par l'Eglise, et comme contenant, dans le sens qui se presente a I'esprit, des sentiments etdes maximes tdmdrairesi
scandaleuses, malsonnantes, offensives des oreilles pieuses,
dangereusesdans la pratique, et mdme errondes respectivement; ii difendit sous peine d'excommunication de le lire
et de le garder. Suivait une liste de vingt-trois propositions extraites du meme livre, tendant a admettre un dtat
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permanent de Pur Amour, qui exclut I'espirance et la
crainte; oti on laisse agir Dieu, n'ayant plus de ddsirs
volontaires et diliberes de son propre interdt, pas mdme
pour le salut, comme propre, que lon sacrifie absolument
dans les derni6res dpreuves; et pour lors, on expire sur la
croix avec Notre-Seigneur en qui la partie inferieure ne
communiquait pas a la superieure son trouble volontaire.
Dans cetetat passif, on exerce toutes les vertus sans penser
pourtant qu'elles sont vertus, mais seulement A faire ce que
Dieu veut, etc. - Ce bref 6tant venu en France, il fut
requ unanimement; et Mgr de Cambrai lui-meme condamna son livre, obdissant au Saint-Siege.
Le General de la Mission icrivit en cette occasion une
lettre a la Compagnie, datee du a8 mars 1699, o& il dit :
a Feu M. Jolly avait coutume d'envoyer aux maisons la
condamnation de certains livres et les defenses que le
Saint-Siege faisaitde les lire, comme contenant des erreurs
opposdes aux bonnes moeurs et a la tradition de l'Eglise;
je crois qu'il est de mon devoir de l'imiter en cette occasion,
pour preserver toujours la Congregation de toute mauvaise
doctrine et la maintenir dans celle qui nous estenseignie par
aoracle de 1'Eglise, que nous devons ecouter avec une
parfaite soumission. J'espere que Dieu fera la grace de la conserver dans ces sentiments si sxlrs pour le salut, et je le prie
de nous premunir contre toute doctrine fausse ou suspecte.
Nous devons dviter la lecture des livres plus curieux
qu'utiles pour nous acquitter de nos fonctions. Je recommande fort aux Visiteurs et Supirieurs de tenir la main a
ce que personne ne garde dans sa chambre aucun des livres
condamnis par le Saint-Siege, mais de les fermer a clef, et
la clef ne doit etre qu'entre les mains du Superieur.
Tenons-nous aux decisions de 'Eglise et du Saint-Siege et
aux maximes de la vie interieure que nous a laissees notre
venerable Instituteur, lequel nous a si souvent ordonne de
suivre le chemin royal et commun, via regia s, etc.
O20
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171 .Le Cas de conscience.-Quandle pape Climent XI,
successeur d'lnnocent XII, eut condamni le fameux Cas de
conscience par la bulle Vineam Domini, M. Pierron ecrivit
encore une autre lettre datee du 30 mars 1703. 11 parlait en
ces termes :
a Vous avez entendu parler d'un imprim6 intituld : Cas

de conscience propose par un confesseur de province, touchant un ecclsiastique qu'ilconduit, et risolu par plusieurs
docteurs de Sorbonne, qui, en cela, semblaient renouveler
les disputes, lesquelles ont troubld si longtemps I'Eglise.
J'ai cru devoir vous avertir, selon l'usage, que cet imprimd
a itd condamni par notre saint Prre le Pape, le 12 fevrier
dernier, avec defense de le lire, sons peine d'excommunication; et pareillement par Mgr 1'Archevdque de Paris,
a comme contraire aux Brefs apostoliques en son premier
" article ou le consultant, apres avoir signe simplement le
" Formulaire, dit qu'il croyait une soumission de respect
" et de silence etre suffisante pour ce que l'Eglise a dicid6
" sur le fait de Jansinius; et comme favorisant la pratique
a des equivoques et restrictions mentales, et meme des para jures.» De plus, par un arretdu Conseil d'Etat du 5 mars,
ordonnant la suppression de tous ces ouvrages. Presquc
tous les docteurs qui avaient approuvi ce Cas par surprise
on autrement ont souscrit a I'ordonnance de Mgr I'Archeveque de Paris; les autres demeuris opiniatres ont iti exil&s,
le Pape ayant adresse un Bref fort pressant an Roi, ot St
Sainteti a marqud que ces gens inquiets se taisent, que les
rebelles soient r6primis, que les opiniatres obeissent, et
que la puissance royale range A leur devoir ceux que la
douceur de 1'Eglise n'y ram6ne pas. a
Apres cet exposd, M. Pierron ajoute : a II n'est pas na&
cessaire que je vous presse de vous soumettre aux ordres
de l'autoriti ecclsiastique et civile. Nous avons raison de
croire que tous les sujets de la Congregation sont fort dloi
gnis des sentiments exprimts dans ce Qas; toutefois, afin de
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nous en preserver de plus en plus, j'ai cru devoir vous
icrire cette lettre pour dtre lue a tous les pretres et clercs
qui ont fait les voeux. Ne souffrez point qu'aucun des
n6tres entrent dans de tels sentiments, ou, par des subtilitis captieuses, iludent les Constitutions apostoliques; il
faut beaicoup se defier et s'eloigner des opinions nouvelles,
toujours suspectes, et singulierement de celle qui tendrait a
renouveler les propositions de Jansdnius tant de fois condamnees et defendues. Ayons pour les decisions de 1'Eglise,
non seulement une soumission de respect et silence, mais
une soumission sincere d'esprit et de coeur: marquons-la
dans les occasions, et s'il faut prendre quelque parti, que
ce soit celui du Saint-Siege et de 1'Eglise. Sur quoi, je prie
qu'on avertisse que quand il s'elvera quelque contestation
dans l'Eglise, il ne faut pas se d4clarer, ni declamer contre
aucune Communaut6, Institut et Socidt6, ce qui ne pent
produire que de mauvais effets, mais imiter notre Vendrable Pere M. Vincent, qui gardait dans ces rencontres
une grande retenue, et avait d'ailleurs une si profonde
obdissance pour les ddcisions du Saint-Siege qu'il les defendait avec vigueur et prudence. P
On remarque par cet usage de la Compagnie, commence
par feu M. Jolly, d'ecrire des circulaires et d'envoyer aux
maisons les differentes condamnations des livres faites par
le Saint-Siege, combien la Congregation s'attache au centre
de Punit6; et si quelques particuliers s'ecartent en certaines
rencontres de cette soumission, ils ne suivent pas en cela
1'esprit de leur communaut6: ils en ont dtd repris par le
Gendral; et quand ils n'ont pas voulu se corriger, on les a
pries de se retirer.
172. Le Pape declare que 'ilection de M. Pierron a
Le Visiteur de la
ttd legitime, et d'ailleursla confirme. province d'Italie, avec ses deputes unis aux Polonais,
persistait A ne pas reconnaitre le General elu dans la derniere Assemblie. - Ces Messieurs alliguaient qu'on n'y

-

3oo -

avait pas eu de libertd. Le pape Innocent XII en prit
connaissance a Rome.
M. Pierron resolut done d'envoyer. en cette ville un
personnage de confiance pour travailler a cette affaire, et il
jeta pour cela les yeux sur M. Francois Watel, pour lots
superieur d'Amiens, indiqud apparemment par M. Heoin,
second Assistant, qui avait une grande esime de ce sien
compatriote, itant tous deux d'Artois; M. Watel etait
homme prudent et de bon sens, grand et bien fait de sa
personne, mais sans avoir beaucoup de manieres. On avait
projeti de lui donner pour compagnon M. Denay, homme
de qualiti, originaire de Lorraine, qui etait fort poli etsavait bien vivre; mais ce projet ne se rdalisa pas. M. Watel
prit pour compagnon, en passant a Lyon, M. Bernard,
encore jeune pretre, et ils partirent tous deux pour Rome,
ou ils arriverent en 1698.
M. Pierron donna avis de tout ceci aux maisons de la
Compagnie par une leutre du o1 avril 1699, en disant:
a M. Watel et M. Bernard ne furent pas quinze jours a
Rome que notre saint Pere le Pape, apres avoir fait examiner la difficulti de nos Missionnaires italiens et polonais
par Mgr Rodolovich, archevdque de Chieti, secretaire de la
Congregation des Eveques et Reguliers D,- il a dti depuis
cardinal, pour lui en faire le rapport, de quoi ce prelat
s'etane acquitti, Sa Saintet6 declara que notre election avait
etd faite lgitimement. * Nous pouvons ajouter ici au rcit
de M. Pierron, que, parait-il, le Pape avait eu d'abord
quelque peine; mais Mgr le cardinal de Bouillon, qui itait
pour lors a Rome, charge des affaires de France, intervint
en celle-ci de la part du Roi, en renouvelant au Pape que
l'lection des Souverains Pontifes ne laisse pas d'1tre legitime, quoique les couronnes soient en usage de donner
plusieurs exclusions', et qu'il serait dangereux, si Sa Saini. L'usage dont il s'agit 6tait celui-ci : les souverains de plusieurs
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tetd ne voulait pas obliger les Missionnaires italiens d'obeir
au General frangais, que le Roi ne se portft vouloir soustraire les religieux franjais des Gineraux italiens.
a Le Pape, continue M. Pierron, fit dire aux Missionnaires romains, par ledit Archevdque, qu'il voulait qu'ils
me reconnussent pour Superieur general et m'obdissent, en
cette qualitd, comme a mes prddecessurs; et Sa Sainteti
le leur fit reitirer par Mgr le cardinal Albani, secretaire des
Brefs apostoliques, lequel fut bient6t apres pape, sous le
L
nom de Clement XI.
173. Lettre du pape Innocent XII d M. Pierron,sur son
election comme Supdrieur gendral. - « Enfin, ajoutait
M. Pierron, pour 6ter toute difficulte a nos Missionnaires
italiens et polonais, Sa Sainteti a daign6 repondre A la
lettre que je me suis donn l'honneur de lui ecrire, par un
Bref du 17 mars dernier, dont l'adresse porte: A notre cher
ills Nicolas Pierron, Supdrieur gendral de la Congregation de la Mission. En voici la teneur :
a Mon cher tils, salut et benediction apostolique.-Nous
" avons donne, autant de fois que 'occasion s'est prdsen" tee, des marques assez ividentes de notre charitd aposa tolique, de Pestime que nous faisons de votre Congre" gation et de la bienveillance paternelle avec laquelle nous
S1'aimons a cause de son excellent mirite envers l'Eglise
" de Dieu. D'oU vous pouvez aisement conjecturer avec
a quelle douleur de notre coeur nous avons appris quecette
• concorde fraternelle desespritsqui, par la grace de Dieu,
nations chretiennes revendiquaient ce qu'on appelait le Droit d'exclusive, c'est-i-dire qu'au commencement des Conclaves pour 1'election des Papes, ils declaraient exclus de la candidature au Supreme
Pontificat tel et tel cardinal. Soit par reconnaissance pour les services rendus par ces princes, soit parce que la r6sistance A ces pretentions esCt entrain6 de graves inconv6nients, l'Eglise accepta on.
subit cette pratique. Personne n'en a jamais conclu que les Conclaves
n'6taient pas libres, et que les elections des Papes, faites dans ces
conditions, n'etaient pas valides. - N. d. 1.R.
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Sa ete en vigueur jusqu'ici dans votre Congregation, s'est
" diminude par quelques difficultis survenues a cause de
" votre election au generalat de cette Congregation. Toute.
a fois, cette sollicitude de notre esprit n'a pas edt pen
Ssoulagee, ayant connu le desir commun et tres louable
Sde conserver la paix et maintenir 1'union que nos chers
Sfils, lesVisiteurs des provinces d'Italie et de Pologne,
« nousont marqud par leurs humbles pridres, au nom de
a leurs provinces; comme aussi nous avons etd tres bien
Sinformds que, de votre part, vous n'aviez rien tant i
Scoeur, ainsi que nous 'ont dit nos chers fils, les deux
« pr4tres de votre Congregation qui nous ont apporti
a votre lettre. Ainsi, nous souvenant que nous tenons sur
a la terre la place, de Celui qui n'est pas Dieu de dissen« sion, mais de paix nous disirons ardemment que la
Stranquillite qui a toujours regn6 dans cette Compagnie y
a soit rdtablie, en 6tant toute discorde.
SC'est pourquoi, comptant beaucoup sur la pidt6, doc.
£ trine, prudence et vigilance dont vous 6tes orne, et ayant
< det bien inform6 que, fort loin d'avoir eu recours direca tement ni indirectement A aucun appui humain pour ttr
a elevi A la dignite de Gdenral, vous avez, au contraire,
a par votre humilit6 vraiment sacerdotale, resisti de tourte
a vos forces, pour que ce pesant fardeau ne fQt mis sur vos
S6dpaules, nous avons rdsolu de pourvoir, dans notre bicna veillance, A cette affaire; et afin d'6ter toute occasion de
a difficulti et de trouble, si quelque defaut s'dtait trouv6
a en votre dite election ou qu'on put dire, estimer et pria tendre qu'il y en ait eu quelqu'un, nous suppleons, entaut
a que besoin serait, a tous et Achacun d'iceux. Nous ne donu
* tons pas que tous les sujets de la Congregation ne se soua mettent prdsentement tres volontiers A notre prEsenl
.- volontd apostolique sit6t qu'ils en auront connaissance. b
Tel est le Bref du pape Innocent XII, qui termina tout
Afait cette contestation. Sa Saintet6 fit venir en sa presence
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MM. Terrarossa,Giordanini,Watelet Bernard, etapres leur
avoir donni des marques de sa protection paternelle, avec
sa binddiction, il a accorde Atous les Missionnaires indulgence pleniere a l'heure de leur mort.
u Je ne dois pas, ajoute M. Pierron, omettre de vous marquer que nous avons une tres speciale obligation au Roi de
nous avoir protiges a Rome par Mgr le cardinal de Bouillon,
auquel nous sommes aussi tres obligds, car ii s'est applique
avec bien de la bontr et de la peine pour apaiser nos
Missionnaires romains qui nous ont 6crit des lettres de
soumission, entre autres, MM. Giordanini et Terrarossa. 4
Quelque temps apres, on fit M. Buglia Superieur de la maison de Rome etVisiteur d'Italie'. 11 mourut quelques annees
plus tard, et le pape Clement XI lui donna cette louange
d'avoir eit toujours tres attache a son chef.
6 Quant a M. Terrarossa, il se dispose, continue
M. Pierron, a partir pour venir en France et faire son
office d'Assistant. z
Les Italiens ayant reconnu le Gendral, les Polonais n'eurent point de peine A le faire, Aquoi ils etaient ddja portes.
Enfin M. Pierron conclut sa lettre ainsi : a Nous avons
pareillement bien de I'obligation a Mgr le cardinal
Albani ,, - il etait dedj ami de la Congregation et Pa dtd
encore quand il fut devenu Pape; - a a Mgr l'archeveque
de Chieti et a M. 'abb6 Pighini, que Mgr le cardinal de
Janson a envoyd avec succ6s a Rome, pour solliciter notre
affaire dont il comprit d'abord la justice, et l'exposa ensuite
a Mgr l'archeveque de Chieti. Son Eminence ecrivit aussi
de notre affaire a plusieurs cardinaux de ses amis pour la
leur recommander, et il Pavait fort a cceur. a

174. Itablissement de quelquesFranqaisd Monte Citorio et d'un Procureurde la Congrigation pras le SaintI. Ce detail est inexact. M. Buglia ne fut nommd qu'en 1708
c'est-h-dire plusieurs annees apris la mort de M. Pierron.
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Sihge. - Pour maintenir dans la suite plus d'union, on
prit la resolution, suivant le conseil des amis de la Compagnie et en particulier du cardinal de Janson, de faire
toujours rester quelques Frangais, dans la maison de Monte
Citorio, A Rome, oi on envoya bient6t apres M. Rend
Divers, homme sage et prudent, en qualitd de Procureur
des maisons de la Congregation en cette celIbre ville.
175. Conduite de M. Pierron.Lesmaisons de Rochefort
et de Marseille.- On avait de la peine a Saint-Lazare de ce
que M. Pierron semblait abattu et attristd. On a remarqui
ci-dessus qu'il n'avait acceptd 1'emploi de Gendral qu'avec
une extreme repugnance, et il redisait de temps a autre:
< Pourquoi m'a-t-on dlu Gendral? 2 Sa peine s'augmentait
encore de quelques difficultes administratives survenues
en diverses maisons. A Rochefort, un dissentiment s'eleva
avec M. l'intendant Begon, pour le terrain que le Roi avait
accordd, afin d'y bltir 1'eglise et la maison; ce terrrain 6tait
deji occup6 par M. l'Intendant et fort a sa biensdance.
M. Lescuyer,qui e6ait cur6, dut venir a Paris pour soutenir
ses droits.
A Marseille,quelques aum6niers crierent de l'embarras.
On avait icrit qu'il itait &propos pour prendre un plus
grand soin de ces messieurs, comme on y est oblig6, de faire
itablir un Missionnaire pour aumonier de la Vieille-Reale,
oA P'on tient les malades avant de les porter a l'h6pital;
on l'obtint de la Cour avec les appointements accoutumes.
Mais les autres aum6niers ne Pagri6rent pas; ils dcrivirent
de leur c6td. M. de Montmors, intendant pour lors dans le
port de Marseille, apostilla un certain mimoire donne par
un aum6nier, oit la rdputation mdme de M. Boulanger,
supdrieur de Marseille, quoique reconnu tres homme de
bien, n'etait pas epargnee; cet dcrit fut envoyC en Cour, a
a M. lecomte de Pont-Chartrain, ministre pour la marine.
ILfallut 6ter cet aum6nier et mettre un autre supirieur a
la place de M. Boulanger.
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176. Etat des oeuvres; le personnel ct les seminaires
internes de la Congregation.- On recevait de bons sujets
dans la Congregation, et on faisait les fonctions avec succes,
de quoi le Gienral, selon la coutume, informa diverses fois
au commencement de l'annee les maisons de la Compagnie, qui avaient eti longtemps sans rien apprendre, a
cause de la caduciti de feu M. Jolly.
SLa Compagnie, disait M. Pierron, dans sa lettre du
i" janvier 17oo, est en paix et en union. On travaille utilement A tous nos emplois. Cette maison (de Paris) est toujours bien nombreuse, ii s'y trouve presentement soixantesix etudiants, la plupart de bonne esperance. Le siminaire
interne est rempli de quarante-cinq seminaristes, sans
compter une quinzaine qui sont dans les autres maisons.
Les missions et autres fonctions se font otujours avec zele
et assez de benedictions. a
On remarquera qu'il n'6tait plus parlM des exercices
de l'ordination qui s'etaient -faits regulibrement a SaintLazare cinq fois l'annee; car, pendant que messire Franqois
de Harlay, avait iti archevdque de Paris, on priait des
docteurs de Sorbonne de faire des entretiens de morale le
matin, et de pi~t~ le soir, afin de leur donner plusde lustre;
mais Mgr Louis-Antoine de Noailles, eveque de Chalons,
lui ayant succidi, et ayant itabli regulierement un sdminaire pour tous ceux de son diocese qui prendraient les
Ordres, ces exercices furent supprimes. Onfitquelquesannees
apris, par ordre de Son Eminence, des retraites de cures et
autres ecclesiastiques, qui devinrent celebres et nombreuses.
La lettre de M. Pierron continue: ( Le s6minaire interne
de Lyon, ceux de Cahors et d'Angers ont plus de siminaristes qu'ils n'ont de moyens d'en entretenir. On avait
risolu dans la derniere Assemblee de mettre a Dijon celui
qui n'avait pas reussi & Toul; mais la maison que nous
avonsla n'aqu'un fonds trs mediocre, nousnesavonsquelles
mesures prendre pour en venir a I'execution. On fait venir
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ici les clercs qui font les Voeux a Angers, les autres ont des
etudes A Lyon et a Cahors. a
Deux ans apres, M. Pierron dcrivait de la mdme manierc:
£ Chaque maison s'acquitte de son mieux de ses obligations; partout on vit en union et en paix, ce qui est notre
vdritable richesse et ce que nous avons de plus pricieux. 11
y a en cette maison une jeunesse nombreuse et, entre autres,
soixante-quinze trudiants qui font 1'espirance de la Compagnie, randis qu'elle les entretient A grands frais; dans le
seminaire il y a quarante seminaristes, outre ceux qui sont
dans les maisons particulibres. On en aurait davantage A
Lyon, Cahors et Angers, si ces maisons pouvaient les entretenir. a On voit par ces lettres quel etait fltat de la Congrdgation sous le geniralat de M. Pierron, et comment elle se
multipliait en sujets.
(A suivre.)
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
128. I. Vie du Vendrable Franqois-Rigis Clet, pretre
de la Congregation de la Mission, martyrisi en Chine le
18 fevrier 1820, par M. Demimuid. Paris, X. Rondelet,
rue de 1'Abbaye, 3, 1893. Un vol. in-8 de 435 pages.
II. Vie du Vnirable FranC
ois-Rigis Clet, par Mgr Charles
Bellet. Paris, Bloud et Barral, rue Madame, 4. Un vol. in- 4
de 176 pages.
S11. Notice sur le Vendrable Jean-Francois-Rdgis Clet.
Lille, Desclde, i890. Brochure in-I2 de 24 pages.
IV. Vie populaire du Venerable FrancoisClet (par M. Angeli, C. M.). Abbeviiie, Paillard, 1899; et a Paris, chezAmat,
rue Cassette, i1.Brochure in-12, illustree, de 32 pages.
V. Le Vbndrable Francois Clet, pr4tre de la Mission,
martyrisd en Chine. 4 pages in-4, de la collection des Vies
des Saints. Paris, rue Franqois-1", 8.
I. Les biographies que nous venons d'6numerer ont ddji etd,
presque toutes, signalees a I'attention des lecteurs. Elles constituent
une serie qui eut pour origine les recits de nos Annales sur
M. Clet, et sa notice ecrite, croyons-nous, par M. Vauris, notre confrere et inserde a la suite de la Vie du Venerable Perboyre dans 'edition de x853. Comme l'ont dit les Annales (t. LVIII, p. 334 et 63o),
la belle etude de M.Demimuid, tres precise et d'une grande perfection
litteraire, donne une idWe complete et tres exacte de i'epoque et du
milieu of~v6cut le Venerable Clet; elle fait aussi saisir cette douce

et grande physionomie de martyr.
II. La Biographie dcrite par Mgr Bellet est tres richement documentee sur plusieurs points importants, en particulier sur ie diocise d'origine et sur la famille du serviteur de Dieu. L'auteur,
croyons-nous, va donner une nouvelle 6dition de ce tres beau
volume,
III, IV. - La Notice et la Vie populaire sont des brochures de
propagande. La seconde fait partie de cette gracieuse collection qui
comprenait deji les vies populaires de saint Vincent de Paul, de
Louise de Marillac, du bienheureux J.-G. Perboyre, pour ne citer que
celles qui intiressent particulierement nos lecteurs. La biographie
que nous annonCons aujourd'hui n'est inf6rieure ni par I'agrement
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du recit ni par le soin donnd a l'illustration, A aucune de celles qui
ont preced6 et qui ont obtenu un si Idgitime succes. Les circonstances
de la beatification prochaine du Vdndrable Clet donnent a sa Vie
populaire I'interdt particulier de I'actualite.
V. La feuille de propagande qui contient la biographie du Vendrable, avec deux gravures, - son portrait et la scene de sa comparution devant le tribunal, - a deteditue dans la serie des Vies des
Saints publi6e rue Francois-Ir,
8. Elle a i'avantagc de ne coater
qu'un prix tres minime et de pouvoir 4tre distribute a grand nombre
d'exemplaires. C'est A peu pres le texte mdme de la notice biographique du Venerable Clet que nous avons, Pan dernier, publiee dans
les Annales (t. LXIV, p. 437).

I29. Ordination de saint Vincent de Paul dans F'glise
de Chdteau-l'Evdque, par l'abbe Granger, curd de ChateauI'Eveque. Nouvelle idition. Perigueux, 1884. - Chez l'au-

teur a Chateau-l'lEvque (Dordogne).
Le 23 septembre de cette annie sera le trois centieme anniversaire
de Pordination sacerdotale de saint Vincent de Paul, A Chateaul'Evque, au diocese de Perigueux. Cette circonstance donne un inter4t d'actualit6 tout special a Pinteressante brochure de M. I'abbi
Granger, cure de Chateau-l'Ivaque.
Chateau-l'-v4que etait en 16oo la maison de campagne des eveques
de Perigueux et la chapelle de cette residence etait dedice a saint
Julien. Voici la traduction de la piece attestant cette ordination :
Acte extrait du livre IV des insinuations de la ville de Dax .
c Francois de Bourdeille, par la grace divine, evaque de Perigueux,
nous faisons connaitre a tous que le jour,ci-dessous inscrit, c6lbrant
la messe et confdrant Ics ordres sacrds dans 1'eglise de Saint-Julien
i. Actus extractus ex libro quarto insinuationum ecclesiasticarum
dicecesis aquensis. Franciscus de Bourdeille miseratione divina
Petrocorensis episcopus. Notum facimus universis quod nos die
infra scripta missam sacrosque generales ordines celebrantes in
ecclesia Sancti Juliani castri nostri episcopali dilectum magistrum
Vincentium Paulum diaconum, Aquensis dioecesis, sufficientem et
idoneum debiteque suo eniscopo nobis remissum, prout in suis dimissoriis continetur, ad sacrum presbyteratus ordinem rite et canonice duximus promovendum et in domino promovimus, Spiritus
Sancti gratia suffragante.
Datum ubi supra sub sigilo nostro et signo secretarii nostri infra
.scripti die sabbatiin jejuniis quatuor temporum, post festum Sancte
Crucis, vigesima tertia septembris, anno Domini millesimo sexcentesimo.
De mandato domini.
J. JOUoRANNAU, Secret. et sigila.
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de notre chateau episcopal, nous avons juge a propos d'elever et
avons promu dans le Seigneur, avec I'aide du Saint-Esprit et suivant
les formes canoniques, a I'ordre sacre de la pretrise, le cher maitre
Vincent de Paul, diacre du diocese de Dax, juge apte et digne, et
ddment adresse a nous par son 6evque, ainsi qu'il en est fait foi dans
son dimissoire donne comme ci-dessous, soul notre seing et le
contre-seing de notre secretaire ci-dessous inscrit le samedi jour de
quatre temps apr&s la fete de la Sainte Croix, le 23 septenmbre de
Van du Seigneur 16oo. Par mandement de Monseigneur. J. Jourdaneau. a
- Le sceau au-dessous.
L'authenticite de la signature de J. Jourdaneau (Jacques Jourdaneau) est etablie par les registres de la paroisse et par les minutes
des notaires de l'Vpoque.
t3o. Une substantielle et intiressante Notice publice i l'occasion
du 5o* anniversaire de l'Vtablissement du petit seminaire de SaintFirmin a Montpellier, par M. 'abbe F. Br6val (in-8 de 56 pages.
Montpellier. Imp. de la manufacture, 1899), retrace 1'histoire decette
maison d'6ducation.
Le petit seminaire installe, des le debut du siecle (18o7), dans le
mmme local que le grand seminaire, au couvent qu'occupaient les
Recollets avant la Revolution, fut transferd en 1879, dans les nouveaux bAtiments construits sur l'enclos Farel. L'auteur redit avec
pr6cision et parfois avec une emotion communicative tout ce que
cette aouvre cofita de prioccupations, d'argent, et tout ce qu'elle fit
deployer de devouement. II retrace, i c6td de I'histoire de 1'mouvre
matdrielle, les principaux traits du developpement de I auvre d'education sous les divers supdrieurs, MM. de Girard, Guiraud, Caylus,
et leurs successeurs de la Congregation de la Mission, MM. Auguste
Marion, Narcisse Corby (1848), Henri Martin (1879) et M. Frederic
Laurent ( 891).

131. M. I'abbe G. Humbert, chanoine honoraire, premier vicaire
de Saint-Etienne a Beauvais, a publid une de ces monographies qui
sont les meilleures et les plus stres contributions A I'histoire gindrale de l'Eglise de France pendant la Revolution. Elle a pour titre:
Histoire religieuse du diocise de Beauvais, et en parliculier de
rEglise Saint-ltiennependant la Rivolution ( 1789-1802). - Beauvais, imprimerie de I'evech6 1898. In-8 de 137 pages.
Le grand seminaire, i I'epoque de la R6volution, etait a SaintSymphorien, sur les hauteurs de la butte Saint-Jean. La direction
en 6tait confiCe depuis 1679 i la Congregation fondee par saint Vincent de Paul, les Lazaristes; le supdrieur etait M. Louis-Franfois
Qrillet.
Ne le 17 aoft 1725, A Bailleul-les-Permes, paroisse du diocese de
Boulogne-sur-Mer, M. Grillet fut recu dans la Congregation des Mis-

-

3o -

sionnaires de Saint-Vincent de Paul, A Paris, Ie 3o mai 1744. II tait
depuis 1766 supdrieur du seminaire de Beauvais, et, a cause de ses
eminentes qualitis, ses superieurs I'avaient depuis 1779 etabli Visiteur provincial des maisons de sa Congregation dans la province de
Picardie.
L'etude historique.de M. G. Humbert donne sur Ie rdle de M. Grillet dans le diocese de Beauvais pendant la Revolution de curieux et
edifiants details qui nous intiressent particulierement.
On se rappelle la sdrie douloureuse des evdnements au debut de
la Revolution : le 4 aotl 1789, les dimes sent supprimees; le 18 octobre, les vceux monastiques sont abolis; le 2 novembre, on declare
la nation propridtairedes biens du clerge; le 13 avril x7go, 11 perd
i'administration de ces biens. Enfin le 18 juillet, eut lieu la plus funeste innovation: la Constituante proclama la Constitution civile du
clerge de France (p. 13).
L'eveque de Beauvais, Mgr Francois-Joseph de La Rochefoucauld,
avec son frbre, 'eveque de Saintes, protesterent contre la Constitution schismatique et furent immoles dans l'eglise des Carmes, i
Paris (1792). Tous les directeurs du grand seminaire refuserent le
serment, comme on le sait par la lettre de Fun d'eux, M. Nicolas
Gaudez (Relations abrigees de la Vie des Pritresde la Congregation
de la Mission; nouvelle sirie [ s852], t. II, p. 468).
J.-B. Massieu, l'eveque schismatique de 'Oise, se nomma un Consell episcopal, et, des le lendemain de sa prise de possession du
siege
4piscopal qui avait eu lieu le 20 mars 179g, a le s4minaire du
diocese, a ecrit un seminariste de ce temps, requt l'incursion de ce
prdtendu pasteur qui mit en fuite la moiti6 des 6lives et imposa A
I'autre moitie des maitres de son choix a (p. 23 et 67).
a Le nombre des pretres qui emigrerent a cette epoque, ecrit
M. Pabbe Humbert, parait avoir etc assez considerable, bien que ce
ne filt pas encore le moment des deportations en masse. Parmi eux,
it enest un que nous voudrions faire sortir du silence ot ii dort
depuis trop longtemps. Nous voulons parler de M. l'abbe Grillet,
superieur du grand seminaire, ai 'epoque de la Revolution. PrEtre
heroique, tel que les heures de persecution en voient naitrepour le
triomphe de la verite, il sauva une foule de malheureux egares dans
le schisme on I'apostasie, et sa noble conduite a bien droit an souvenir emu d'un clerge dont ii fut 'un des plus illustres membrcs.
a Quand Massieu usurpa le siege episcopal de Mgr de Larochefoucauld, le grand seminaire, alors A Saint-Symphorien, etait encore
confie aux pretres de la Mission. Ceux-ci avaient & leur tete, depuis
trente-cinq ans, un pretre & la foi robuste, au caractere fortement
trempe qui, pendant son long et f6cond ministere, avait forme de ses
tnains la plus grande partie de la milice sacerdotale du diocese.
Tous ceux qui avaient vicu pres de lui se rappelaient sa bonte et sa
haute vertu, et beaucoup, fideles a la reconnaissance qu'ils lui
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avaient voude, lui etaient restas unis par des liens ctroits. Quel est
le pretre, en effet, qui ne garde au fond de son Ame de prdcieux
souvenirs de sa jeunesse cldricale, et qui n'aime a incarner ses souvenirs dans la personne d'un pr-tre v6nerable dont l'affection a eti le
soutien de son inexperience et de sa faiblesse. 11 est done facile de
comprendre l'influence et l'ascendant consid6rable de l'abbe Grillet
sur le clerg6 i cette epoque. Aussi Pun des premiers soins de
Massieu, en arrivant dans son diocese, fut d'enlever aux fils de saint
Vincent de Paul la direction du grand siminaire, pour la confier a
des pretres assermentds.
Le cocur de I'abb6 Grillet dut cruellement souffrir en quittant
cette pieuse retraite de Saint-Symphorien, oi ii avait ddpense trente.
cinq anndes de sa vie. Mais ce qui fut plus penible encore, ce fut de
voir tant de pretres oublier leurs devoirs, et la d6fection gagner la
masse d'un clerge si bien formi par lui au sacerdoce. Cependant
loin de se laisser abattre, le saint vicillard comprit que 1'heure de la
lutte avait sonne.
a Bravant les menaces d'une administration hostile et sans crainte
des dangers que son devouement allait lui attirer, il prit son baton
de voyage et se mit a parcourir le dioc4se. On le vit frapper & la
porte de tous les presbyteres o4 ii savait rencontrer un ancien dleve
ou un ami, puis grouper autour de lui, dans ces maisons hospitalieres, tous les pretres des pays voisins. Et 1i, avec toute I'ardeur
et toute ia flamme que sa foi lui mettait au coeur, it soutenait la
timiditd des uns, relevait le courage des autres, pressait de ses instances et de ses prieres, pour les amener au repentir, de pauvres
egares, rappelait & tous les serments de leur jeunesse et leur montrait ainsi le chemin du devoir et de rhonneur. Dieu benit d'aussi
heroiques efforts; un grand nombre de pretres, touches par tant de
zele, revinrent de leur erreur, et, pour ne citer qu'un fait, tous les
cures du canton de Grandvillers retracterent entre les mains du
digne Superieur le serment qu'ils avaient pretC6 la Constitution.
a Les decrets de la Legislative vinrent interrompre le ministere de
Pabb6 Grillet, qui partit pour 'Pexil.U se refugia AMunster (p. 38).
Apres la mort de I'eveque de Beauvais, qui ne fut connue dans la
ville episcopale qu'apres un assez long dilai, les chanoines se r6unirent et elurent deux d'entre eux comme vicaires capitulaires. a A
ne consid6rer que leur merite personnel, ils dlaient tout A fait
dignes d'un pareil choix. Malheureusement, cette election n'avait 6et
faite, ni dans le temps, ni suivant les regles canoniques prescrites
par I'rglise, et se trouvait par ai nulle et sans effet. C'est cc que
jugea avec raison l'archeveque de Reims, m6tropolitain de Beauvais.
De la ville de Paderborn oHiii 6tait en exil, 'archeveque n'avait pas
oubli les interdts de l'Eglise dont ii etait le metropolitain, et se
rappelait qu'i defaut du chapitre il lui appartenait de pourvoir i son
administration pendant la vacance du sigew il chercha un homme qui
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fit capable de remplir de si delicates fonctions. Son choix se fix sur
le saint vieillard dont il appreciait depuis longtemips le caricstre
et les vertus : I'abbe Grillet.
* Dcportn pour avoir refuse le serment a la Constitution, M. Grillet
itait i Munster, quand dans une lettre tr6s flatteuse, l'archeveque de
Reims lui fit part de sa nomination. A cette nouvelle, l'ancien Superieur, dont ie grand Age et la faible sante exigeaient du repos, fut tout
d'abord effraye de I'ecrasante responsabilitk qui allait peser sur ses
cpaules et resolut de s'y soustraire. Mais deji il n'etait plus temps.
Sa nomination lui arrivait, approuvee par la Cour de Rome, et la
lettre si pressante de I'archevrque ne permettait aucun refus. Le saint
pretre n'couta pas ses repugnances, et obeit, (p. o10.)
M. Grillet se mit A l'P~uvre : ce fut une occasion de contlit dans le
diocese, avec les vicaires capitulaires qui, malgre l'evidence de la loi
canonique (p. 114), et le rappel que leur en faisait la Cour de Rome
(p. 127), persistaient A croire valables leurs pouvoirs. M. Grillet
poursuivit avec intelligence et courage I'oeuvre de reorganisation du
diocese en procurant des missions (p. 102), en prdparant 'education
d'un nouveau clerge (p. iii.) Cete situation prit fin par la nomination d'un 6veque apres le Concordat ( i juillet 18o2; p. z31.)
Nous joignons nos felicitations et nos remerciments aux filicitations et aux remerciments que M. Pabbe Humbert a certainement
recus dans le diocese de Beauvais, pour lhistoire duquel il a tres
bien 6crit une tres intCressante page.
Le BULLETIN DE SAINT VINCENT DE PAUL: sommaires :
i5 janvier 9goo: Le Bulletin de Saint-Vincent de Paul,3. - La Devotion de saint Vincent de Paul, 6. - La France en Orient, 12. -

Le Dr Ferrand, 2z. - CHanoNqus, 3o.
I5 fevrier: La Devotion de saint Vincent de Paul (suite), 33. Les (Euvres: Conferences de l'abb Boisard; les Infirmieres de la
Croix-Rouge, 37. - A Madagascar, 43. - Correspondance : Chine;
grice attribuee au bienheureux Jean-Gabriel P.rboyre; 3* centenaire
de l'ordination de saint Vincent de Paul, 58. - CHRONIQUE, 62.
z5 mars: Lettre de M. A. Fiat, superieur general, A M. Portal, 65.
- Louise de Marillac, 68. - Les (Euvres : Les Mutualit•~scolaires;
des Jardins ouvriers, o8. - Les Missions catholiques A I'Exposition
universelle de goo, 85.. CHaoNIQUE, 93.

Le Girant : C. SCHMEYER.
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L'Eglise, elle aussi, au moment ou ce siecle va finir, a le
droit de prendre acte des oeuvres que ses fils ont accomplies, d'en louer Dieu et de leur dicerner des couronnes.
C'est ce qui vient d'avoir lieu dans les solennelles cerdmonies des canonisations et des bdatifications qui ont idt
cilibries A Rome le 24 et le 27 mai derniers.
Les canonisations : 'Eglise y constatait la gloire grandissante, arrivde maintenant A sa parfaite splendeur pour
nous, d'un de ses fils les plus illustres, Jean-Baptiste de
La Salle, du diocese de Reims en France, l'ap6tre de 1'dducation populaire et chretienne, le fondateur des Freres des
Ecoles chretiennes. Elle contemplait aussi la gloire particulierement pure d'une dt ses plus aimables vierges, sainte
Rite -

abreviation du nom de Marguerite -

de Cascia, au

pays de l'Ombrie. Elle les a mis tous deux au nombre des
saints.
Les beatifications ont eu lieu ensuite, le 27.
L'Eglise, a juste titre, salue Dieu de ce beau nom de
a Roi immortel des si6cles , : Regi sceculorum immortali. Au ciel, les elus, selon une vision de l'ap6tre saint
Jean, viennent offrir au pied du tr6ne de Dieu leurs couronnes; il y a ici-bas un spectacle analogue. Devant le
a Roi immortel des sicles a chaque ipoque passe; et les
enfants de Dieu ou ses soldats lui offrent leurs couronnes
ou leurs palmes.
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Le siecle qui s'acheve paie son beau tribut : il ne sera
inferieur, ni par les cohortes de vierges qu'il a vues se
lever, ni par celles des saints pontifes et des martyrs, aux
siecles qui ont passe avant lui. II nous serait agreable de
dicrire ce spectacle plus au long, mais il n'y a lieu de
parler ici que des martyrs.
11 y a cent ans, les navigateurs sillonnaient les mers de
lOcdanie et y dicouvraient un monde de nouvelles iles.
S'ils touchaient aux plages de la Chine et de 1'Annam,
c'6tait pour constater que ces rives dtaient inhospitalieres et
n'accueillaient ni la civilisation europlenne, ni la foi chritienne. En ce qui regarde la foi, l'Eglise se met A I'ceuvre;
comme d'habitude, ce fut au prix du sang de ses martyrs,
et elle a durant ce siecle implantd dans ces regions enveloppees jusque-la dans les tdnebres de I'infiddlite, la foi chretienne. II n'y a que quelques annies, elle beatifiait le bienheureux martyr Pierre Chanel, repr6sentant les ap6tres de
'Ocdanie. Elle avait couronn6 en Gabriel Perboyre un
representant des martyrs dela Chine; hier, c'est une cohorte
tout entiere a qui elle a dicern6 les couronnes et laureole
des bienheureux. Elle a proclam6 la gloire de soixante-dixsept martyrs de 'Annam, du Tonkin et de la Chine. Et pun
d'eux appartient A la famille de saint Vincent de Paul,
le bienheareux Francois-Rigis Clet, n6 A Grenoble en 1748;
recu dans la congr6gation de la Mission, a Lyon, au mois
de mars 1769, mis i mort pour la foi, en Chine, au mois
de fivrier 182o.
I.-

BIOGRAPHIE DU MARTYR

Mgr l'Fvque de Grenoble a informS, par une lettrecirculaire, ses dioc6sains de la beatification du serviteur de
Dieu, qui appartient, par sa naissance, au diocese et a la
ville mdme de Grenoble. Nous transcrivons le resume qu'il
y donne de la vie du Bienheureux :
a FranCois-Regis Clet naquit i Grenoble le 19 aoilt 1748,
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et fut baptist, le lendemain, dans Plglise paroissiale de
Saint-Louis. II etait le dixieme enfant d'une famille qui
en compta quinze, famille foncierement chr&tienne, pour
laquelle la pieid etait le plus prdcieux de tous les biens.
o Les premieres anndes de Frangois-Regis n'ont pas
d'histoire; nous ne savons rien de son iducation; on est
porte cependant A croire qu'il fit ses etudes classiques au
college royal de Grenoble, oui ses freres et ses cousins furent
eleves.
a Vers I'age de vingt et un ans, obdissant A I'attrait de la
vie religieuse, il quitta son pays natal et sa famille pour se
rendre a Lyon au noviciat des pritres de la Mission, les
dignes fils de saint Vincent de Paul. II y fit profession le
18 mars 1771, apres les deux anndes d'epreuves fixees par
la regle de cet Institut. Muni des lettres demissoriales,
dilivries par Mgr de Cairol de Madaillan, eveque de Grenoble, il requt successivement les divers ordres, et, enfin,
la pretrise, le 27 mars 1773, a Lyon meme.
a Ses supdrieurs 1'envoyerent alors professer la thiologie
au grand seminaire d'Annecy, oi P'veque, Mgr Biord,
accueillit avec bonheur un collaborateur, dont les timoignages les plus autorisis lui garantissaient le mdrite. II y
passa quinze annees pendant lesquelles il ne cessa de faire
l'admiration de ceux qui 'approchaient, par sa haute vertu,
par la profondeur et la precision de son enseignement. Son
drudition itait si dtendue, qu'on 1'avait surnomme la bibliotheque vivante. C'tait un thdologien consomme, et, de
tous les points du diocese, le clerg6 se plaisait A recourir a
ses lumieres.
" Le moment etait venu pourtant oit la divine Providence
allait changer le cours de cette vie, jusqu'alors si paisible
et si uniforme. Delegui par ses confreres pour assister &
une assembide gendrale de la Congrdgation de la Mission,
tenue a Paris au mois de juin 1788, il se vit, malgrd les
resistances de son humilitd, appele par son Superieur gene-
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ral, M. Cayla de la Garde, aux importantes fonctions de
maitre des novices, A Saint-Lazare. II ne devait pas garder
longtemps cette charge. L'annie suivante, la Revolution
dclatait, ouvrant bient6t la porte a tous les exces, et dichainant toutes les passions populaires. Prise d'une rage folle
de destruction, la foule se rua un jour sur la maison de
Saint-Lazare, que le souvenir des bienfaits de Vincent de
Paul et de ses successeurs ne rdussissait plus A prot4ger, et
la saccagea odieusement. Ce fut pour notre Bienheureux
une cruelle epreuve. Oblige de quitter la France, et ne
voulant pas cesser d'etre utile aux ames, il se dit qu'il lui
restait encore assez de courage et de force pour faire urr
ap6tre. Souvent, il lui dtait arrive d'envier le sort de ceux
de ses confreres envoyds dans les missions lointaines pour
y ivangdliser les idolatres. Pourquoi n'irait-il pas les rejoindre? La vision de la Chine le hantait. II demanda et
obtint la permission de s'y rendre; et, au mois d'avril 1791,
il s'embarquait a Lorient.
APendant plus de trente ans il mene la vie sacrifide de
missionnaire avec un zele infatigable; ii dvangdlise trois
immenses provinces de I'empire chinois: le Kiang-Si, le
Hou-PC et le Ho-Nan. Pendant ce temps, il entretient la
plus edifiante des correspondances avec sa sceur ainee,
Mile Marie-Therese Clet, et un de ses freres, dom Frangois Clet, religieux chartreux. Dans ses lettres intimes, et
d'un interet si vif, son cceur s'6panche avec cette gaieti
charmante qui s'allie le plus souvent A l'austeritd de nos
saints. II y raconte ses travaux et ses peines, mais en s'effacant toujours, ne se plaignant jamais; il trouve mime qu'il
est trop bien traiti. Ame tres pure, tres elevie, ses mobiles
d'agir sont renfermes dans ce seul mot qui dit tout: Dieu
le veut, voila ma devise!
* Toutefois, sa grande ambition itait de donner sa vie
pour Jesus-Christ. II n'osait Pespirer, ne s'en jugeant pas
digne. Ses voeux pourtant furent exauces.

-

320 -

a Une violenae persecution ayant s6vi contre les chrdtiens, il dut fair sa pauvre demeure. Errant et fugitif, condamne a se cacher dans les bois et dans les cavernes, il fut
trahi un jour par un mauvais chretien, qui fit connaitre i
ceux qui k cherchaient le lieu de sa retraite, et, comme son

divin Maitre, livre i ses persecuteurs pour trente deniers.
Charge de chaines et jete en prison, plusieurs fois il comparut devant les mandarins et le gouverneur du Ho-Nan.
On ne lui epargna aucun supplice. A genoux sur des debris
de fer, avec des entraves aux pieds et aux mains, il dut endurer toutes les brutalites de ses bourreaux, qui mirent une
rage inouie a le frapper jusqu'au sang. Et, au milieu des
plus atroces souffrances, gardant son ame apaisee, doux et
patient, le visage souriant, il supporta tout sans proferer
la moindre plainte. L'empereur, ordonna, enfin, qu'il fat
dtrangl. L'execution de cette sentence eat lieu le 17 fivrier
182o. Ainsi fut consommi son martyre... >
11.-

LA CAUSE DE BEATIFICATION

Nous avons pricidemment raconti la vie apostolique et
le martyre de cet humble et vaillant fils de saint Vincent
de Paul. (V. Annales de la Mission, t. LXIV, p. 437-447.)
Sa cause de beatification fut jointe i celle des nombreux
confesseurs de la foi qui, durant les memes persecutions,
donnarent leur vie pour Jesus-Christ dans 1'Annam, au
Tonkin et en Chine. Plusieurs de ces martyrs etaient europeens; ils appartenaient aux quatre families religieuses :
la Sociiti des Missions etrangeres de Paris, les Ordres de
saint Dominique et de saint Francois et la Congregation
de la Mission de saint Vincent de Paul. Les autres itaient
des pritres et des chretiens indigenes; il y avait mume une
pieuse femme. Toutes ces causes furent r'objet d'un meme
proces de beatification.
En ce qui regarde specialement notre martyr, le bienheureux Francois Clet, sa cause avait iet introduite le
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9 juillet 1843, sons Gregoire XVI; Ala date du 25 fivrier
o900 fut rendu le dicret spicial sur la constatation de son
martyre, de la cause de son martyre ainsi que des signes et
miracles constatant ce martyre. Nous Pavons cite. (Voy.
ci-dessus, p. I38.)
Le 8 avril suivant fut public par ordre de Leon XIII,
le decret commun i tons ces serviteurs de Dieu, et qui
declarait qu'on pouvait proceder en suret~ a leur biatification. En voici le texte :
DECRET
Pour la bdatification ou diclaration du martyre des vendrables
serviteurs de Dieu :
Jean-Gabriel TAURIt-DUFRESSE, CvEque de Tabraca; Pierre
DUMOULIN-BORIE, eveque elu, et de leurs compagnons des Missions etrangeres;
Ignace DELGADO, eveque de Mellipotamos, Dominique HENARES, dveque de Feisseta, et leurs compagnons de rOrdre des
Freres Pricheurs;

Francois CLET, de la Congregation de la Mission,
Et Jean de TRIoR,

des Mineurs Fransciscains, - mis a mort

par les paiens en haine de la foi.
Les invincibles soldats du Christ, prodigues de leur sang
pour attester la viriti de la foi immortelle, oat donne A
l'Eglise les plus beaux trophies; aussi se glorifie-t-elle des
heros toujours plus nombreux dont elle est la m&re et reditelle la parole de l'Ap6tre : 4 La puissance victorieuse qui
triomphe du monde, c'est notre foi. a (Epitrede saint Jean,
i, 4.) Pendant que d'une main, elle ramasse a terre, pour
les compter, les palmes de ses enfants, de l'autre main elle
inscrit leurs noms dans les cieux. Or, a la blanche armee
des martys est vraiment digne d'etre associde une troupe de
combattants appartenant au siecle actuel : JEAN-GABRIEL
TJauJN-DUPIESSE, PIER•E DMOULIN-BoRIE, IGNACE DBLGADO,
DOMINIQUE HiNaaRs, FRANCOIS CLET, JEAN D

TRIORA et leurs

compagnons, qui au nombre de soixante-dix-sept, en Chine,

an Tonkin, en Cochinchine, malgri la proscription des
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plus feroces tyrans, ont professi la foi chr6tienne avec une
inergie et une constance qui rappellent exactement les martyrs des anciens temps. M6prisant toutes les menaces, ils
subirent Pexil, les tortures, la mort la plus atroce, plut6t
que de renoncer a leur tr&s sainte religion. Le Souverain
Pontife a declard que leur martyre et sa cause, de meme
que les miracles et les signes, itaient constants, sauf en ce
qui regarde les miracles, pour deux qui devaient neanmoins
dtre compris avec les autres martyrs; et cela par des decrets
dates du 2 juillet 1899 et du 24 fevrier 19oo.

Mais pour que la procedure fdt rdgulierement suivie,
dans l'assemblde gindrale de la Sacrde Congregation des
Rites, tenue le 27 mars au Vatican en presence de S. S.
LiON XIII, S. Em. le cardinal Gaitan Aloisi Masella, rapporteur de la cause, a proposi le doute : c Peut-on surement, accorder aux Vendrables serviteurs de Dieu les honneurs des Bienheureux? a Les Eminentissimes Cardinaux
DECRETUM
SINARUM,

TUNQUINEN.

ET COCHINCHINEN.

BEATIFICATIONIS SBU DECLARATIONIS MARTYRII VENERABILIUM SERVORUM
DEI IOANNIS GABRIELIS TAURIN-DUPRESSE,
EPISCOPI TABRACEN., PETRI
DUMOULIN-BORIE,

EPISCOPI ELECTI, ET SOCIORUM AB EXTERIS MISSIONIBUS,
IGNATII DELGADO, EPISCOPI MELLIPOTAMENSIS, DOMINICI HENARES, EPISCOPI FESSBITENSIS, ET SOCIOkUM ORDINIS PREDICATORUX, FRANCISC CLET,
E CONGREGATIONE MISSIONIS, ET JOANNIS A TRIORA, ORDINIS MIN.S.FRANCISCI, IN ODIUM FIDEI AB IDOLOLATRIS INTERFECTORUM.
SUPER

DUBIO

An, stante decreto declarationis Martvyni ejusque Causz, et Signorum
seu Miraculorum ipsum Martyrium illustrantium, TUTO procedi
possit ad eorumdem V V. Servorum Dei Beatifcationem.
Invicti milites Christi, qui Fidei immortalis veritatem suo testati
sunt sanguine, trophea maxima pepererunt Ecclesie, quibus mater

hac fortium virorum in dies aucta gestit, iterans Apostoli verbs:

Haec est victoria qu, vincit mundum fides nostra. (Io. Ep. I, v. 4.)
Dumque palmas filiorum altera manu e terris colligit atque recenset,
altera scribit ipsorum nomina in colis. Candidato huic agmini digna
que adnumeretur omnino est recensior pugilum manus, videlicet

-

323 -

et les Peres Consulteurs imirent un vote favorable; mais
Sa Saintete declara qu'elle differait encore sa sentence pour
implorer par de nouvelles prieres I'assistance de la Sagesse
divine.
Or, le dimanche qui pricida la solennitd pascale, apres
I'oblation du Saint Sacrifice, le Saint-Pere fit venir S. Em.
le cardinal Gaetan Aloisi Masella, rapporteur de la cause,
pro-prefet de la Sacree Congregation des Rites, ainsi que
le R. P. Jean-Baptiste Lugari, promoteur de la foi, avec le
secretaire soussigne, et, en notre presence, declara solennellement: a On pent EN TOUTE SURETr procddera la Bdatification desdits Vindrables serviteurs de Dieu. a

JOANNESGABRtIELISTAURIN-DUFRESSE,PETRUS

DUMOULIN-BORIE, IGNATIUS
DELGADO, DOMINICUS HENARES, FRANCISCUS CLET, JOANNES A TRIORA Ct

socii plures, numero ad septem et septuaginta, qui hoc ipso saculo
per Sinarum Imperium, Tunquinum et Cochinchinam exagitatam
atque proscriptam a teterrimis tyrannis christianae Fidei professionem
ea alacritate et c.onstantia retinuerunt, ut antiquorum gesta martyrum
visi fuerint plane exaequasse. Contemptis enim omne genus minis,
exilia, vincula, cruciatus, necem acerbissimam perferre ma'uerunt,
quam a sanctissima Religione discedere. Quorum de Martyrio ejusque
Causa, itemque de Miraculis seu Signis constare, duobus exceptis ex
eo numero, qui iis signis carent, quos tamen eodem censu habendos
ac reliqui martyres, edixit Sanctissimus Pontifex decretis latis sexto
nonas julii superioris anni et quinto calendas mensis martii mox
elapsi.

Ad actorum vero legitimam seriem perficiendam in Generalibus
Sacre Rituum Congregationis Comitiis habitis sexto calendas hujus
mensis Aprilis in JEdibus Vaticanis coram SSmo Dno Nostro LEONE
PAPA XIII propositum fuit dubium a Rmo Cardinalis Cajetano AloisiMasella, Causa Relatore, de Beatorum Calitum honoribus TuTo
eisdem VV. Dei Servis tribuendis. Tur Rmi Cardinales turn Patres
Consultores affirmativum suffragium ediderunt. Beatissimus vero
Pater impensius exoraturus divina sapientia presidium, sententiam
sibi adhuc differendam censuit.
Hac vero die Dominica proxima Solemnibus Christi Resurgentis
Sacro religiosissime peracto acciri jussit Rmum Cardinalem Cajetanum Aloisi Masella Causme Relatorum S. RR. Congregationis ProPraefectum, nec non R. P. Jo. Baptistam Lugari Sanctae Fidei Pronmotorem meque insimul infrascriptum Secretarium iisque adstanti-
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A la meme date du 8 avril, Sa Sainteti, en outre, ordonna de publier le decret, de I'inserer dans les actes de la
Sacree Congregation des Rites et d'expedier les Lettres apostoliques en forme de Bref fixant la date de la Beatification
solennelle.

GAITAN, card. AL.oIS MAsELLA,
Pro-Dataire, Pro-Prefet de la S.C. des Rites.
D. PAscm,
Secretaire de la S. C. des Rites.

Iln.-

LE DECOR; LA BASILIQUE DE S.-PIERRE

La fete de la beatification avait ete fixee par le Souverain
Pontife au 27 mai, et le Saint-Pare decida aussi qu'elle
aurait lieu dans la basilique de Saint-Pierre. M. le Supirieur gindral et la tres honorde mere Kieffer se firent un
devoir d'etre presents avec un bon nombre de Missionnaires et de Filles de la Charite i cette solenniti si consolante et si honorable pour la famille de saint Vincent de
Paul, puisque l'un de ses fils allait recevoir les honneurs

des autels.
Dans 'ensemble, la basilique de Saint-Pierre de Rome
demeura parse pour les bdatifications comme elle l'itait
pour les canonisations. Or, cette parure etait magnifique.
a L'ensemble de la decoration de la basilique vaticane
pour cette canonisation -

an dire de timoins -

rappelle

celle qui a ete exdcutie en 1897 pour la canonisation des
saints Pierre Fourier et Antoine Zacharia. Elle a pour merite principal de suivre les grandes lignes de l'architecture
bus solemniter decrevit : TUT

procedi posse ad eorumdem VV.

Servorum Dei Beatificatioaem.
Decretum hoc in vulgus edi et in acta Sacrorum Rituum Congregationis inseri, Litterasque Apostolicas in forma BrevisdeBeatificatione
quandocumque celebranda expediri mandavit sexto idus aprilis
anno xcx.

CAumsrus, Card. AL.oIS MASELLA,

Pro-Datarius, S. R. C. Pro-Prefectus.
D. PAmCr,

S. R. C. Secretarius.
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et de dessiner en traits de feu les corniches de Nldifice, sans
en interrompre la majestueuse harmonie.
x Cette decoration coate cher, car elle est magnifique et
la basilique est immense. Ce sont les diverses postulations qui supportent ces depenses. Cette fois, une somme
notable a 6et consacree a orner de nouveaux galons d'or
les tentures de damas qui recouvrent les pilastres et que
fit tisser Alexandre VII. Effet curieux du temps: les galons
d'or qu'on y mit alors (166o) ont dditre remplaces, et les
damas sont encore presque aussi beaux qu'au moment of
ils ornerent Saint-Pierre pour la premiere fois.
* On a supprime des tentures, et franchement ce n'est
pas I'architecture du temple qui s'en plaindra.
a D'autre part, nous avons, cette fois, la lumiere ilectrique. » - Un autre temoin ecrit:
a ... La clartd du jour, adoucie par les vitraux et les voiles
tendus sur les fendtres, laisse A rillumination tout son
eclat. Au fond de labside, au-dessus du tr6ne, une gloire
itincelle; une main habile et pieuse a contraint la flamme
electrique, emprisonnee dans plus de mille globes, a cdldbrer le Createur de la lumire. Au pourtour interieur de la
coupole et tout au long de la corniche, une flambde de
cierges trace une couronne ininterrompue de feu. Aux deux
c6tes des tableaux suspendus entre les piliers, des grappes
de lustres ont fait •clore comme une moisson d'etoiles.
a De ces tableaux, aux vastes dimensions, les uns nous
prechent, en couleurs brillantes et ea traits vigoureux, les
vertus pratiquies par les hrros chretiens qu'on celebre
aujourd'hui, les autres rappellent, on bien leurs traits, on
bien leurs actions les plus illustres, on bien les principaux
miracles obtenus par leur intercession.
a Si le regard descend et suit la vaste nef, void le long
des piliers encore des cierges, - on en compte environ dix
mille! - aur6olant les statues des fondateurs d'ordre ,, saint Vincent de Paul est A sa place parmi eux,- a espacees
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le long de la nef. Et, sous le pied de ces statues, des vasques
de marbre offrent au regard ebloui de lumiere des corbeilles de fleurs. a
Telle dCait la decoration de 'immense basilique le 24 mai
pour les canonisations; telle Apeu pres la contemplerent les
heureux timoins des solennitds qui se cldebrerent trois jours
apres, pour la biatification des soixante-dix-sept serviteurs
de Dieu, au nombre desquels etait le venerable Francois
Clet. La priparation de ces splendeurs etait un immense
travail. L'Osservatore romano, dans la liste d'honneur de
tous ceux qui out apporti le tribut de leur intelligence et de
leur ddvouement, nous Pavons remarqud, cite dans les premiers rangs a Sceur Thderse, Sceur Vincent, et les autres
Filles de la Charitr a de la ville de Rome.
IV.-

LES TIMOINS DES FLTES

Les fetes en rhonneur des nouveaux saints et des nouveaux-bienheureux devaient avoir pour temoins une elite
de chritiens, les pelerins venus A Rome pour y gagner le
Jubild. Et nos lecteurs seront sans doute heureux et edifids
de savoir ce qu'itaient ces jours de joie sainte et de priere des
pelerins. Nous raconterons comme exemple une journie du
pelerinage des Frangais, qui 6taient de beaucoup les plus
nombreux, attirds par la glorification de leurs bienheureux
compatriotes, qui allaient Wtre en nombre si honorable
placds sur les autels.
L'Annee Sainte renouvelait un pen les merveilles d'affluence que nous lisons dans les anciens livres, oit l'on
raconte que la foule venue pour gagner le Jubili ne pouvait plus passer sur le pont Saint-Ange tant les pelerins
itaient nombreux. Voici les chiffres officiels donnis par
l'Osservatore romano sur les pelerins presents, A ce moment-la, dans Rome et venus des pays 4utres que 'Italie :
Francais . . . . . . . . . . . . .

428

Allemands . . . . . . . . . . . .

3 238
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Portugais ............
i5o
Espagnols . . . . . . . . . . . .
6o5
Pelerinsvenus de Jerusalem sous
la conduite. de Mgr Bonetti,
delegue &Constantinople. . .
400
Que ne pouvons-nous faire connaitre les details touchants de ces pclerinages qui ont occupe les trois jours
icoules entre les canonisations et les beatifications. C'etait
i Saint-Pierre et dans les grandes basiliques pour les r6unions religieuses, et au Belveddre pour les agapes fraternelles.
Dans les Basiliques d'abord.
a Quelle grandeur magnifique, 6crivait l'un des temoins,
et quelle penetrante emotion dans cette visite od plus de
trois mille pelerins - c'dtait le groupe des Franqais,
des hommes en immense majoriti - defilaient dans l'antique sanctuaire en longue procession, et faisaient monter
leurs chants jusqu'a Pinaccessible profondeur de ses vottes!
Et plus admirables encore, s'il se peut, que leur ardeur et
leur piet&, lordre et la discipline avec lesquels ils suivaient
les indications de leurs prdtres qui les guidaient.
a Les voici done a neuf heures et demie sous le vaste
portique de Saint-Pierre, dont leur foule deborde, inondant
le parvis. Its sont tournees vers la porte sainte, dont l'on
considere avec respect les contours d6chirds par le marteau,
qui, abattant la pierre scellie dans la muraille, a laissd
couler a flots le grand pardon.
% Apr6s les pri6res prdparatoires, voici que la procession se forme, et, passant par Pouverture sacree dont chacun
baise avec emotion les parois, penetre dans la basilique, la basilique imposante et radieuse, immense comme une
ville et ciselee comme un bijou.
a La croix marche en tete, encadrde de nos couleurs
nationales. Et ces irois.mille pelerins, lentement, le visage
emu et gravement joyeux, vont quatre par quatre, en rdpi-
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tant les hymnes sacries. Et ce tableau qui serait grandiose
en tous lieux se deroule i Saint-Pierre!...
' La grande supplication du Miserere s'echappe d'abord
de nos poitrines, alternant avec le Parcequi monte a Dieu
pour la patrie. Les litanies des saints lui succedent. Un
chceur de pretres appelle a son tour chacun des 61ts; toute
la foule, d'une seule voix, repond : Ora pro nobis!
'
Mais pendant ce temps, le long defilI a passe devant
la chapelle du Saint-Sacrement, devant Fautel de la SainteVierge, et repliant ses longs plis autour de la confession, a
masse tous les fideles au centre de la basilique. UIs sont plus
de trois mille et l'on dirait que le temple est presque
desert.
* Sous le somptueux baldaquin qui couvre les tombeaux
sacres, Mgr Jauffret, eveque de Bayonne, adossi a l'autel et
entoure des directeurs, preside a la solennite. Les prieres
succedent aux cantiques et d'autres cantiques les suivent,
accompagnes de nouvelles prieres. Nul ne se lasse de
prendre part i la manifestation de piete dont ii est un des
timoins.
• C'est les bras en croix que les pelerins tournes vers la
chapelle du Saint-Sacrement ricitent pieusement, pour
gagner l'indulgence du Jubile, leurs cinq Pater, Ave et
Gloria.C'est avec un accent de tendre et confante piete
qu'ils adressent A la Vierge Marie ses harmonieuses et
douces litanies, i saint Joseph la forte et belle oraison que
le Saint-P6re a prescrite.
A Un de leurs cvdques prend alors la parole, et en quelques mots penetris d'emotion, mais tout nourris de foi, ii
redit aux pelerins le sens de cette grandiose manifestation.

a Vous allez affirmer votre foi, dit-il aux fid•les groupes
Sdevant lui; souvenez-vous qu'il faut la pratiquer. a
a Alors, se passe une scene incomparable, la Profession
de foi, lorsque ces trois mille pelerins, d'un seul cri, le
bras lkv sur le tombeau de Celui que le Christ a donne
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pour chef a son Eglise, avec une ardeur et une energie qii
tremblaient dans leur voix, ripondaient : Je crois.
i Et, du fond de 1'eglise et des hauteurs de la voite, un
icho ripitait cette clameur croyante; on eit dit qu'elle sortait des murs et des piliers eux-mdmes, impregn6s de la foi
des generations.
a Au chant du Credo, tous les visages dtaient rayonnants; bien des regards itaient humides. It semblait, me
disait un fiddle an style original, il semblait que la foi nous
sortait par tous les pores.
a Quelques prieres encore; un De Profundisa rintention
de nos morts bien-aimds; un triple cri, enthousiaste et vibrant, de Vive Lion XIII! et voila terminee la cerimonie.
Elle n'existe plus que dans nos souvenirs. Mais elle y
restera.

* Apres Penthousiasme et Plmotion, la cordialitd joyeuse
et rdconfortante.
a Elle rignait a midi, au grand rifectoire du Belvedere,
oh quinze cents pelerins sont a. aise pour prendre leur
repas a l'ombre du Vatican, et qui, malgre ses dimensions
immenses, est insuffisant, pour contenir tous ceux qui le
pr6efrent aux h6tels et aux restaurants. *
On sait que l'administration de ce gigantesque refectoire,
install a Pombre
'
meme du palais du Vatican, a c6td
de la colonnade de droite lorsqu'on entre a Saint-Pierre,
est confide aux Filles de la Charitd. L'an passd, la mere
Kieffer, supdrieure gindrale, a fait don pour 1'ornementation de cette salle des guirlandes qui la parent tout
entitre et qui ont eti confectionnies a la Maison-mere des
Sceurs, a Paris. Un cardinal, d'ordinaire, vient presider
cette grandiose et amicale reunion; une tribune est dressie,
et vers la fin du festin fraternel a lieu un ichange d'affectueuses et parfois de vibrantes paroles de sympathie.
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Ce soir-la, icrit le temoin que nous citons, a la fin du
repas a eu pour dessert exquis et savoureux un toast du
R. P. Lemius, le chapelain du Sacre-Cceur a Montmartre:
en premier lieu, a M. Harmel, Findustriel chretien du Val
de Bois, dont le divouement laborieux et experimente a
contribu6, avec tant d'efficacite, a l'organisation de ce pelerinage; aux Sceurs de Charite, ensuite, et notamment a la
soeur Thdrese, leur excellente supirieure, ces bonnes et
actives religieuses qui se multiplient pour servir les h6tes
du Saint-Pere ».
Get hommage sympathique devait itre accentui encore
le lendemain, au mime lieu, lorsque le cardinal Mathieu,
qui prisidait le repas, remercia publiquement les Soeurs de
Saint-Vincent de Paul, ces Sceurs excellentes, disait-il, - et,
alors, une acclamation joyeuse et spontanie jaillit de toutes
les poitrines et se prolonge au sein de l'assemblee; - ces
Sceurs admirables partout, - meme a la cuisine, - ainsi
que le Pre Lemius en faisait la remarque, observe avec
enjouement le cardinal. II les remercie, it ces bonnes Seurs
qui sont la parure de la France catholique et qui savent
reunir, a la piete de Marie, le zlee et Factivite dont Marthe
a besoin pour servir tant de monde a.
Le P. Lemius salua enfin les Freres des Ecoles chrdtiennes, si justement heureux en ces jours de la gloire de
leur Fondateur.
£ Ces paroles dilicates et genereuses ont itd vivement
applaudies. Puis les pelerins se sont disperses dans la
ville, oil ils desalterent a Plenvi lent soif de religion, de
grandeur et de beaute.
V.-

> - FRANCOIS VEUILLOT.
LA BfATIFICATION

Enfin arriva le jour de la beatification, Echo de ce!ui des
canonisations.
La solennite comprend deux parties: la proclamation
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du decret de bdatification, le matin ; et, an soir, la cirdmonie de la vdenration des reliques des nouveaux bienheureux. C'est a la cdremonie du soir que le Souverain Pontife
est present.
I. -

LE MATIN

Des huit heures de cette journde du dimanche 27 mai,

lestribunes et les enceintes rdservdes dans la basilique vaticane commencerent a se remplir. II fallait des billets pour
y 6tre admis.
Au-dessus de la tribune ou Loggia de la Bdnddiction,
adossie i la facade de la basilique, est exposde la Gloire, c'est-a-dire le tableau reprdsentant le triomphe des nouveaux bienheureux. - C'est 'oeuvre des peintres Heari
Boltoni et Guido Francisi.
A la grande porte du temple, sous le portique, on admirait le tableau peint par Resio, reprdsentant divers dpisodes du martyre des bienheureux. De chaque c6td, on
lisait des inscriptions rappelant leurs combats et constatant
leur triomphe d'aujourd'hui.
A gauche, dtaient dcrites ces paroles:
MARTIRES LXXVII

SEMINARII PARISIEN. AB EXT. MISS.
SACR.

ORDINUM PRAED.

FRATRUMQUE

MISSIONIS

NECNON CONGREGATIONIS
QUORUM

CAUSAM

GREGORIO XVI

A SUMMIS

ET PIO

SANCTISSIMUS

D.

N.

IX

MIN.

PONTIFICIBUS
S.

M.

COEPTAM

LEO PAPA XIII

ANNO SACRO MCM
SOLEMNI BEATIFICATIONIS DECRETO
FELICITER ABSOLVIT
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A droite, on lisait :
1STI OMNES
APUD

ET ANNAMITICAS

SINENSES

GENTES

CHRISTI EVANGELIUM CORDE ORE OPERE FIDELITER
PROFESSI
VARIO MORTIS AC TORMENTORUM GENERE
AB ANNO MDCCLXXXXVIII AD MDCCCLVI
SANGUINE PRO CHRISTO EFFUSO
ANIMAM

SUAM

IN

HOC MUNDO

UT IN VITAM

ODERUNT

.ETERNAM

CUSTODIRENT

EAM

Dans I'abside, on avait retire le tr6ne dtabli pour le
Saint-Pare, le jour de la canonisation; l'ornementation
restait la mime. De chaque c6ti de Pautel, on avait dispose
les places pour le cardinal qui preside la Congregation des
Rites, pour les autres cardinaux qui font panie de la mime
Congregation et pour les officiers. D'autres places etaient
prdpardes pour le Cardinal archipretre de Saint-Pierre et
pour le chapitre et le clerge du Vatican.
Sous les deux arcades latirales, etaient exposies, entre
des lampadaires, les deux tableaux reprisentant les actes et
les miracles des nouveaux bienheureux. Du c6te de 1'Evangile, sous le tableau peint par Griliotti, une inscription
rappelait la gudrison miraculeuse accomplie sur la sour
Saint-Bernard au grand h6pital de Reims.
SOROR A S.

BERNARDO EX HOSPITALARIIS

MAJORIS XKNODOCHII IRH•ENSIS
A GRAVI

ARTHRITIDE

TIBIOTORSICA TUMORE ALBO
INVOCATIS MARTYRIBUS SINENSIBUS
INSTANTANEE

COMPLICATA
ET ANNAMITICIS

ET PERFECTE SANATA
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Du c6te de I'epitre, sous l'autre tableau, l'inscription
ddcrivait lascene touchante qui etait representee. Le peintre
mettait sous les yeux le courage eclatant de la mere d'un
des martyrs de la Cochinchine, Andrd Trong; elle avait
eu l'hiroisme d'assister au supplice et A la d6capitation de
son fils, et elle rdclama an juge la tlte de cet enfant qu'elle
baisa - ainsi qu'elle l'itait viritablement - comme la
relique d'un martyr.
MATER ANDREE TRONG MARTYRIS
XX ANNO1RU

ADOLESCENTIS OPIFICIS E COCHINCHIMA

POSTQUAM UNICI FILII SUPPLICIO FORTIS ADSTITERAT
CAPUT EJUS A JUDICE PETIT
ACCIPIT PIE OSCULATUR

L'illumination ilectrique, restreinte a l'abside et au
choeur, fut admirie de tous : la poussitre du jeudi priecdent
avait eu le temps de tomber et elle ne voilait plus l'clat
des lumieres, qui apparaissaient plus resplendissantes et
plus vives.
Sur la place du Vatican, on avait supprim le ddploiement de troupe; un bataillon d'infanterie se trouvait cependant consignd a la caserne Serristori ; au chiteau SaintAnge, se trouvaient aussi masss d'autres soldats d'infanterie
et des bersaglieri.
Dans la basilique, des postes de secours pour les malades
avaient etd disposes et confids aux Filles de la Charitd de la
maison de Sainte-Marthe du Vatican, aiddes de leurs compagnes des autres maisons de Rome. Pour prdvenir tout
accident possible, un poste de pompiers avait aussi dtd
6tabli auprbs de l'abside de la basilique.
Les tribunes dressies pour les invitis, pour les dtrangers
et les pelerins, pour les parents de quelques-uns des bienheureux et pour leurs compatriotes se remplirent peu i
peu.
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Au milieu du choeur prirent place les cardinaux membres
de la.Congrdgation des Rites, LL. EEmm. Aloisi-Masella,
Parocchi, Mocenni, Vincent Vannutelli, Ledochowski,
Svampa, Gotti, Casalidel Drago, Macchi, Richelmy, Steinhiber, Segna et Pierroti. - Dans les autres stalles, un grand
nombre d'autres archevdques et ev8ques d'Italie et de beaucoup d'autres pays. A leur suite etaient les prelats et les
officiers de la Congregation des Rites, et enfin les representants de la postulation des causes des bienheureux.
Dans les stalles de c6td etaient le Reverend Chapitre de
Saint-Pierre ayant a sa tete le cardinal Rampolla, archipretre
de la basilique et un grand nombre de personnages distingues.
M. le Supirieur general etait dans la tribune des g6ndraux d'ordres, et la m&re Kieffer, dans une tribune spdciale, pres de l'autel.
Alors commenca la cremonie solennelle. Les postulateurs
des causes des nouveaux bienheureux, accompagns du secrdtaire de la Congregation des Rites, s'avancerent vers le president de cette Congrigation; et lui remettant le Bref apostolique de beatification, ils le prierent de vouloir bien en
ordonner la publication.
L'eminent cardinal repondit qu'il y consentait, et il renvoya les memes personnages au Cardinal archipretre de
Saint-Pierre pour qu'il consentit a ce que le Bref fNt publid
dans la basilique. Celui-ci ayant acquiesce A son tour, c'est
alors que fut lu du haut d'une estrade dressde a cette fin le
bref du Saint-Pere par lequel, apres avoir fait l'eloge des
vdndrables serviteurs de Dieu, il d6clarait qu'il les inscrivait au nombre des bienheureux.
En voici la traduction :
LEON XIII, PAPE
POUR

PERPETUELLE

MEMOIRE

La sirie des hommes tres vaillants, qui ont rendu
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timoignage A Jesus-Christ par 1'effusion de leur sang,
n'a et6 interrompue a aucune 6poque : le livre de ces
fastes s'enrichit toujours de nouvelles pages; car
1'Eglise, empourpree par le sang des martyrs, n'a
jamais cessd, meme des son origine, de montrer
d'admirables exemples de courage. Pour ebranler la
fermetd des soldats du Christ, les tyrans ont inventd
de nouveaux genres de supplices; par 1a ils ont
embelli, pour l'iternel honneur de 1'Eglise, les couronnes et les palmes de ces incomparables hiros.
Or, cela n'est pas arrive sans un dessein tout providentiel de Dieu, qui a voulu montrer manifestement
qu'a ce tris rude combat assistait du haut des eieux
1'Auteur de notre foi, Jesus-Christ; c'est lui, suivant
1'expression de saint Cyprien, a qui a fortifie, soutenu,
pendant le choc, les lutteurs et les difenseurs de son
nom, qui a combattu et vaincu dans ses serviteurs n.
Dans ce sikcle, qui touche presque A sa fin, la
Cochinchine, le Tonkin, la Chine ont etd des pays
riches en martyrs. Pendant une piriode de plusieurs
LEO PP. XIII
AD PERPETUAM

REI MEXMOIAM

Fortissimorum virorum seriem, qui eftuso sanguine testimonium
Christo reddiderunt, nulla unquam conclusit aetas, sed fastorum
ipsorum tabula novis semper enitent titulis. Martyrum enim purpurata sanguine vel ab ipsis suis primordiis Ecclesia exhibere postea
nunquam destitit miranda exempla fortitudinis. Dum ad labefactandam Christi militum firmitatem nova excogitarunt tyranni suppliciorum genera, auxerunt pariter ad sempiternum Ecclesias decus prestantium heroum coronas et palmas. Id porro non sine providentissimo Dei consilio factum est : nimirum ut manifeste constaret durissimo certamini e coalis adfuisse Auctorem fidei nostra Christum
Jesum, qui, ut scripsit S. Cyprianus, a praeliatores et assertores sui
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annies, une effroyable persicution fut dichainde
comme une tempEte, dans ces contries, contre la religion catholique, qui s'y itait introduite avec succds;
de nombreux prddicateurs de l'ivangile, apres avoir
endure parmi ces nations d'incroyables labeurs, surmontd des dangers de toute sorte, n'hisitirent pas a
signer de leur sang la foi qu'ils avaient chaque jour
annoncie A la sueur de leur front. Cette troupe g6nereuse d'athlites du Christ, par ses actions d'iclat,
peut 8tre mise au m8me rang que les premiers mrtyrs; eivques, prEtres seculiers et riguliers, catichistes, soldats, hommes et meme femmes de tout
age et de toute condition, prff6rirent souffrir courageusement l'exil, la prison, les supplices, les plus
grands maux, plut6t que de fouler la croix aux pieds
et de se separer de la tris sainte religion. Pour
iprouver la constance des fidiles chritiens, les bourreaux employ&rent les tourments les plus raffinis,
dont le souvenir, et encore plus le rdcit, font trembler. Les uns, lies a un poteau, furent itranglis;
nominis in acie confirmavit, crexit, qui pugnavil et vicit in servis
suis s. Hoc etiam saculo modo ad exitum labente, Cochinchina,
Tunquini, et Sinarum Imperii terra feraces martyrum fuere. Excitato enim plurium annorum spatio illis in regionibus dirissima insectationis turbine adversus Christi Religionem feliciter illuc invectam, multi Evangelii praecones exantlatis per eas gentes ineffabilibus
laboribus, aditisque omne genus periculis, quam diuturno sudore
prorexerant fidem, effuso cruore obsignare non dubitarunt. Hec
generosa Christi pugilum manus preclara antiquorum martyrum
facinoraaequavit; antistites enim sacrorum, sacerdotes tam seculares
quam regulares, catechista, miltes et cujusque conditionis etatisque
-omines, atque etiam mulieres, exsilia, carceres, cruciatus, extrema
denique omnia foniter pati maluerunt, quam Cruccm conculcare
et a sanctissima religione desciscere. Atqui ad tentandam Christia-
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d'autres, crucifies; beaucoup, dicapitis; quelquesuns moururent de faim; ceux-ci furent taillad6s d'une
maniire ipouvantable, ou coupes en morceaux; ceuxla enfin, furent enfermds dans des cages comme des
bates firoces, et eurent a endu'rer les ardeurs du
soleil, la soif, les coups, les chaines et l'horreur de
la prison; ainsi ils 6chang&rent cette vie mortelle
avec l'immortelle beatitude. Au milieu de si atroces
supplices, ils etaient joyeux, et leur courage ne fi6chit pas; a ils demeurerent, pour nous servir d'une
expression de saint Cyprien, plus forts que les bourreaux, et les plaies cruelles, frequemment renouveldes,.
ne purent vaincre leur invincible foi a. Le nombre
de ces tres vaillants heros s'dilve & soixante-dix-sept.
Quarante-neuf font la gloire de l'illustre sociiti
des Missions 6trang&res, qui a si bien merit6 de la
religion en Chine. Ce sont : Jean-Gabriel TaurinDufresse, ivique de Tabraca, et vicaire apostolique
du Su-Tchuen, Augustin Chapdelaine, Augustin
Tchao, Paul Lieou ou Liou, Joseph Yuen ou Ven,
norum in fide constantiam, exquisitissima barbari tortores adhibuerunt tormenta, quae meminisse animus nedum enarrare reformidat.
Aliis ad palum deligatis elisum laqueo guttur, alii in crucem acti,
plures securi percussi, nonnulli fame enecti, alii horrendum in modum secti, vel membratim caesi fuerunt, alii denique in caveis ferarum more inclusi, solis astu, siti, verberibus, catenis et squallore
carceris afflicti, mortalem hanc vitam cum immortali ac beata commutarunt. Tantam vero suppliciorum atrocitatem alacri ac flecti
nescio animo perpessi sunt; a steterunt, ut Sancti Cypriani verbis
utamur, torquentibus fortiores, ac saevissima diu plaga repetita inexpugnabilem fidem expugnare non potuita. Strenuissimorum istorum
heroum numerus ad septem et septuaginta adscendit.
Quadraginta novem gloria pertinet ad inclytam et praclare de
religionis incremento meritam Exterarum Missionum societatem. Hi
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Thadd6e Lieou, Pierre Lieou ou Ouen Yen, Pierre
Ou, Joachim Ho, Laurentin Pe-Man et Agnes TsaKouy, qui furent mis a mort pour la foi. - Au Tonkin souffrirent le martyre : Pierre Dumoulin-Borie,
evEque elu, Jean-Charles Cornay, Augustin Schoeffler, Pierre Khoa, Vincent Diem, Pierre Tuy,
Jacques Nam, Joseph Nghi, Paul Ngan, Martin
Thinh, Paul Khoan, Pierre Thi, Andri Dung ou
Lac, Jean Dat, Luc Loan, Pierre Tu, FrancoisXavier Can, Paul Mi, Pierre Duong, Pierre Truat,
Jean-Baptiste Thanh, Pierre Hieu, Antoine Dich,
Michel Mi, Martin Tho, Jean-Baptiste Con, JeanLouis Bonnard. - En Cochinchine furent massacres
en haine de la foi : Francois-Isidore Gagelin, missionnaire apostolique et pro-vicaire general de Cochinchine, Francois Jaccard, Joseph Marchand, Emmanuel Trieu, Philippe Minh, Andr6 Trong, Thomas
Thien, Paul Doi-Buong, Antoine Quinh-Nam, Simon
Hon et Matthieu Gam. Parmi eux, pour ne citer
qu'un exemple, brilla par sa constance le jeune solsunt in Sinis Joannes Gabriel Taurin Dufresse Episcopus Tabracensis et Vicarius Apostolicus Sutchuensis ac pro fide interfecti Augustinus Chapdelaine, Augustinus Tchao, Paulus Lieou seu Liou, Josephus Yuen seu Yen, Thaddaeus Lieou, Petrus Lieou seu Ouen Yen,
Petrus Ou, Joachim Ho, Laurentius Pe-Man et Agnes Tsao-Kouy.
Preterea qui in Tunquino martyrium fecerunt Petrus Dumoulin
Boric Episcopus electus, Joannes Carolus Cornay, Augustinus
Schceffer, Petrus Khoa, Vincentius Diem, Petrus Tuy, Jacobus Nam,
Josephus Nghi, Paulus Ngan, Martinus Thinh, Paulus Khoan, Petrus
Thi, Andreas Dung seu Lac, Joannes Dat, Lucas Loan, Petrus Tu,
Franciscus Xaverius Can, Paulus Mi, Petrus Duong, Petrus Truat,
Joannes Baptista Thanh, Petrus Hieu, Antonius Dich, Michael Mi,
Martinus Tho, Joannes Baptista Con, Joannes Aloisius Bonnard. Et
qui in Cochinchina in odium fidei interempti sunt Franciscus Ii-
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dat Andre Trong, vraiment digne de sa courageuse
mire, qui, a l'imitation de la Reine des martyrs,
assista au supplice de son fils, riclama au bourreau
la t&te coup&e et 1'emporta sur son sein.
Vingt-six martyrs appartiennent a la famille des
Frires precheurs, qui a engendri et ileve tant de
saints, savoir : Ignace Delgado, 6evque de Mellipotame, vicaire apostolique du Tonkin oriental, et Dominique Hinares, eveque de Fessa et coadjuteur du
precedent vicaire apostolique; le premier souffrit un
long martyre en prison et en cage, le second eut la
gloire d'etre d&capitd. Au Tonkin 6galement ils eurent
pour compagnons de leurs souffrances, neuf prEtres
de l'ordre des Precheurs: Joseph Fernandez, vicaire
provincial, Vincent Yen, Dominique Dieu ou Han,
Pierre Tu, Thomas Du, Dominique Doan ou Xuyen,
Joseph Hien, Dominique Trach ou Doai, et Dominique Tuoc; tous furent d6capitis, exceptd le dernier, qui succomba & de graves blessures. Du clergd
seculier, Joseph Nien ou Vien et Bernard Due furent
dorus Gagelin Missionarius Apostolicus et Pro-Vicarius Generalis
Cochinchinensis, Franciscus Jaccard, Josephus Marchand, Emmanuel Trieu, Philippus Minh, Andreas Trong, Thomas Thien, Paulus
Doi Buong, Antonius Quinh Nam, Simon Hoa et Matthaus Gam.
Hos inter ad exemplum enituit adolescentis militis constantia Andrae Trong plane digni sum fortitudine matris, qua imitata Deiparam perdolentem adstitit filii supplicio, abscissumque illius caput a
tyranno repetiit, excepitque gremio. Sex ac viginti etiam Martyribus
gaudet fecunda Sanctorum parens et altrix Predicatorum Fratrum
familia, nempe Ignatio Delgado Episcopo Mellipotamensi Vicario
Apostolico Tunquini Orientalis et Dominico Henares Episcopo Fesseitensi prefati Vicarii Apostolici Coadjutore, quorum primus in
carcere et cavea diu martyrabsumptus est, alter capitis obtruncatione
certamen absolvit. Similiter in Tunquino accedunt hisce in passione

-

340 -

tous deux dicapits ; Pierre Tuan mourut de la longue
dur&e des tourments qu'il souffrit dans sa prison. Les
catechistes Joseph Canh, mddecin, du tiers ordre de
Saint-Dominique, Francois Chien on Chieu furent decapitis; Joseph ou Pierre Uyen, du tiers ordre de
Saint-Dominique, succomba de misire en prison;
Thomas Toan, tertiaire dominicain, mourut de faim;
Francois-Xavier Man et Dominique Uy, 6galement
tertiaires, furent pendus. Ce mime genre de mort fut
infligi a deux autres tertiaires dominicains, les
cultivateurs Augustin Moi et Itienne Vinh; et a
trois soldats : Dominique on Nicolas Dat, itrangli
avec une corde, Augustin Huy et Nicolas The, qui
furent coupes en morceaux; enfin Thomas de Sartor, du tiers ordre de Saint-Dominique, fut pendu.
La Congrigation de la Mission de Saint-Vincent de
Paul, qui embrasse toutes les ceuvres de charit6, et
qui est 6tendue jusqu'aux extrimitis du monde, a
associk aux martyrs indiquds plus haut le Venerable
serviteur de Dieu Francois Clet : les travaux apostosocii novem ex ordine Praedicatorum Sacerdotes, Josephus Fernandez
Vicarius Provincialis. Vincentius Yen, Dominicus Dieu seu Hanh,
Petrus Tu, Thomas Du, Dominicus Doan seu Xuyen, Josephus Hien,
Dominicus Trach seu Doai, et Dominicus Tuoc omnes capite cesi,
prater extremum, qui gravi vulnere saucius occubuit. Sunt e reliquo
clero Josephus Nien seu Vien, Bernardus Due, ambo capite mulctafi
et Petrus Tuan in vinculis cruciatuum diuturnitate consumpius.
Subeunt catechesis tradends ministri Josephus Canh medicus in tertium ordinem S. Dominici adlectus, Franciscus Cbien seu Chieu
ambo capitis damnati, Josephus seu Petrus Uyen e tertio ordine
S. Dominici in carcere erumnis confectus, Thomas Toan item tertiarius Dominicanus fame enectus, Franciscus Xaverius Mau etDomi-

nicus Uy, similiter tertiarii, laqueosuspensi.Extremo hoc genere mortis affecti,succeduntalii duo tertiarii Dominicani, nempe agricola Au-
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liques ne l'ont point abattu; les dangers et les menaces
ne Font point effrayi; ii a subi avec la plus grande
constance un long et cruel martyre : la torture d'une
dure captivitd, I'ignominie des plus mauvais traitcments, et enfin la mort par le supplice de In strangulation.
Enfin dans cette invincible phalange, il s'est trouv6,
pour glorifier 1'Italie, un membre de l'ordre des
Mineurs franciscains, qui a toujours bien mdrite de
la religion et de la societd, le Vindrable Jean Lantrua,
appele de Triora, du nom de son pays natal en Ligurie. II convertit beaucoup de paiens au christianisme,
affermit un grand nombre de chritiens dans la foi;
seul pretre dans une immense region de I'Empire
chinois, il exerja sans peur les fonctions de la religion
proscrite; enfin condamne au supplice de la strangulation, il fit une mort prdcieuse devant le Seigneur.
La renomm&e du magnifique triomphe de tous ces
martyrs est ripandue par tout le monde chritien;
l'clat des miracles et des signes cilestes n'a pas mangustinus Moi et Stefanus Vinh, deinde milites tres, ex quibus Dominicus
seu Nicolaus Dat fune strangulatus, Augustinus Huy et Nicolaus The
secti : denique Thomas De sartor pariter e tertio ordine S. Dominici
laqueo suffocatus. Congregatio Missionis S. Vincentii a Paulo, omne
genus ministerii et charitais compleza, ac tam longe porrecta
quam late patet humanitas, in Sinis, caeteris hisce Martyribus
Venerabilem Dei Famulum Franciscum Clet dedit socium, qui
nec apostolicis laboribus fractus, nec periculis aut minis deterritus, post longos savi carceris cruciatus, laqueo suffocatus et crudeli modo conculcatus, diuturnum martyrium constantissime tulit,
Tandem ne invicta bac acies italici etiam nominis gloria careret,
spectat ad Minorum Franciscalium ordinem de religione ac societate
semper optime meritum Venerabilis Joannes Lantrua, nuncupatus a
Triora, ejus natali in Liguria oppido. Hic multis ex ethnicis ad
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qua. Souvent les corps des martyrs, priservis de la
corruption, repandirent une suave odeur; souvent
aprbs le supplice, de grands fracas furent entendus
dans un ciel sans nuage ; ou bien le tribunal du tyran
fut frappe de la foudre, ou des villes ressentirent des
tremblements de terre inaccoutumes. Parfois une bande
d'hirondelles fit entendre de joyeux gazouillements
au-dessus de la tate des condamnis; parfois, apris le
martyre des Vindrables serviteurs de Dieu, la plus
profonde obscuriti cacha l'eclat du soleil et fit craindre
aux bourreaux impies les tinebres eternelles. Enfin
des infidales rebelles jusqu'alors se convertirent k la
vraie foi, et des chitiments affreux frappirent plusieurs
des tyrans auteurs de tant de crimes; c'etait une proclamation de la gloire des martyrs; c'etait une preuve
que leur sang 6tait vraiment une semence de chritiens.
C'est pourquoi, le procas informatif ayant iti
termin6 suivant toutes les formes et envoy akRome,
la cause de leur martyre fut portie devant la Sacree
Congregation des Rites; apres un examen minutieux
Christum adductis, plurimis Christianis in fide firmatis, unus in
vastissima Imperil Sinensis regione sacerdos, proscripte religionis
ministerium interritus exercuit, donec in vincula conjectus et capitis
damnatus eliso per laqueum gutture pretiosam obiit in conspectu
Domini mortem. Horum omnium prgeclarissimi triumphi est longe
lateque per Christianum orbem fama diffusa. Jubar enim accessit miraculorum; neque defuerunt de celo signa. Sape incorrupta martyrum corpora suavem effuderunt odorem; sape post supplicium
ingens auditus innubilo caelo fragor; aut fulmine tactum tyranni tribunal, aut insolitis motibus tremuerunt urbes. Garrula interdum
hirundinum acies circum morituros Ieta volitavit, et, peracto Venerabilium Dei Famulorum martyrio, obscura ferrugine sol texit nitidum caput atque impii carnifices sternam noctem timuerunt. Sequuta tandem pervicacium quorundam infidelium ad Christi fidem
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des actes, par dicrets rendus le six des nones de juillet
de l'annee derniire, le 5 des calendes de mars et le
8 des calendes d'avril de la prdsente annie, Nous
avons declard solennellement qu'itaient constat6s le
martyre et la cause du martyre, ainsi que les signes

ou miracles, de ces soixante-dix-sept VWndrables serviteurs de Dieu, exceptd pour deux, les Vendrables Matthieu Gam et Louis Bonnard, pour lesquels il n'y a pas
eu de miracles; n6anmoins, A cause de I'6clat de leur
martyre et de la mort qu'ils ont courageusement subie
pour Jesus-Christ, Nous avons ordonn6 de les compter comme martyrs au m8me rang que les autres.
Pour terminer la suite de la procedure, il restait

A discuter si les Vindrables serviteurs de Dieu pouvaient sirement etre compt6s parmi les Bienheureux
du ciel. Tel a 6ti 1'avis de notre cher fils, Gaetan
Aloisi-Masella, cardinal-pr8tre de la sainte Eglise
romaine, rapporteur de la cause dans l'assemblee
gendrale de la Sacr6e Congregation des Rites, tenue
en Notre iprisence, au Vatican, le 6 des calendes
conversio, ac teterrima pene, quibus plures e tyrannis tantarum
cadium auctoribus obnoxii fuerunt, turn Martyrum decus et gloriam
auxerunt, tur sanguinem eorum vere semen Christianorum esse
probarunt. Propterea inquisitionis confectis legitimis tabulis, atque
ad Urbem transmissis, de ipsorum martyrio penes Sacrorum Rituum
Congregationem causa agitari coepta est, omnibusque probationibus
accurate perpensis, Nos per decreta lata, sexto nonas Julias anni superioris, quinto Kalendas mensis Martii et octavo Kalendas Aprilis
vertentis anni de septuaginta septem eorumdum Venerabilium Dei
Famulorum martyrio ejusque causa, itemque de miraculis seu signis
constare solemniter ediximus duobus exceptis ex eo numero, nempe
Venerabilibus Matthaeo Gam etJoanne Aloiso Bonnard quiiissignis carent, quos tamen proptermartyrii splendorem ac fortiter toleratam pro
Christo mortem eodem censu ac reliqui martyres habendos esse jussi-
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Sacrie Congregation et Pires consulteurs presents,
r6pondirent unanimement par l'affirmative. Cependant, Nous avons pensd qu'il fallait redoubler nos
priires, pour obtenir le secours de la Divine Sagesse
avant de porter une si grave sentence. Le dimanche
d'avant la solennitd de la Resurrection de cette annie
seculaire, a la fin de la messe, ayant appele Notre
cher fils, ledit cardinal Gaetan Aloisi-Masella, rapporteur de la cause et pro-prifet de la Sacrie
Congregation des Rites, ainsi que le R. P. JeanBaptiste Lugari, promoteur de la foi et le reverend
Secretaire de la mime Congregation, Diomede Panici,
Nous avons dicriti que l'on pouvaitsurement procdder
a la Batification solennelle de ces soixante-dix-sept
martyrs. Et ainsi, cidant aux instances des quatre
Ordres religieux, la SociCte des Missions &trangeres,
l'Ordre des Precheurs, la Congregation de la Mission
de Saint-Vincent de Paul et I'Ordre des Mineurs de
Saint-Francois d'Assise; rdpondant en mime temps
mus. Ad actorum vero legitimam seriem perficiendam illud supererat
discutiendum, num ipsi Venerabiles Dei Servi inter Beatos Coelites
tuto forent recensendi. Hoc praestitit dilectus filius Noster Cajetanus
S. R. E. presbyter Cardinalis Aloisi Masella cause Relator in generalibus Comitiis ipsius Sacre Rituum Congregationis habitis coram
Nobis in Vaticanis edibus sexto Kalendas Aprilis vertentis anni, omnesque tum Cardinales sacris tuendis Ritibus prepositi, tum qui
aderant Patres Consultores unanimi suffragio affirmative responderunt. Nos vero iterandas esse preces censuimus, ut ad sententiam in
tam gravi negotio ferendam divine sapientie presidium Nobis compararemus. Dominica vero proxima solemnibus Christi Resurgentis
hujus sacularis anni eucharistico litato sacrificio, accitis dilecto filio
Nostro prefato Cardinali Cajetano Aloisi-Masella cause Relatore ac
Pro-Prefecto SS. Rituum Congregationi ac R. P. Joanne Baptista Lu-
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aux disirs des Vicaires apostoliques du Tonkin, de
la Cochinchine, de la Chine, Aqui est confide la garde
du bercail divin dans ces contries empourpries du
sang des Martyrs; ayant pris I'avis de Nos vendrables
freres les Eminentissimes Cardinaux de la Sacree
Congregation des Rites; de Notre Autorit6 Apostolique, par la vertu des prasentes, Nous permettons
que les Vdnerables serviteurs de Dieu: Jean-Gabriel
Taurin-Dufresse, eveque de Tabraca, Pierre Dumoulin-Borie, eveque elu, et leurs compagnons des Missions 6trangeres nomm6s plus haut; Ignace Delgado,
ievque de Mellipotame, Dominique HWnares, eveque
de Fessa, de l'Ordre des Pr&cheurs, et leurs compagnons ddji nommes; Francois Clet, de la Congregation de la Mission, et Jean de Triora, de l'Ordre des
Mineurs de Saint-Francois, mis a mort par les paiens
en haine de la foi, soient desormais appeles Bienheureux; que leurs reliques, bien qu'elles ne doivent pas
etre porties dans les processions solennelles, puissent
cependant 8tre exposdes publiquement A la veneration
gari Sancae Fidei Promotore, una cum Revfdo ejusdem Congregationis Secretario Diomede Panici, ad soltmnem dictorum septem ac septuaginta Martyrum Beatificationem tuto procedi posse decrevimus.
Quae cum ita sint, Nos precibus permoti quatuor Ordinum Religiosorum nempe Congregationis ab Exteris Missionibus, Ordinis Predicatorum, Congregationis Missionis S. Vincentii a Paulo, atque
Ordinis Minorum S. Francisci Assisiensis, simulque annuentes votis
g
Vicariorum Apostolicorum Tunquini, Cochinchina et Sinarum Imperii, qui illis in regionibus Christi Martyrum sanguine purpuratis
Dominico gregi advigilant, de consilio VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalium Sacris tuendis Ritibus praepositorum, Apostolica Nostra auctoritate, prasentium vi, facuitatem facimus, ut Venerabiles Servi
Dei Joannes Gabriel Taurin Dufresse, Episcopus Tabracensis, Petrus
Dumoulin Boric, Episcopus electus et socii quos ante nominavimus
23
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des fidles, et que leurs images soient ornies de
rayons. En outre, par la meme Autoriti, Nous accordons qu'en leur honneur on recite l'office et qu'on
celibre la messe du Commun de plusieurs martyrs
selon les rubriques du briviaire et du missel soit
romains, soit dominicains, avec les oraisons propres
approuvies par Nous. De plus, Nous diclarons que
cette concession de l'office et de la messe est applicable aux maisons et aux chapelles des quatre Ordres
et Congregations de religieux, ainsi que des Filles
de la Charit6, et cela en faveur de tous les fidiles
siculiers et reguliers qui sont tenus a la recitation des
heures canoniques. Enfin, Nous accordons la facult6
de c6elbrer, dans toutes les chapelles susdites, des
solennites comprenant loffice et la messe sons le rite
double majeur, A l'occasion de la beatification de ces
VWndrables serviteurs de Dieu; le jour de ces fetes sera
fixe par l'ordinaire respectif du lieu, dans le courant de
l'annde qui suivra les solennites de la beatification
c6lebries dans Notre Basilique patriarcale du Vatican.
ab exteris Missionibus; Ignatius Delgado, Episcopus Mellipotamensis,
Dominicus Henares, Episcopus Fesseitensis Ordinis Pradicatorum,
sociique predicti; tandem Franciscus Clet e Congregatione Missionis
et Joannes a Triora Ordinis Minorum S. Francisci in odium tidei ab
idololatris interfecti, Beati nomine in posterum appellentur, eorumque
corpora et lipsana seu reliqua non tamen in solemnibus supplicationibus deferenda, publicae fidelium venerationi proponantur atque
imagines radiis decorentur. Praterea eadem Auctoritate Nostra concedimus, ut de illis recitetur Officium et Missa de communi plurimorum martyrum juxta rubricas missalis et breviarii tum Romani turn
Ordinis Praedicatorum cum orationibus propriis per Nos adprobatis.
Ejusmodi vero Officii recitationem Misseque celebrationem tieri
concedimus in domibus ac templis quatuor dictorum Religiosorum
Ordinum et Congregationum necnon Filiarum Charitatis, ab omni-
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Nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques, ainsi que les dicrets portis de non culte, et
toutes autres choses contraires. Et Nous voulons
qu'aux exemplaires, m.me imprimes des presentes
lettres, pourvu qu'ils soient signes de la main du
Secretaire de la Sacrie Congregation des Rites et
munis du sceau du Prdfet, on ajoute, dans les discussions m8me judiciaires, absolument la meme foi
qu'a ces prdsentes lettres, expression de Notre volontd,
si elles &taient montries.
Donnd a Rome, pris de Saint-Pierre, sous I'anneau
du P8cheur, le 7 mai 19oo, la vingt-troisibme annee
de Notre Pontificat.

ALOIS. Card. MACCHI.

Aussit6t que ce decret eut etd lu, devant la foule attentive
et emue, le voile, qui recouvrait le tableau reprdsentant la
gloire des bienheureux, tomba. Les cloches de la basilique
de Saint-Pierre sonnerent a toute volee, faisant entendre
leur voix majestueuse et annonqant a toute la ville que
bus Christi fidelibus tam secularibus quam regularibus qui horas
canonicas recitare teneantur. Tandem concedimus ut supradictis in
templis ubique terrarum existentibus. solemnia Beatificationis Venerabilium dictorum Dei Servorum celebrentur cum Officio et Missis
duplicis majoris Ritus: quod quidem fieri praecipimus die per Ordinarium respective definienda intra primum annum postquam eadem
solemnia in Patriarchali Nostra Vaticana Basilica celebrata fuerint.
Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis ac
Decretis de non cultu editis caeterisque contrariis quibuscumque.
Volumus autem ut harum l.itterarum exemplis etiam impressis,
dummodo manu Secretarii Sacrorum Rituum Congregationis subscripta sint et sigillo Prafecti munita, eadem prorsus fides in disceptationibus etiam judicialibus habeatur, quae Nostra Voluntatis significationi hisce Litteris ostensis haberetur.
Datum Rome apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die vil Mail
xcv. Pontificatus Nostri Anno xxm.
ALOIS., card. MACCHI.
L. - S.

-

348 -

la beatification etait accomplie. S. Exc. Mgr Sanminiatelli-Zabarella, patriarche de Constantinople et auditeur
general de la Rivdrende Chambre apostolique, prit alors les
ornements sacrds de couleur rouge en I'honneur des martyrs; il entonna le Te Deum, que les chantres et le peuple
continuerent en alternant, et il encensa limage des nouveaux bienheureux.
Alors commenca la messe solennelle prise de T'office liturgique du Commun de plusieurs martyrs. Mgr Sanminiatelli officiait pontificalement et une musique de choix se
fit entendre : c'etait celle de la chapelle Giulia, sous la direction du distingue maestro chevalier Meluzzi.
Il etait midi quand la fonction liturgique se termina.
LE SOIR

Dans 1'apres-midi, le concours des pelerins et des fidles
de Rome vers la basilique vaticane prit d'enormes proportions. La vaste place etait comme une fourmiliere, tant etait
nombreuse la foule qui se hitait de se rendre a Saint-Pierre
pour y assister au passage du Saint-Pere et a la solennelle
cdremonie. Depuis deux heures et demie, moment oi s'ouvrirent les portes, jusqu'a six heures oi le Saint-Pere descendit dans la basilique, ce fut un mouvement incessant sur
cette place oi l'on se pressait d'une maniere extraordinaire.
II n'y eut cependant pas d'accidents notables, et l'entrie de
tant de milliers de personnes dans le temple se fit en bon
ordre. A l'intdrieur, oh le peuple se, pressait, quelques
femmes s'evanouirent; mais, grace aux divers postes sanitaires etablis A l'interieur de l'glise, on leur donna immediatement les secours ndcessaires.
Vers les six heures, le Saint-Pere, en v&tements blancs.
avec la mozette de velours rouge et dord, descendit de ses
appartements du Vatican. II dtait precedd de la croix, accompagne de sa noble cour, entoure des gardes nobles, prd-
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cdd6 et suivi de la garde suisse. Port6 sur la Sedia, il arriva
par le passage intdrieur a Saint-Pierre, et entra par la chapelle du Saint-Sacrement; c'est li qu'il fut recu par le
chapitre de la basilique et par le cardinal Rampolla qui lui
presenta I'eau bMnite.
Ayant bdni les assistants, Sa Saintete s'agenouilla pour
adorer le Saint Sacrement, et, remontant alors sur la Sedia
gestatoria,fit son entrde dans le temple.
Une immense salve d'applaudissements s'eleva de la
foule a son apparition; de toues parts la multitude le saluait de la main et agitait les mouchoirs.
Les pelerins, en leurs diverscs langues, envoyaient Pardente expression de leur joie, de leur obdissance, de leur
amour au Pape qui, visiblement emu, y rdpondait en bdnissant sans se lasser.
Le cortege s'avancait doucement, et pendant un quart
d'heure les acclamations se soutinrent sans faiblir. A la fin
seulement elles s'apaiserent, quand le Pape arriva a Pautel
de la Chaire.
Le Saint-Pere, descendu de la Sedia, s'agenouilla et demeura quelque temps en prieres. Puis, on exposa le Saint
Sacrement.
Alors, fut entonnde, en I'honneur des nouveaux bienheureux, rhymne liturgique: Oglorieux Roi des Martyrs: Rex
Gloriose Martyrum. o Et, apr6s le chant de I'hymne, retentit, comme un cri perjant de joie et de triomphe, le verset
sacri : c Pretiosa in conspectu Domini, alleluia : Elle est
precieuse en votre presence, alleluia.» Et la foule repondait
en complitant dans le rdpons liturgique, la pensie: t Mors
Sanctorum ejus, alleluia:La mort de vos serviteurs et de
vos saints, 6 mon Dieu! Alleluia! a Apres quoi le Pape,
chef du peuple chritien, prenant la parole, recita I'oraison
des nouveaux ilus, binissant Dieu du courage qu'il avait
accord ia ses serviteurs, et demandant que leur exemple
et leurs merites nous soutiennent dans les combats A notre
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tour. u Qu'il soit ainsi: Amen*, repondit d'une seule voix
la foule qui etait reunie dans l'immense basilique.
Alors les postulateurs des causes s'avancerent et offrirent
en present aux Eminentissimes Cardinaux, aux ambassadeurs et aux personnes de marque qui 6taient prdsentes, des
images et les Vies des nouveaux bienheureux.
Le Tantum ergo ayant eit chanti par les chantres de la
chapelle Giulia, la benediction du Saint Sacrement fut
donnee par Mgr Antoine Colomer, des Freres pracheurs,
vicaire apostolique du Tonkin septentrional; elle termina
l'imposante cerdmonie.
Y avaient assistS, dans les tribunes, le corps diplomatique accridite pres du Saint-Siege, le patriciat et la noblesse
romaine, et d'autres distingues personnages, ainsi que le
Sacre College des Eminentissimes Cardinaux et un grand
nombre d'archeviques et eveques qui se trouvaient alors a
Rome.
Les quatre postulateurs des causes de beatificattion, chacun au nom de leur Congrigation, prdsenterent alors au
Saint-Pere des dons consistant en un reliquaire d'argent,
le traditionnel bouquet de fleurs, des Vies des bienheureux
richement reli6es et des images des memes bienheureux,
imprimdes sur la sole avec des broderies d'or. Sa Saintet6
adressa des paroles pleines de bienveillance et de satisfaction
a ceux qui Ientouraient et remonta sur la Sedia gestatoria.
Le retour du Souverain Pontifavec son noble cortege fut
le signal de demonstrations affectueuses plus intenses et
plus expressives encore qu'a Parrivee et les murs de la basilique se renvoyaient 1'echo de cette enthousiaste manifestation.
La lumi&re, ddji incertaine de la journde qui finissait et
que les verrieres de Peglise ne donnaient plus qu'a peine,
laissait tomber sur cette retnion comme une ombre mystdrieuse qui enveloppait le passage du supreme hidrarque de
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l'Eglise. Heureux et imu, ii se plaisait a rdpandre sa benediction sur ses enfants aimds qui ne cesserent de l'acclamer
que lorsqu'il disparut A leurs yeux.
11 etait pres de sept heures du soir. La place du Vatican
de nouveau fut bient6t noire de monde : c'etait la foule qui
sortait de Saint-Pierre et qui, heureuse et emue, s'dcoulait
lentement vers les divers quartiers de la Ville eternelle.
Rome seule pent offrir un spectacle ayant ce cachet de
grandeur, de religion et de paix.

A MONTECITORIO; ROME

La maison de Montecitorio a cdelbri le triduum pendant
que M. le Supirieur gdenral etait a Rome; ds le lendemain
de la solennelle beatification, c'est-i-dire le lundi, elle a
inaugure les honneurs qu'elle rendait au bienheureux Francois Clet; ces fetes ont continue le mardi et le mercredi, 29
et 3o du mois de mai.
La belle eglise des Missionnaires etait magnifiquement
ornde et un grand nombre de lustres sym6triquement
disposes lui donnaient encore plus d'eclat. Dans le chceur,
le tableau du bienheureux martyr attirait le regard : il etait
represente offrant a Dieu sa palme. Sur les murailles laidrales du choeur, deux autres tableaux de facture habile et
originale rappelaient deux episodes de la vie du Bienheureux : Pun, les tinebres qui se repandirent au moment de
la mort du martyr et le rayon de lumiere qui les perca;
Pautre la croix lumineuse qui brilla sur sa tombeet sur
celle du bienheureux Gabriel Perboyre, son confrere et
martyr comme lui.
Pendant ces trois jours, un grand nombre de messes
furent clebrdes a I'gglise de la Mission par des cardinaux,
des prelats, des religieux - ii y eut aussi une grande
affluence de fiddles.
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Le premier jour, la messe pontificale fut cilebrie par
Mgr Diomede Panici, archevdque du titre de Laodicee
secretaire de la Congregation des Rites. Dans le pandgyrique prononce le soir, Mgr Bartolini mit en relief les
caracteres de heros et de martyr du bienheureux Francois
Clet. La benddiction du Saint Sacrement fut donnee par le
cardinal Parocchi.
Le second jour, Mgr Ferrant, de la Congregation de la
Mission, provicaire apostolique du Kiang-Si septentrional,
officia pontificalement; et le soir, le R. P. Salari des Servites de Marie, dans une tres belle synthise de la vie du
bienheureux Clet, montra en lui Pasc6te et le martyr.
S. Em. le cardinal Macchi donna la binddiction du Saint
Sacrement.
Le dernier jour, le cardinal Aloisi-Masella, Ahuit heures,
distribua Ia communion 6 un grand nombre de personnes;
A neuf heures et demie, le cardinal Respighi, vicaire de Sa
Saintete, accomplissait a Rome la premiere fonction solennelle liturgique depuis sa nomination, en celebrant Poffice
pontifical. L'assemblie etait nombreuse et les cirdmonies
furent faites avec la ponctualitd traditionnelle A l'eglise de la
Mission. Mgr Marini, substitut des Brefs, fit ressortir, dans
un eloquent panegyrique, la vaillance du bienheureux martyr au milieu des combats du dehors et des douleurs de
l'Fme qu'il eut i surmonter. Le cardinal Serafino Vannutelli
prdsidale salut du Saint Sacrement.
On peut dire que ces fates ont 0et cdlbries d'une maniere
qui fait honneur aux pretres de la Mission.
EN FRANCE

Si la joie des canonisations et des bdatifications qui
viennent d'etre cClebries est une joie commune a toute
'tglise, il etait bien juste que la France y prit une part
toute speciale.
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Aussi le nombre des pelerins francais accourus B Rome au
jour de ces solennitis 1'emportait-il de beaucoup sur ceux
des autres pays. La France venait se rdjouir, car elle

ROME;IAISON DB LA MISSION A MONTECITORIO
Une grande panie de la maison a 4te prise par le gouvernement italien apres
l'invasion de Rome en 1870; il en a fait one ~cole laique de jeunes filles.
Gravure tirde du S. Vincent de Paul,
par A. Loth, tditd par D. Dumoulin, & Paris.

ne se lasse pas de donner ses fils pour travailler a la diffusion
de l'Eglise : nul ne pourrait lui reprocher d'en 6tre justement fiere.
Dans le Mandement publiC a la date du 28 mai 190o ,
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par S. Em. le Cardinal archeveque de Paris, nous lisons
ces bienveillantes et edifiantes paroles :
a Vous savez, Nos tres chers Freres,que le Vicaire de JesusChrist a place sur les autels plusieurs enfants de la France"
Le jour de 1'Ascension, it a cdldbrd solennellement, dans la
basilique de Saint-Pierre, la canonisation du bienheureux
Jean-Baptiste de La Salle, instituteur des Freres des Ecoles
chretiennes. Hier, c'dtait la beatification des cinquante-deux
martyrs qui sont morts pour la foi dans l'extrdme Orient,
en Chine et dans les pays annamites. Neuf de ces martyrs
appartiennent au seminaire des Missions dtrangeres. Le
meme jour encore, le Souverain Pontife a mis au nombre
des bienheureux le vendrable Clet, de la Socidti des Prdtres
de la Mission, qui a deja vu beatifier, en i889, le vdndrable
Perboyre. Dans le courant du mois de juin, nous celebrerons, a Paris, le triomphe de ces serviteurs de Dieu par des
triduums solennels qui seront une manifestation de la vitaliti chritienne de la France.
a Aujourd'hui, on parle beaucoup de 1'ducation des
enfants du peuple, et lon oublie que 1'Fducation ne peut se
faire si le nom de Dieu est banni de nos ecoles. Saint JeanBaptiste de La Salle, avec ses milliers de freres qui travaillent dans le monde entier, nous rdevle comment peut
se rdaliser l'education dans les classes populaires. Les martyrs qui ont verse leur sang dans la predication de l'vangile sont les temoins du devouement de la France chretienne
et de la mission que Dieu lui a donnee de porter dans le
monde entier la vraie civilisation, celle qui est nee de
lEvangile.
a Ce sera la demonstration, par des faits accomplis sous
nos yeux et se renouvelant sans cesse dans le monde, du
regne bienfaisant de Notre Seigneur Jesus-Christ. »
S. Em. le Cardinal archeveque de Paris, a insere au dispositif de son mandement ce qui suit:
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...
Un triduum solennel en l'honneur des saints martyrs de la Chine et du Tonkin, sera cilibrd dans leglise
de Saint-Francois-Xavier,- c'est la paroisse du siminaire
des Missions &trangeres, - les 11, 12 et 13 juin.
a Un triduum solennel en l'honneur du bienheureux
Clet sera cilebre dans la chapelle des Pr4tres de la Mission,
rue de Sevres, 95, les 25, 26 et 27 juin.

< Un troisieme triduum en l'honneur de saint JeanBaptiste de La Salle sera cdelbri dans l'eglise de Saint-Sulpice, les 26, 27 et 28 juin.

' Nous ferons nous-meme la cl6ture de chacun de ces
triduum. a
LE DIOCESE DE GRENOBLE

Le diocese de Grenoble, d'oi est originaire le bienheureux Franqois-Rdgis Clet, etait reprisenti aux fetes de la
beatification par une nombreuse diputation, conduite par
Mgr Bellet, prelat de Sa Sainteti, lequel doit prononcer i
notre Maison-mere de Paris 'un des panegyriquesdu bienheureux qui seront donnes pendant le triduum.
Mgr Henri, eveque de Grenoble avait adresse au clergd
et aux fideles de son diocese une lettre-circulaire A l'occasion de la bdatification de Francois-Regis Clet :
SLes jours que nous traversons, avait-il dit, sont mauvais.
Ne laissons pas toutefois le dicouragement s'emparerde nos
ames. Tournons plut6t nos regards vers la Ville dternelle.
Est-ce que le salut ne luit pas de ce c6td? Le pilote qui, dans
la majeste et la sirenite de ses quatre-vingt-dixans, tienten
main le gouvernail de I'Eglise, ne vient-il pas de faire un
grand geste d'espdrance? Du milieu de la tourmente, it
nous signale I'apparition consolante d'astres nouveaux, qui
viennent de se lever providentiellement au firmament de
l'Eglise, qu'ils irradient de leurs feux etincelants. Voilb, nos
trds chers frdres, les phares celestes destines par Dieu A
eclairer notre route entdnebrie t Marchons done avec une
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confiance inebranlable dans le sillon lumineux qu'ils
tracent devant nous. Ils nous decouvrent la voie 4troite,
les austzres sentiers de la penitence et du sacrifice depuis
trop longtemps ddlaissds. *
Le jour meme de la solennite, Mgr l'rveque de Grenoble
adressait & S. Em. le cardinal Rampolla un tilegramme
ainsi concu :
UL'iveque et le clerge de Grenoble prient humblement
Votre Eminentissime Seigneurie de vouloir bien deposer
aux pieds du Souverain Pontife, avec Fhommage de leur
plus filiale vendration, celui de leur reconnaissance emue,
pour les honneurs de la bdatification decernis aujourd'hui
a leur.illustre compatriote Francois-Regis Clet. Ils forment
les voeux les plus ardents pour le bonheur de Sa Saintete,
celui de Votre Eminence, et sollicitent la b6nediction apostolique.
U -- PAUL-EMItLE, dveque de Grenoble. ,
Sa Grandeur a recu, en r6ponse, le telgramme suivant:
Rome, 29 mai.

• Le Saint-Pere a beaucoup agrei les sentiments que
vous avez exprimds en votre nom et au nom de votre
clergd, a l'occasion de la bWatitication d'un illustre fils de
votre diocese. Que le bienheureux Clet obtienne feconditi
a la benddiction que Sa Sainteti envoie de tout coeur au
diocese de Grenoble et A son digne eveque.
£

Card. RAXPOLLA.

Nous nous proposons de rendre compte des solennites
que, nous le savons, on prepare A Grenoble, en rhonneur
du Bienheureux.
LES

a

ET L'(EUVRB

MISSIONS CATHOLIQUES
DE

LA

PROPAGATION

DE

a
LA

FO1

Les Missions catholiques, organe de 1'(Euvre de la Propagation de la foi, dont le siege est A Paris et A Lyon, ont
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publie les portraits des bienheureux et une reproduction du
tableau qui, A Saint-Pierre de Rome, representait la gloire
des bienheureux. Au sommet, Dieu et les anges; pros de
Notre-Seigneur, la Vierge Marie et Saint-Pierre, et enfin,
avec eux sur les nuages et dans la gloire saint Frangois
d'Assise et saint Dominique d'un c6te, de I'autre saint Vincent de Paul, les fondateurs des trois communautes auxquelles appartiennent les martyrs.
Au-dessous, aupres des instruments de supplice brises
et gisant A terre sont les bienheureux. Au centre et debout
sont le bienheureux Mgr Borie et le bienheureux Francois
Clet, ayant en face d'eux les eveques dominicains. Et puis,
en s'dloignant de chaque c6te, la foule des autres martyrs
qui, les yeux au ciel ou les mains 4tendues vers celui pour
lequel ils sont morts, le louent et sentent qu'ils vont recevoir de lui la couronne promise a ceux qui oat remporte la
victoire.
Ces belles gravures des Missions catholiques sont accompagnies des lignes suivantes :
v Dimanche dernier 27 mai, a eu lieu a Rome la solennelle ceremonie de beatification de soixante-dix-sept martyrs de la Chine, du Tonkin et de la Cochinchine. Sur les
treize Europeens, compris dans ce nombre, neuf appartiennent a la Societe des Missions etrangeres de Paris;
un, le bienheureux Clet, a la Congregation de Saint-Lazare; deux, les bienheureux Delgado et Henares, a l'Ordre
de Saint-Dominique; un dernier enfin, le bienheureux
Jean Triora, A l'Ordre Sdraphique. Les autres soixantequatre martyrs sont des indigenes, parmi lesquels vingtneuf prdtres, des catechistes ou de simples fideles, et
mime une vaillante chritienne chinoise.
a Toutes ces gloires sont bien n6tres; car, n'est-ce pas
lCEuvre de la Propagation de la foi, qui, par l'offrande de
ses associds, a rendu possibles, pour la plupart, ces heroiques ddvouements ?
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* 11 y a dix ans, lorsque le grand Pape, glorieusement
rignant, ilevait sur les autels les bienheureux Perboyre et
Chanel, d'inoubliables f~tes annoncaient au monde que,
dans le ciel, des protecteurs priaient pour la diffusion denotre (Euvre, mere nourriciere de 1'apostolat. Notre joie
et nos hymnes de triomphe ne doivent-ils pas redoubleraujourd'hui, quand, nous en sommes certains, de nouveaux
intercesseurs benissent nos chers associds, anges pour eux
de la Providence, et cause de leur conversion et de leurs
glorieux combats ?
a Nous ne saurions oublier que la France d'oi notre
(Euvre s'est rdpandue dans le monde, a la plus grande part
de ces triomphes. Elle vient de donner un rendez-vous solennel a lunivers entier, et son Exposition rdsume dans
une admirable synth6se les merveilleuses conquites du
siecle qui finit. Leon XIII a voulu ajouter une gloire de
plus a toutes ces splendeurs, et 1'apotheose de tant de
biros, bien frangais de coeur et de ginie, sera comme un
arc-en-ciel radieux et pacifique qui fottera sur les merveilles
du travail humain.
S(Qu'il nous soit permis d'offrir a cette occasion nos humbles et respectueuses felicitations aux families de saint Francois d'Assise, de saint Dominique et de saint Vincent de
Paul, et aussi a ce venerable Siminaire de la rue du Bac, si
bien appeld la pipiniere du martyre. De ces quatre foyers
benis sont partis pour I'exil, la mort et le ciel, les bienheureux que Rome vient de ddsigner aux hommages de
'Eglise universelle. *
CAUSE DE BEATIFICATION DE CATHERINE LABOURE

Les lecteurs des Annales n'ont pas oublie que depuis le
mois d'avril 1896 on instruit a Paris la cause de bdatification de la sceur Catherine Laboure, Fille de la Charitd,
favorisie de la vision de la Medaille miraculeuse. Ils seront

-

359 -

heureux d'apprendre que ce premier procis est enfin termine. S. Em. le cardinal Richard, archev4que de Paris,
dans une seance solennelle tenue le I8 juin 19oo devant
tous les membres du tribunal ecclesiastique charge de juger
cette cause, a approuve tout ce long proces, et a requ le
serment de celui qui a eti charge de porter a Rome la copie
des procds-verbaux, dont l'original doit rester dans les archives de Parcheveche. Lorsque la Sacree Congregation des
Rites aura examine tout le dossier de cette affaire, et que
le Souverain Pontife aura donne sa signature pour introduire officiellement cette cause de beatification, la servante
de Dieu aura droit au titre de Vendrable.
II faudra attendre probablement plusieurs annees avant
que nous ayons la consolation de saluer de ce titre d'honneur 1'humble fille de saint Vincent.
En attendant, rejouissons-nous du resultat deja obtenu.
Les vertus hiroique: que Catherine Laboure tenait cachies
sous les dehors de la simplicite, sont mises en lumiere
et ont deja fait l'objet de l'admiration des membres de la
commission chargie de les constater par la deposition des
temoins. Nous devons aussi nous rejouir de ce qu'on a
promptement repondu aux pressantes instances de S. Em. le
cardinal Aloisi-Masella, qui desirait ardemment I'introduction de cette cause; car, quelques annees de retard nous
auraient privds des pricieuses depositions de M. Chevalier
et de M. Chinchon, enlevis a raffection de la double famille
de saint Vincent peu de temps apres avoir comparu devant
le tribunal ecclisiastique.
Entin, nous pouvons esperer que Catherine Labouri,
par un sentiment d'humiliti et de filiale affection pour la
venerable mere Louise de Marillac, se servira du nouveau
credit que ce commencement de gloire lui donne aupres
de Dieu pour hater la beatification de Mile Le Gras, dont
le proces est beaucoup plus avance. Nous esperons que les
lettres remissoriales de la Sacrie Congregation des Rites
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pour faire le proces apostolique des vertus en particulier,
de Mile Le Gras, ne tarderont pas A tre envoyees; ce sera
le dernier. En soupirant apres la glorification de la mere et
de la tille, ii y a lieu de remercier le Seigneur des iclatants
temoignages de bonti ddja donnes A nos deux communautes.

POLOGNE
Nous croyons devoir donner un souvenir special & la memoire du
regrettd M. Pierre Soubieille, Visiteur Provincial de Pologne. Voici
les notes 6difiantes et interessantes, crites de Cracovie et qu'on nous
a communiqudes:

Le

"ravril, s'est pieusement endormi dans le Seigneur

M. Pierre Soubieille, qui avait dti, pendant de longues
annees, superieur provincial de la double famille de
Saint-Vincent de Paul, des Prdtres de la Mission et des
Filles de la Charit6, A Cracovie, dans la Pologne autrichienne. Francais d'origine, non seulement il s'est habitue
au milieu de nous et a notre ville, ou il est demeuri pendant trente-trois ans, mais encore il a aimd de tout son
coeur notre peuple pour lequel il se devouait sans mesure
et sans bornes, soulageant nos miseres sous toutes leurs
formes par sa famille religieuse.
Jeune encore quand il fut envoy6 par ses supirieurs de
France, ii ne trouva de sa Congregation A Cracovie que
deux pretres igis, point de fonds, et des difficultis sans
nombre. Rien n'a pu le decourager; c'est en Dieu qu'il a
cherche force et lumiere, et le Seigneur a bWni le travail
modeste de son serviteur, mais qui s'est revele par ses
fruits. A sa mort ii laisse cinquante jeunes gens au noviciat, plusieurs maisons de Missionnaires en Galicie, et le
nombre des maisons des Filles de la Chariti est passe
pendant ce temps de quatorze A quarante-neuf.
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II a construit, ACracovie, une iglise, et, A Novawies, un
sanctuaire magnifique, bien necessaire dans les environs de
Cracovie. Impossible d'enumbrer les autres fruits moins
visibles de ses travaux, mais plus importants encore. Ce
sont surtout les retraites donnees plusieurs fois l'an, qui
rassemblaient de nombreuses foules populaires de la Galicie
et de la Silesie; ces foules, outre la parole de Dieu, recevaient ACracovie, chaque fois, Ie logement et la nourriture
tout le temps que duraient ces saints exercices.
M. Soubieille n'a jamais pu s'exprimer tres correctement
en polonais, ce qui ne 1'empechait cependant pas de se
devouer dans les oeuvres du ministere sacerdotal; aussi le
peuple aimait-il A entourer son confessionnal.
Depuis quelques anndes sa sante laissait beaucoup a
ddsirer, mais les souffrances les plus aigues ne pouvaient
arriter son z6le. C'est a peine si, dans ces derniers temps,
le m6decin put obtenir de lui faire garder le lit pendant
deux jours, apres quoi il se leva et, comme un bon soldat,
demeura A son poste jusqu'au dernier moment.
Le samedi 31 mars, il confessait encore les Filles de la
Charit6 a la maison centrale. Dimanche ie avril, toujours
fidele Ala regle, il s'est leve a quatre heures du matin; apres
les prieres de la communautd, il s'est confessd, a dit la messe
et s'est rendu encore au confessionnal. A neufheures, la faiblesse et les souffrances devinrent si intenses qu'il dut se
rendre A sa chambre; c'dtait 1'heure o6 le Seigneur attendait son fiddle serviteur pour l'appeler directement du
travail a la recompense iternelle. A onze heures, M. Soubieille cessa de vivre.
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ITALIE
NOTES HISTORIQUES
SUt LES

ETABLISSEMENTS DES FILLES DE LA CHARITI
A ROME (1850-19oo)

(Suite )
HOPITAL DE L'ENFANT JESUS a BAMBIN

GESU

,

1869

Salita Sant'Onofrio, 35.

Erigd en t869 par la duchesse Salviati, an z6le de
laquelle il doit aussi son developpement, avec la coopera-

tion pourtant de la Congregation de Chariti et d'autres
bienfaiteurs, cet h6pital, destine aux petits enfants malades,
commenqa d'abord dans la maison meme des aZoccolettes.
Bient6t il fut installd dans un local voisin mais sipard, et
enfin ii fut transfird ddfinitivement, en i885, dans I'ancien
couvent de Saint-Onofrio, confisqui par le gouvernement.
II y avait alors cent vingt enfants et huit Soeurs. A une
epoque le nombre des malades etait mont6 a deux cent
quinze.
Les infirmieres itant nombreuses et leur emploi difficile, on 6tablit pour elles, en x883, l'Association des

Enfants de Marie, laquelle fut parfaitement comprise.
En 1896, la maison eut a traverser une grave epreuve.
11 s'agissait de changer le but primitif, de fermer l'h6pital
et d'installer A sa place des dispensaires pour soigner et
panser les petits enfants et ensuite les remettre a leurs
families. A cette epoque le nombre des enfants diminua
beaucoup : a un moment on n'en comptait plus que
quatre-vingt-dix. Aujourd'hui cc chiffre est remonti a pres
de cent soixante, avec trente infirmieres et onze Socurs.
i. Voir ci-dessus, p. 175.
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La premiere supdrieure de la maison fut la soeur Touyras,
morte a Sienne. Vint apres la soeur Rodini, remplacde A
son tour par la seur Durif; enfin, depuis 1882, la soeur
Montauzet est i la tdte de cette maison. - Ltow LALLENAND,
Hist. de la Charitd& Rome. -

Et notes mss.

HOSPICE DES ENFANTS ESTROPIES.

1886

Via Porta Angelica.

Quelques membres du conseil municipal de Rome,
touch6s de compassion pour les petits enfants estropids,
songerent A ilever un hospice. Ddpourvus des ressources
necessaires a une telle entreprise, ils comptaient sur
la chariti publique, et ils se procurerent une maison hors
la porte Saint-Jean de Latran. Le 16 decembre 1886
arriverent trois Filles de la Charitd pour prendre soin des
six petits estropies dont le nombre augmenta successivement. Ils etaient vingt-huit en 1889. Quelques libdralitds
aiderent i maintenir l'entreprise et, en 1896, M. Voghera,
president de I'ceuvre, remit un fonds de trente mille francs
a 1'association laique appelde Congrigation de Charite;
celle-ci pla-a cette somme en intdrits, et depuis lors elle
administra l'hospice. Le local etant trop exigu, elle transporta 'ceuvre dans l'ancien couvent confisqui de S. Maria
delle Grazie, via PortaAngelica, pras du Vatican (octobre
1896). II y avait alors trente-deux estropids. La on chargea
igalement les Sceurs d'un fourneau iconomique qui vient
de leur Etre enlev6 cette annie (1899).
Un premier contrat avait dte passi leIo dicembre 1886;
on le renouvela le 22 juin 1897, en portant le nombre des
Soeurs a huit. En cette meme annee 1897 on requt aussi
sept petites filles dont le nombre s'eleva bient6t A douze. Le
25 mars 1898, la Congrdgation de la Charite ouvrit, pres
de Phospice, dans la via Catone, un ambulatorio, avec
pharmacie, consultations des mddecins, operations et pansements pour les petits enfants pauvres. Deux Soeurs fai-
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s.ant partie de 1'Hospice des Estropids sont affecties an
service de cette annexe.
La maison des Estropies passe en ce moment par une
crise par suite de changements survenus dans le personnel
de 1'administration de la Congregation de la Charite.
La maison compte aujourd'hui dix Sceurs, avec les deux
de l'ambulatorio.La premiere supdrieure est la sceur Erhel
qui, comme on l'a vu plus haut, a igalement commence la
maison des Zoccolette. - Notes mss.
HoPITAL PONTIFICAL DE SAINTE-MARTHE DU VATICAN.

1884

Lorsqu'en 1884 le cholera sdvissait en Italie et menaqait
Rome, le Saint-Pere acheta le local de Sainte-Marthe, faisant suite A la sacristie de Saint-Pierre du Vatican, pour y
preparer, sous la direction de son medecin Ceccarelli, un
vaste h6pital avec tous les aminagements reclames par les
progres de l'art medical. Les Filles de la Charite choisies
pour cela vinrent, au nombre de quatre, offrir gratuitenent
leurs services. Mais Dieu se contenta du sacrifice materiel
et epargna a la ville les horreurs du fldau. Cependant la
bonne Mere Louise Lequette, venue pour organiser cette
oeuvre, etant partie apres quelque temps, les Sceurs
conserverent les clefs de la maison et continuerent a
prendre soin du mobilier et de la lingerie.
A Poccasion du Jubild pontifical, de nombreux pelerinages se rendant a Rome, Leon XIII eut la pens6e de leur
offrir Phospitalit6 dans cette maison. La France entra la
premiere dans ce grand mouvement par un pelerinage de
six cents ouvriers venus, en octobre 1887, voir le successeur
de Pierre. A cene premiere manifestation de foi en oat
succidi depuis un grand nombre d'autres de la part de
toutes les nations catholiques. A 1'administration de la
maison de Sainte-Marthe se rattache celle du grand R6fectoire du Belvedere.
Les Sceurs, sous la direction de la soeur Therese, fort
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connue et appreciee des pelerins. sont chargees de pourvoir
a l'ordre et l'entretien de P'dablissement; de tout organiser pour y recevoir les pelerins, les loger et nourrir convenablement. Pendant la durie des grands pelerinages,
les Filles de la Charite des autres maisons de Rome et
meme des environs viennent prdter leur charitable concours
aux quatre Sceurs affectees a Sainte-Marthe, et, dans maintes
circonstances, le Saint-Pere a tenu a leur en timoigner luimime sa satisfaction et sa reconnaissance.
En dehors des pelerinages, les Soeurs trouvent encore le
moyen de s'occuper de la visite des pauvres du quartier. Ce
sont elles, 6galement, qui sont chargees de l'office sanitaire
pendant les grandes cidrmonies pontiticales.
L'oeuvre est sous la haute direction d'une commission
dont le cardinal Mocenni est le president. -Annales 1885,
p. 20; 1887, p. 65; 1892, p. 45; 1897, p. 558. - Et Notes
mss.
MAISON SAINT-JOACHIM.

1885, 1893

Prati di Castello.

En 1893, la communautd des Filles de la Charitd, a
Paris, offrit au Saint-Pere, a l'occasion de son jubild episcopal, trois Sceurs pour les oeuvres de Saint-Joachim.
Saint-Joachim est la nouvelle dglise construite du c6te du
chateau Sainte-Ange, dans le quartier Prati di Castello et
offerte au pape par le monde catholique. A cette maison furent placees les trois Soeurs attachees a la Creche de
la via Porta Angelica, en face de la caserne des Suisses;
elle avait etd fondde en 1885 par un comit6 spdcial dont le
duc de Fiano est president. A Saint-Joachim, les nouvelles
oeuvres, 'Asile et I'Ouvroir furent dtablis le 19 juillet de
cette annie-!t, 1893.
En 1894, les moyens faisaient ddfaut pour soutenir
'oeuvre, toute espirance de pouvoir continuer s'dvanouissait. Alors, un comite de dames, dont l'ime etait
Mme Merry del Val, femme de l'ambassadeur d'Espagne
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pres le Saint-Siege, essaya de reunir quelques ressources.
Le 2 fevrier 1895, fut installee la Cuisine iconomique,
soutenue par le Cercle de Saint-Pierre. Les Soeurs ont
itabli igalement une buanderie pour occuper les jeunes
filles, les mettre a I'abri des dangers et en meme temps
procurer quelques ressources a la maison qui n'a ni fonds
ni rentes. Grice a la protection de Mme Merry del Val,
l'Asile a obtenu du Saint-Pere une offrande de i ooo francs
par an.
II ya, en plus, l'oeuvre des Meres chritiennes qui s'occupe
de cent soixante-dix femmes, la visite des malades, deux
patronages, outre le fourneau du Cercle de Saint-Pierre
et un autre soutenu par la Reine.
L'Association des Dames de Charite, autant que les
moyens le permettent, vient au secours de toute sorte de
miseres spirituelles et temporelles. Mgr Bisletti s'est aussi
toujours montre tres ddvou6 aux euvres de la maison qui
compte quatre cents enfants et huit Soeurs dont quatre
payees par la communauti. La soeur Fornasi, qui en a
itdla premiere superieure, a eti remplacde, en 1898, par
la soeur Rochow. - Annales; Notes mss., etc.
MISbUCORDE DE SAINT-PHILIPPE.

1896, 1899

Via Alferi, 12.

Sur les instances de Mile Spurgazzi, la communaute
accorda trois Sceurs, sous la conduite de la sour Hulot, qui
arriverent au commencement de janvier 1896 pour desservir la Misericorde et l'ouvroir dont un comitd des dames
voulait faire bineficier le quartier miserable de SaintEusebe, de Saint-Laurent et des environs. L'ceuvre, d'abord
via Principe Eugenio, 4 o , fut, dans la suite, transfdree
via Alferi, 12. Elle visitait les malades, distribuait la
soupe grace A quelques secours donnis par la Reine.
En avril 1897, la maison de Saint-Laurent s'etant ouverte,
la distribution des soupes y fut transportee.

-

367 -

Une quatrieme Soeur etait venue depuis quelque temps
se joindre aux pricidentes. Mais, par suite du manque de
ressources et de diverses circonstances, la communaute
jugea a propos de fermer cette maison. Cependant, sur de
nouvelles et pressantes instances de Mile Spurgazzi, on se
decida a y renvoyer trois autres Sceurs, qui, sous la direction
de sceur Martha, viennent de recommencer les oeuvres, le
4 novembre dernier ( 1899). - Notes mss.
MAISON DE SAINT-LAURENT.

1897

r .

Via dei Marsi, 7

Les Filles de la Charite furent appelees par le commandeur Tenerani, alors president de la Congregation de la
Charite, pour diriger les oeuvres qu'on voulait etablir dans
le quartier de Saint-Laurent hors les murs, qui, sous tous
les rapports, est un des plus miserables de Rome. La Communaute accorda trois Saeurs et le i" avril 1897, dans une
partie de maison loude, les oeuvres commencerent par
louverture de l'ouvroir de tissage et de couture qui compta
d'abord seize femmes; leur nombre augmenta peu a peu.
En mai 1898, le travail de couture ayant manque, on fut
oblige de congedier une partie des ouvrieres qui ne resterent
que douze. Alors la princesse Ruspoli, femme du maire de
Rome (il vient de mourir, le 29 novembre dernier) et bienfaitrice active, pieuse et ddvouee, cut l'idde d'introduire la
tapisserie au petit point. Depuis, la tapisserie n'a jamais
manqud, et I'ouvroir compte aujourd'hui plus de soixantedix jeunes filles. Le j" avril 1897, fut dgalement confiee
aux Soeurs de Saint-Laurent la distribution journaliere de
cent rations de soupe et de pain, soutenue par la Reine
d'Italie qui, elle aussi, porte intiert A l'ouvroir et lui procure de l'ouvrage tant en tissage qu'en tapisserie.
Le i" mai 1897, eut lieu, pour ce quartier pauvre et tres
peupli, l'ouverture du dispensaire, dont deux midecins et
deux chirurgiens foot le service trois fois par semaine. II
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est tres friquentd; du i" mai 1897 jusqu'i la fin de l'annie, on a donnd 7 792 consultations; on en a donne i2 or 5,
r
janvier jusqu'au i' nol'annee derniere; et depuis le ix
vembre de ceue annie, 1899, i3

o01.

Le "e janvier 1898 commenqa l'oeuvre des Dames de la
Charite dont la princesse Doria Pamphily est prisidente.
En mai 899 fut etablie rAssociation des Enfants de
Marie, dent on espere beaucoup pour Pavenir. La maison,
ouverte avec trois Soeurs, en compte aujourd'hui cinq,
avec la soeur Fleury (Euginie) pour premiere supirieure.
-

Notes mss.

J. PARRANG.

SUISSE
Lettre de M. Tabbi JAGQUARD, curd de la paroisse SaintJoseph, a Geneve, & M. MILON, secretaire general, A

Paris.
MONSIEUR LE SECRETAIRE,

Geneive, Ic 6 juin 19oo.

Vous vous ites intiressd, je le sais, i la grande mission
qui vient de se donner, il y a quelques semaines dans notre
chere paroisse de Saint-Joseph, a Geneve : permettez-moi

donc, c'est du reste un pressant ddsir de mon coeur, de vous
en adresser une courte relation.
La b6endiction de Dieu sur les entreprises humaines se
mesure-t-elle loujours, a leur visible succes? Non, ce n'est
pas IA la regle gendrale. Mais, quand il s'agit d'une oeuvre
comme celle d'une mission, il est bien 1gitime de le croire.
Je le crois done, et A bon droit, de notre mission.
II le fallait bien; car elle allait se donner en plein Geneve, dans un milieu que travaillent non pas seulement les
graves maladies morales, communes A toutes les grandes
villes, mais oi regnent encore les plus violents prejuges, et
oi s'exerce, de la part du protestantisme, une propagande
hostile a l'dgard de la virit~ catholique.

-

369 -

Notre paroisse de Saint-Joseph, compte environ huit A
neuf mille catholiques; elle s'accroit d'annee en ann&e;
aussi, avons-nous dd dernierement, faire agrandir notre
6glise; elle est vaste maintenant et pourtant elle est encore trop etroite : on la bien vu lors de la mission.
Celle-ci, commenqa le 25 mars dernier : Dien nous avait
particulierement guides et benis, dans le choix, que nous
avions fait, des religieux vaillants et zel6s qui devaient la
prdcher : c'itaient les Pares Lazaristes de la mission de
Musinens, le P. Bouvier superieur, avec les RR. PP. Dolet
et Sieben.
Que sommes-nous? Que vous demandons-nous? Ce fut
une iloquente reponse a cette double question, que developpa le P. Bouvier, dans son premier sermon d'ouverture.
Ce que nous sommes? Des pretres, des missionnaires, des
envoyes de Jesus-Christ. Ce que nous vous demandons ?
Ce sont vos ames! vos Ames que nous desirons remettre ou
affermir dans la voie du salut. C'itait bien un ap6tre qui
parlait a cette foule compacte qui remplissait alors le temple sacrd; un ap6tre, digne fils de cet a infatigable chercheur d'ames x que fut le grand saintVincent de Paul.- C'en
dtait fait, des cette premiere fois, sa parole de feu avait portd
jusqu'au fond des coeurs une irrisistible emotion : de jour
en jour, ce fut un magnifique crescendo.
II n'en pouvait 8tre autrement, je dirai: pendant ces trois
semaines que dura notre mission, les exercices en furent
organisis et combines de telle sorte, avec tant d'expirience,
de savoir et de ddvouement, que toujours la curiosite etait
pieusement avivie, 1'intirdt soutenu et finalement l'ddification obtenue.
A six heures du matin, 'Eglise s'emplissait dja : c'itait
un auditoire d'ames pieuses: elles furent excellemment stimulees, dans la pratique de la vertu, de la chariti, du z6le,
du sacrifice.
A trois heures, confdrence aux dames du monde; elles
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vinrent nombreuses elles aussi, et, elles subirent cette winspiration sympathique a dont parle le P. Lacordaire, a sorte
de fluide magique, grace auquel la verite passe a l'tat de
sentiment, s'impose i la volonte et s'epanouit en actes a.
Le P. Bouvier sut faire d'elles d'ardentes proselytes, on
le vit bien, en ces inoubliables soirees, on toute la nef de
notre eglise se remplissait ('hommes : un grand nombre
d'entre eux etaient des transfuges de la triste armee des indifferents et des sceptiques. Qui avait ete A leur egard 'instrument de la grace divine? leurs femmes, leurs meres, leurs
soeurs, leurs parentes auxquelles on avait heureusement
inspire I'esprit d'apostolat.
Le soir, a huit heures, c'dtait le grand exercice de la mission. Quel entrain! quel elan! quel bonheur pour nous
pretres, de voir notre eglise absolument bondie!
Pauvres femmes! elles se sont bien plaintes parfois, arrivees pres d'une heure, avant le commencement de l'exercice. On les empechait dija d'occuper certaines bonnes
places qu'il fallait reserver aux hommes. C'etait dur ! mais,
enfin, un mot plein d'humour, de la part des Missionnaires,
les rassdrenait bien vite : elles faisaient de necessite vertu,
se trouvant de la place ot elles le pouvaient; ce n'etait pas
facile.
Les sujets de la grande predication, de chaque soir.
furent tres judicieusement choisis : d'abord les principes de
la religion que tout homme de bon sens, doit admettre sans
conteste, avec sa seule raison; puis, par un enchainement
logique et irrefutable les consequences g6enrales de ces
principes qui constituent les grandes verites de la religion.
Enfin, la serie des principaux devoirs chretiens, presentes
de telle maniere, qu'on est oblige de se rendre, a moins
d'dtre d'une mauvaise foi absolue.
Tout cela itait traiti avec une dialectique parfaite:
c'itait dit avec une conviction si ardente, avec une sincerite si indiscutable, avec une charite si communicative, que
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les ames des auditeurs etaient forcies pour ainsi dire, i se
replier sur elles-memes, et a se dire comme autrefois les
membres de lardopage d'Athenes: a Mais que nous veut-il
done, ce semeur de paroles ?
Ce qu'il voulait, mais il l'avait dit, au debut de la mission : semer en elles la verite, le bien, apres en avoir arrachi le mal, lerreur, le mensonge, en un mot, les sauver.
Qui ne se souvient, et qui ne parle encore des confirences dialoguees sur la v6rite de la religion catholique, et
sur la confession sacramentelle? Et les conferences de la
derniire semaine, spiciales aux hommes! par la grice de
Dieu, elles ont contribui a la conversion d'un boa nombre
d'entre eux.
II1faudrait encore parler des fetes, car une mission n'est
pas seulement une succession de predications, elle est encore une succession de ceremonies de plus en plus touchantes, de plus en plus grandioses.
Telle, notre ravissante fete des enfants : ils dtaient IA,
huit cents au moins, entoures de la foule immense de leurs
parents et amis, dispose ingenieusement en forme de
croix dans l'glise, et ils brandissaient joyeusement leurs
couronnes se donnant i Jesus et se consacrant A sa tres
sainte Mere.
Telle, la fete de la sainte Vierge : l'glise etait splendidement illuminde; la statue de Marie dominait toute la foule,
d'un tr6ne tres dlevd et tout etincelant de lumieres. Alors,
se fit la solennelle consecration de la paroisse a notre bonne
Mere du ciel : on distribua A cette occasion, plus de mille
huit cents midailles.
Et les resultats de la mission, quels furent-ils?
Au saint jour de Piques, A la messe de sept heures, six
cents hommes, au moins, se prdsentaient ensemble A la
Table sainte : avec ceux qui y vinrent auparavant ou ensuite, nousavons l'indicible consolation de pouvoir compter
huit cents communions d'hommes.
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Touchant detail : le jour de Paques, nous avions deux
premieres communions d'hommes, notamment celle d'un
vieillard de quatre-vingts ans.
Quant aux femmes, ce n'est pas exagdrer de dire, qu'elles
furent pres de deux mille, qui se sont approchies de la
Table sainte, A I'occasion de la mission.
Ce fut done un admirable succAs.
Nous le devons a Dieu, et jamais nous ne saurons assez
lui en exprimer nos actions de grices : nous le devons, a
l'loquence, au zele, a l'expirience, je dirai aussi, a la distinction de ces ardents a semeurs de paroles a, de ces intrdpides porteurs de la bonne nouvelle, que sont les devouds
et dignes missionnaires de la maison de Musinens: ils sont
appelds a accomplir de grands travaux apostoliques dans
notre rdgion, surtout dans notre Suisse francaise, qui
manque absolument de missionnaires, et qui cependant
en a grand besoin.
Que Dieu daigne les bdnir, comme il les a visiblement
b6nis dans notre chere paroisse: il faudrait que leur nombre
augmentat, Messis quidem multa, ce serait pour le plus
grand bien des ames.
Veuillez agrder, Monsieur le Secrtdaire gendral, l'expression de mon ddvoud respect en Notre-Seigneur.
J. M. JACQUARD, cure de Saint-Joseph, i Geneve.

ASIE
CHINE
Les &vdnements de Chine ont pris une gravitd exceptionnelle.
a La Chine est le pays par excellence des socidtes secretes,
qui pullulent dans une population agglomdree de plusieurs
centaines de millions d'hommes. Une de ces socidtes
secretes a montrd tout A coup une force inquietante. Les
Europdens lont appelde la Societd des a Boxers 9, parce que
ses innombrables membres s'exerqaient au pugilat sous
couleur patriotique : Ludus pro patria. Les Boxers se sont
d6clares hostiles aux itrangers, aux importations, intrusions, usurpations des barbares venus d'Europe. Ils
attaquent les concessions et les maisons europeennes, ddtruisent les voies ferries, tiennent tete aux troupes, en partie gagndes a leur cause. On n'a pas pu ddimler encore si
l'organisation et le soulevement des Boxers dtaient l'oeuvre
de la vieille imperatrice douairiere de Chine, rebelle aux
influences occidentales, on l'oeuvre d'une grande puissance
europeenne, preparant des pritextes d'intervention armie.
Le journal catholique, 1'U.ivers, a donn6 de ces 6venements, d'apres des informations autorisdes, le resum6 general suivant, au
commencement du mois de juin :

a Au commencement de I'annee derni&re, on pouvait
dresser un assez triste bilan des pertes subies par les missions
de Chine. Au Su-Tchuen, dans le Hou-Pd, dans le KouangSi, an Kiang-Si, an Kouang-Tong, au Chang-Tong, c'dtait
la destruction de plusieurs chapelles, des incendies d'eglises,
des pillages de chritientds, des massacres. Pen apres, cepen-

-

374 -

dant, etait publiC le fameux edit du i5 mars 1899, fixant
les relations entre les autoritis locales et le clerg6 catholique dans un sens des plus favorables A PEglise.
£ Les destructions continuirent.
c Les 29 avril et 12 mai, Mgr Reynaud, vicaire aposto-

lique du Tche-Kiang, envoyant aux Missions catholiques
de lugubres nouvelles, icrivait: t Jamais tant de troubles
* et tant de tempetes; jamais de si nombreuses conversions!
La situation allait s'aggravant de plus en plus au Taicheou, et les bandits detruisaient tout sur leur passage. Les
troupes de rebelles comptaient de quatre a cinq mille individus tous bien armis et presses autour d'oriflammes qui
portaient cette inscription, ou d'autres analogues : a Pro• tiger le royaume. Exterminer la religion a.
a Dans le courant de juillet, une bande conduite par un
certain Ouang-Chi-Ouan envahissait le forum de Ong-KyMiao, dans le Su-Tchuen, tuait un chritien, en blessait un
autre, pillait les biens des families catholiques, puis renouvelait ses exploits A Chd-Ouan-Tchang, et les montagnes
de Yu-Keou-Guo servaient d'asile a nombre de gens dicides a reprendre au plus t6t une aussi bonne besogne. A peu
pres A la mame ipoque, le village chritien de Youn-Foung,
au Kiang-Si, dtait saccag6; M. Festa recevait des coups et
des blessures, et un autre Lazariste du meme vicariat subissait force mauvais traitements en prdsence d'une foule qui
hurlait: a Mort au diable d'Europe! a La sous-prefecture
de Seijam, dans le Hou-Nan, etait ravagee.
a On se rappelle la mort de deux jeunes officiers franqais tu6s Ala fin de Pannee derniere par les Chinois; leurs
tetes furent coup6es, leurs cadavres outrages. Le canon
franqais tonna sur les c6tes du Cdlcste-Empire, A KwongTchao-Waw. Des canonniares chinoises furent declarees
prisonnieres de guerre avec tous les gens qui se trouvaient
a bord, le marchi de Ma-Tcheung fut bombarde, detruit
par nos navires, et plus de quatre cents habitants on soldats
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indigenes se trouvirent atteints par les projectiles de notre
artillerie. - Le Chan-Tong septentrional devint le theatre
de scenes de pillage; cent trente-deux chritientis au moins
furent detruites. - Except6 les iglises des grandes residences, nombre de chapelles etde maisons de chretiens ont
iti brtlees et saccagdes dans le Cban-Tong meridional et
des chretiens cruellement massacres. - Enfin, on se souvient qu'au sud,dans la province duYun-Nan, le consulat
francais de Mong-tse a eit attaqud par les Chinois.

a Aujourd'hui, les ddpeches d'origine anglaise nous entretiennent longuement des mefaitsde gens Aqui elles donnent
le nom bizarre de ( Boxeurs n et qui semblent commettre
leurs m6faits en bandes redoutables. Certains details
peuvent faire penser que les faits sont grossis; neanmoins,
il parait raisonnable de croire que Pon se trouve en presence de Pun de ces mouvements si frequents en Chine et
qui sont comme une maladie endemique de ce pays. Nous
avons deja entretenu nos lecteurs, peut-itre a plusieurs
reprises, du c6lbre Yu-Man-Tsd qui fit trembler le SuTchuen, ii y a deux ans. Nous venons de citer un certain
nombre de faits peu consolants; nous en avons passe plusieurs et des meilleurs; nous pourrions raconter, par
exemple, la revolte d'Ing-wan-td, 'homme a aux dix mille
a vertus *, dans la province du Tchi-Kiang.
A Les Boxeurs doivent appartenir a I'une ou•A plusieurs
de ces nombreuses societis secretes qui germent et vivent
avec une etonnante facilit6 sur le sol de la Chine, Ta-TaoHoei, on Grands Couteaux, Tchang-Mao ou Grandes Chevelures, P6-lien-Kiao ou du Nenuphar blanc, etc., et auxquelles tous les pritextes sont bons pour susciter des
revoltes. Tant6t c'est pour le Chan-Tong la presence des
Allemands, tant6t c'est le voisinage des Francais comme
dans le Yun-Nan, quelquefois c'est un esprit de vengeance
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qui anime un bandit puissant ainsi qu'on l'a vu dans le
Su-Tchuen, souvent ce sont des raisons d'un ordre tout
prive qui poussent des tyranneaux devillage i recourir aux
bons offices des Grands Couteaux ou d'autres braves gens
de meme acabit. Un village se convertit, d&s lors, plus de
contributions pour les pagodes, plus d'exactions, rien que
les taxes Idgales; il n'en faut pas davantage pour irriter
certains notables et dichainer une persdcution sur le pays.

Le gouvernement central prefirerait assuriment voir
la tranquillitd regner dans les provinces; mais pour beaucoup il est si loin! D'ailleurs, tels ou tels fonctionnaires
ont peur de se crier des affaires ou de s'alidner des hommes
puissants, tandis que d'autres, 6trangers aux pays qu'ils
administrent, tombent entre les mains de coteries locales
qui les font agir a leur guise. Pour Pikin, toutes ces
revoltes finissent par se traduire en taels i payer ou en territoires A ceder, en tates A couper et en troupes A expidiet
sur les points attaquds ou menaces. Nous nous refusons
donc a croire certaines connivences auxquelles voudraient
nous faire ajouter foi quelques nouvelles de source anglaise. Toutes les 6meutes, tous les agissements des Boxeurs
ou autres ne soot pour le gouvernement chinois qu'une
source de soucis et d'ennuis. a
Et pourtant, bient6t, il ne fut plus possible, en face des
faits, de douter de cette connivence du gouvernement.
£

Un autre journal ecrivait de son c6t :

a Peu a peu, les Boxeurs se rdpandirent dans tout le nord
de la Chine. A leur tite ils avaient mis un audacieux chef
de brigands nommi Tschen-Hung-Tong, et actuellement
ils ont envahi tous les environs de Pekin, enivres par
quelques petits succes qu'ils avaient remportes sur les
troupes indigenes du gouvernement, lesquelles, sous main,
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etaient plut6t de connivence avec les insurgis. On raconte
que les chefs des insurges leur assurent qu'ils ont des formules magiques, des amulentes toutes-puissantes contre les
balles des canons et des fusils et contre les infernales nouveautes des a diables blancs *.
a Le nombre des affiliks a la secte serait inorme A ce que
rapportent divers correspondants. Le Mdmorial diplomatique dit qu'il n'y en a pas moins de deux cent mille dans la
seule province du Pi-tche-ly.
* Les Boxeurs voudraientsdrieusement faire ce que n'ont
pas accompli les autres sectes innombrables formees tiet
1B contre les Europeens. D'autre part, les puissances europeennes ont depuis si longtemps envisage leur intervention
possible en Chine qu'elles ne voient peut-etre pas toutes
avec regret I'approche de la catastrophe. La crise est ddsormais tres grave a.
TCHE-LY OCCIDENTAL
M. Alphonse Morelli, missionnaire au Tchenly occidental, ecrivait
de Tchenting-fou, i la date du 25 fevrier goo :

a Ici on n'est pas tres tranquille. Une nouvelle secte de
fanatiques, les 1-ho-k'uen, s'attaquent exclusivement aux
chritiens et a nos oeuvres. L'autoriti vient d'en executer
une dizaine au Ning-tsing. a
TCHE-KIANG
Les Missions catholiques ont publid une lettre qui donne la peinture d'une situation excessivement grave. C'est, disent les Missions,
la crise la plus serieuse traversee par la mission du Tch-kiang depuis I'dpoque des rebelles Tchang-mao (Longs-cheveux) de 1858a
1863. Voici ce que Mgr Reynaud, lazariste, vicaire apostolique du
Tch6-kiang, dcrivait a la date du 28 mai 9oo :
a La fdte de I'Annonciation, ce doux anniversaire de la
Bonne Nouvelle, dont nous sommes les humbles messagers
apres 1'archange Gabriel, vient me rappeler que, 1'annie
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derniere, elle a pricide de bien pres le commencement
d'un douloureux Calvaire ou nous portons encore la
croix.
. Le Tai-tcheou est un district qui nous donnait plus
que des esperances : le mouvement des conversions etait
gindral, les chapelles surgissaient comme par enchantement sur les divers points du territoire et nous recrutions
partout de fervents neophytes. Puis, tout A coup, I'orage
s'est dichaind, accumulant les ruines et, comme ces vierges
de Rome, martyres immidiatement apres leur baptEme,
cette jeune chritiente a vu sa robe blanche tachee de sang.
Le demon, jaloux de nos conqudtes, a trouve, pour se venger, des imissaires dociles, entre autres an ancien pirate,
dont le nom, Ing-wang-td, signifie, par une ironie am6re,

Ing aux dix mille vertus !
Ing-wang-te, apres avoir porte la cangue comme chef
'
de brigands, s'etait soumis pour la forme, tout en conservant des relations secretes avec les bandits du pays. Son
unique prioccupation etait de ne pas tomber entre les mains
des mandarins; et il se dit que, s'il se faisait chritien, il
pourrait peut-dtre ichapper a leurs poursuites. II fit plusieurs fois, i ce sujet, des ouvertures aux Missionnaires,
qui le menageaient comme on menage un voisin dangereux. II fallut cependant lui faire comprendre que jamais
il ne serait admis comme catechumene tant qu'il ne changerait pas de vie.
a Alors Ing-wang-ti jeta le masque; a la tdte de nombreux sdides, il parcourut la campagne, pilla et rangonna
les chritiens, saccagea et incendia nos chapelles. Ses troupes
arboraient d'immenses itendards rouges qui portaient ces
mots : a Proteger le royaume, exterminer la religion. x
a Au lieu de reprimer ces attentats et d'touffer la rivolte dans son berceau, les mandarins se firent complices
des brigands, leur fournirent des renseignements, des armes
perfectionndes, des munitions, tous les moyens, en un
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mot, de nous faire impunement le plus de mal possible.
* Assure de l'appui des magistrats, enivri par des succ6s
faciles et impunis, Ing-wang-td eut le vertige; ii reva de
nouveaux triomphes, et, comme ii n'y avait plus de chr6tiens a piller ni de chapelles i brller, il tourna ses armes
contre l'autoriti, s'attaquant aux troupes regulibres qui, au
lieu de l'arriter, avaient favorise sa campagne contre nous.
II divalisa les douanes, pilla les camps, ouvrit les prisons, etc.
SMenaces personnellement, les mandarins retrouv6rent
alors toute leur energie pour le poursuivre, et, n'ayant pu
le prendre, ils acheterent un pirate qui le livra. Quelques
jours apres, le scldrat 6tait publiquement exdcute, en
compagnie de son frere Ing-wang-lin, qui avait partagd sa
revolte.
SCette sdveriti tardive aurait pu metre fin aux troubles
sans une mesure perfide des autoritis qui jugerent i propos
d'informer le peuple que les deux freres Ing n'avaient pas
etd punis pour leurs mefaits a notre igard, mais A cause
de leur rdvolte contre les mandarins, et qu'aucun autre
coupable ne serait poursuivi.
K Cette garantie officielle d'impuniti rendit raudace aux
bandits, un instant intimidds, et ils recommencerent, avec
une nouvelle rage, en toute sdcuriti, leur ceuvre de haine
et de violence contre les chretiens plus dloignds, qui avaient
ichappl aux premiers brigandages.
a Les reprdsentants de la France font preuve d'un ddvouement et d'une inergie dignes d'dloges pour nous protiger. En mime temps, de nombreuses pri&res se melent
aux larmes et au sang des victimes pour implorer la misericorde divine, et nous esperons que bient6t la paix viendra
consoler nos cceurs. En attendant, nous avons perdu quatorze chapelles qui nous rappellent les quatorze stations
d'un chemin de croix aussi long que douloureux. De plus,
quatorze cents families ont eti pillees. Voila bien des ruines
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a relever, bien des larmes A secher, et le courage nous
manquerait sans notre grande confiance en Dieu dont nous
faisons l'ceuvre.
a II y a cependant des larmes qui couleront toujours,
des plaies que rien ne pourra gudrir. Un jeune chritien a
iti horriblement mutili. Les bourreaux lui out arrache les
yeux et coupe les nerfs des pieds; ii ne vit plus que pour
souffrir. Un autre, un pauvre malade qui n'avait pu s'enfuir, arrache brutalement de son lit, fut traind a la montagne et enferme vivant dans un tombeau. Les bandits, pour
le priver de secours, avaient eu i'horrible precaution de lui
fermer la bouche, les yeux et les oreilles avec un melange
de boue infecte.
. La derniere victime tombee sous les coups de la haine
est un catechiste aig de trente ans. A trois reprises diffe
rentes il avait pu 6chapper a la mort decr&tie contre lui par
les brigands; puis, un jour, vendu par un Miserable, il finit
par tomber entre leurs mains et, aussit6t, laceri de coups;
il eut la tte tranchie et son cadavre mutild fut coupe en
morceaux. II itait connu de tous les Missionnaires sous le
nom d'Abel qui convenait bien a sa figure candide. On lui
avait donni ce nom parce que, jeune enfant, le meurtre
d'Abel ravait vivement impressionni et qu'il en parlait
toujours. Hilas! lui aussi, ii devait avoir un Cain, et ce
Cain est un malheureux que la justice de Dieu semble
poursuivre; car, atteint subitement d'un mal itrange, trois
fois il a fait offrir des sacrifices aux mines de sa victime
sur 'emplacement o4 il I'a frappie.
S.Je m'arr&te dans cette enumeration de scenes barbares
et sanglantes. Longtemps leur souvenir, comme une plaie
douloureuse, fera saigner notre coeur.
* Cependant, au milieu de mes larmes, je dois benir
Dieu, qui nous a ipargnd des coups plus sensibles. C'est
bien la Providence qui a sauv6 MM. Lepers, Nuien, Wilfinger, dans des circonstances vraiment critiques. Ils oat
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vu la mort de pres: que de fois ils ont failli miler leur sang
Acelui de leurs neophytes, apr6s avoir partag6 leurs angoisses et leurs dangers ! Si aucun d'eux n'est tombe sous
les coups des assassins, ce n'est pas la haine qui a fait defaut, ni 1'occasion qui a manqud, mais une main cachie est
toujours venue A leur secotrs. Cependant leur tete est
encore mise A prix, et leur residence de Hay-men, oh ils
sont enfermis depuis une longue annee avec de nombreux
chretiens fugitifs, ressemble a une prison peu stre. Puisset-elle du moins ne pas devenir un tombeau!
a Ces details pinibles ne doivent pas plus decourager
nos bienfaiteurs qu'ils ne ddcouragent les Missionnaires.
La Chine traverse une crise, arrive i un tournant de son
histoire, et nous voyons au delA, a travers nos larmes et nos
epreuves, la croix qui rayonne et triomphe. a
De son c6te, M. Lepers, missionnaire au Tche-kiang, donnait de
Hay-men, le 24 janvier z9oo, les details suivants:

S11semble que le mal s'aggrave de plus en plus. Nos
chretienssont relativement peu molestes, mais il est impossible aux Missionnaires de les visiter; les vauriens tiennent
tout le pays. A deux & trois lieues de Hay-men, on ne
peut plus voyager en srretd; meme pour les gens du pays,
les communications sont difficiles. Dans le Ta-bing, une
bande de pirates tient le haut du pave. Elle compte deux a
trois cents individus, qui soot vdtus comme les soldats
chinois, sont soumis a des chefs, et qui pis est, sont tous
armis de fusils se chargeant par la culasse. Les soldats
n'ont que de vieux fusils se chargeant par la bouche. II n'y
a que les soldats de Hay-men, venus d'autres provinces,.
qui soient armds de fusils nouveau module. Et que font les
mandarins, dites-vous? Hl6asI ils se contentent de bien,
garder les villes, sans s'inquidter de la campagne; politiques
a courte vue, ils ne voient pas que la bande des brigands
va toujours en augmentant; et, quand ceux-ci seront en.
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nombre suffisant, les villes elles-memes ne pourront pas
resister. II est vrai que, pour le moment, les bandits se
contentent de piller les marchandises des barques; mais
ensuite, quand ils commenceront a s'attaquer aux riches
habitants de la campagne, ce sera la rebellion en grand,
qu'aucun mandarin ne pourra reprimer. *
Ces previsions se sont realisees; et le 18 avril, un des
Missionnaires de Sa-kiao a vu la residence envahie par
plus de deux cents mauvais sujets de Ta-bing; il a etC
laisse pour mort baign6 dans son sang. II se retablit. Mais
le disordre va croissant dans cette region comme au Pitchely et au Chan-tong.
DERNIERS RENSEIGNEMENTS
Le 31 mai, malgrd les tergiversations du gouvernement
chinois A Pekin, pour eviter d'y donner son consentement,
des troupes europeennes furent debarquies par les vaisseaux
de guerre anglais, francais, russes, americains, italiens et
japonais qui stationnaient dans les eaux du Pe-tchely. Un
train special transporta de Tien-tsin i Pekin, trois cent
cinquante soldats et cinq canons A tir rapide.
L'agitation croissait; des meurtres etaient commis et
M. le Superieur requt le 5 juin, de Mgr Favier,la d6epche
suivante : A Pekin et a Tien-tsin peril extreme pour tous.
A dater de ce moment-li, il y eut lieu de tout apprdbender.
Les journaux annonqaient que les Missionnaires europeens A Pao-ting-fou - nous avons 1t de nos confreres
- etaient cernes par les rebelles. Au soir, heureusement,
du meme jour, les depeches des journaux annoncaient
qu'ils avaient e6t ddlivrds par les Russes et les Anglais.
Depuis, les nouvelles manquent.
A la date du so juin, les derniers renseignements certains sur nos missions de Pikin etaient ceux de Mgr Favier.
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11 avait tiligraphi6 A M. le Supirieur gineral le i juin,
I'informant que les Missionnaires et les Soeurs n'avaient
pas, giice a Dieu, A compter de victimes parmi eux.
Les journaux ont publie des dipeches qu'on ne peut pas
tenir pour certaines, mais qui suscitent de graves apprehensions :
Pekin, 14 juin (vid Tien-tsin, x5 juin).
De violents d6sordres, diriges contre les etrangers, se sont produits
la nuit dernicre a Pekin. Quelques-uns des plus beaux bitiments qui
se trouvent ia Vest de la ville ont et6 incendids, et des centaines de
chretiens indigenes, ou de domestiques employes par les 6trangers,
ont 6te massacres i moins de trois kilombtres du palais imperial.
Cela a &t6 une nuit pleine d'anxiet6 pour tous les 6trangers, qui se
trouvaient reunis sous la protection des marins internationaux.
Les Boxers ont notamment incendie la cathedrale catholique, les
grands 4tablissements de la mission anglaise et de la mission americaine, et tous les batiments occup6s par les employes etrangers des
douanes.
Si les troupes internationales qui viennent renforcer les marins
n'arrivent pas aujourd'hui, de nouveaux desordres sont a craindre.
On croit que jusqu'ici aucun Europ6en n'a 6te tue.

Les troupes chinoises s'dtant concentrees au village fortifie de Takou, et ayant tire sur les Europeens, le 17 eut
lieu le bombardement de Takou et la prise des forts par les
troupes alliees.
Takou est une localite peu importante par elle-meme,
situee au fond de la baie, et habitee surtout par des pecheurs;
mais oii se trouvent une gare de chemin de fer et le bureau
du telegraphe.
Un voyageur donnait dernierement ces details:
Le chemin de fer de Takou a Tien-tsin a quarante kilom4tres
exactement de longueur; il est A double voie, par suite du trafic
generalement assez consid6rable qui a lieu avec Tien-tsin. Apres
Tien-tsin, la voie est simple, et la distance jusqu'A Pekin est de 127
kilometres. 11 y a exactement six stations qui, dans l'ordre, sont
Yang-tsun, Lotah, Lang-fang, Anting, Huang-tsun et Feng-tai.
Les Boxers, vous le savez, viennent de detruire de fond en comble
cette ligne; il ne reste done actuellement aux troupes et aux convois
que deux autres routes pour parvenir i Pekin
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La premirre de ces routes est le Pei-ho, dont Ic tirant d'eau est
tres peu considErable, et sur lequel ne peuvent naviguer que des chalands tres bas. Je doute fort qu'on puisse faire remonter cette rivirre
t des troupes; mais, en tout cas, elle pourra rendre de grands services
pour le transport des vivres et des munitions.
La seconde route est un chemin qui traverse, sur une longueur de
vingt-quatre kilomwtres, le superbe pare de Nan-hai-dsy, qui est le
grand pare de chasse de 1'empereur. Ce chemin est ex6crable. Je Pai
parcouru a dos de mulet, et je n'ai jamais rien vu de pareil : en et6,
on enfonce jusqu'au genou dans la poussidre; et, en hiver, jusqu'i
la ceinture dans la bnue; ce ne sont que fondriires et crevasses. La
route n'a pas etc refaite depuis 186o, date a laquelle elle fut suivie
par les troupes anglo-francaises dans leur marche sur Pekin, et il est
tres difficile qu'une colonne puisse s'y aventurer.

Les troupes coalisies se sont acheminees de Tien-tsin
sur Pekin. On se demande quand et comment elles pourront y atteindre.
Au jour ou nous icrivons ces lignes, 24 juin, les dernieres nouvelles sont celles-ci, donnees par I'Agence
Havas :

a 23 juin. De Shanghai, on annonce, le 22, que les Chinois bombardaient les concessions de Tien-tsin, et que le
consulat americain a ite ditruit.
a On continue a Shanghai a dtre sans nouvelles de
Pekin.

PERSE
MAISON DE LA PROVIDENCE
Kosrowa, Ie 28 mars 19oo.

Extrait d'une lettre de la seur ANDRIEU a la tris honoree
Mdre KIEFFER.

... Cette annie, le mariage d'une de nos orphelines fut
la cause, apres la grAce du bon Dieu, de la conversion d'un
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Nestorien. II venaii de travailler en Russie, et fut invite a
la noce de son parent. Aprbs le mariage, le nouveau marie
vint nous faire sa visite; ce jeune homme l'accompagnait.
En causant, la conversation arriva sur la religion; sans le
vouloir, me voilA en contestation avec lui; ii soutenait
Nestorius, moi je tenais bon, en lui disant que la sainte
Vierge etait vraiment mere de Dieu. A la fin ii me dit:
* Ma soeur, tu auras beau me le dire; je ne croirai que ce
qu'il y a dans ma tete. 3 Je lui dis : a Vous ne voulez pas
me croire, monsieur; je vais vouschercher un livreoti tout
est bien expliqud, vous le lirez tout entier. »
11 accepta volontiers une petite croix et une midaille
miraculeuse. Un mois plus tard, il revint voir ses parents
qui le conduisirent a I'glise pour assister au salut et
entendre un sermon prichd par Mgr Khoudabache (c'etait
sur le bonheur d'etredans 1'Eglisecatholique). En sortant,
ce pauvre jeune homme, touchd par la grace et attire sans
doute par la tres sainte Vierge, alla se jeter aux pieds de
Monseigneur pour abjurer son herdsie.
Je ne voudrais pas abuser de votre temps, ma trbs honorie Mere; mais laissez-moi vous dire qu'au mois de dicembre, nous edmes la visite du prince de Tauris, fils de Sa
Majesti le Shah de Perse. Me voyez-vous, moi pauvre
fille de village, obligde d'aller recevoir a la porte le fils du
Roi! enfin, il fallait bien s'en tirer; avec toutes mes cheres
compagnes, nous le reiqmes de notre mieux. 11 avait une
suite nombreuse de cavaliers. Une enfant lui fit un compliment en franqais; un tapis de table brod6 aussi a la francaise
lui fut offert; il parut enchante I avait etd faire sa visite a
nos dignes Missionnaires, et en s'en allant, ii laissa cinq
cents francs, unemoitie pour la Mission, et 'autre pour nous.
Cela nous a rendu un immense service pour nos chers
pauvres qui, la plupart, n'ont pas de pain a manger. La
divine Providence pourvoit a tout!
Le jour de I'Epiphanie, la terre dtait couverte d'un
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demi-metre de neige. Un malade du village de Goulizan,
nestorien, mais qui laissait sa femme et ses enfants pratiquer la religion catholique, se sentant plus souffrant,
envoya chercher sa niece, qui est orpheline dans notre
maison, et une Sceur pour aller le voir.
Avec ce mauvais temps, impossible de revenir le soir. Je
remis une midaille miraculeuse a la petite, lui recommandant de dire A son oncle qu'il mette cette midaille i son
cou et qu'il promette A la sainte Vierge de se convertir, s'il
obtenait sa guerison.
Les protestants allaient souvent le voir. La sainte Vierge
ne le guirit pas, mais trois jours plus tard il etait parti
pour le ciel apres avoir iti baptise, et apr6s avoir acceptC
les sacrements, etc. Le jour de sa mort, il fit la sainte communion et mourut en faisant le signe de la croix. Gloire
en soit rendue a Notre-Seigneur! et reconnaissance &MarieImmaculee!...
Veuillez me pardonner cette trop longue lettre, ma tr6s
honoree Mere, mais j'ai cru que ces quelques details voas
feraient plaisir
J'ai l'honneur d'etre, ma tres honoree Mere, en I'amour
de Jisus et de Marie, votre tres humble et tres obeissante
fille.

Saur ANDRIEU.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. COULBEAUX, pritre de la Mission,
d M. ANGELI.
Gouala, 28 avril 19oo.
MoNSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais!
Je suis de nouveau harceli comme il y a deux ans. Nos
ennemis ne sont plus les habitants de Gouala comme alors,
- non, ils sont nos amis aujourd'hui; - mais des ambitieux moines hiretiques, qui, malheureusement, ont circonvenu l'empereur, par l'intermediaire de l'eveque copte
hbertique, Abouna Mattieos.
Cette semaine, je n'ai pas requ moins de cinq sommations
du gouverneur de PAgamid, De4jaz Hagos, d'avoir a deguerpir. - Je reste.
Sans doute, je ne vois plus si clairement que le triomphe
me demeure; l'empereur ne c6dera plus, a moins d'un retour
providentiel de dispositions... Mais, Notre-Seigneur, Marie
Immaculee, la destructrice des heresies, notre venerable
premier ap6tre, Justin de Jacobis, pour la memoire duquel
ie me cramponne A ces ruines de sa premiere maison, ne
feront-ils rien pour m'aider?... Je me refuse A cette desesperante pens.e. - Mais ces luttes dpuisent par les demarches
du jour, et les craintes, les inquietudes et les reflexions de
la nuit. Car, combien d'insomnies se sont acclimatees sur
la margelle de pierre qui me sert de couche !
Ceci est sur le plateau agameen. Mais au-dessous, a Alitiena, le spectacle est heureusement different. LA-bas, la
lutte est avec la misere, la faim, mais non plus avec le
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schisme, rageant de jalousie. Aussi, que de consolations religieuses a la paroisse d'Alitidna I
Puis, a la nouvelle dglise d'Aiga : Quelle joie, quelle esperance, avant-hier, jeudi, a la benediction du sanctuaire!
Mes escarmouches m'ayant retenu ici, je n'y ai pas assistd.
M. Picard m'a remplace, non sans un grand bonheur, celui
de consacrer lui-meme son ouvrage. C'tait du : Cui onus,
honor ! On me raconte a l'instant meme, qu'il y a eu fete
splendide, foule considdrable. La preuve : On a dt egorger
deux bceufs, deux moutons, un bouc gras...! - A c6t, sont
creuses les fondements d'une construction qui sera pour le
seninaire, mal place pour les santes AAlitiena,- ou bien cc
sera pour nos Sceurs?...
E. COULBEAUX.

MADAGASCAR-SUD
Lettre de M. CASTAN, pritre de la Mission,
a M. MILON, secrdtaire gdndral.
Tultar, le s5 ftvrier 1900.

MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRiEE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec vous!
Nos ceuvres, grace A Dieu, continuent a prosperer ici,
sous la double protection de saint Vincent et de saint Joseph, dont les statues occupent la place d'honneur, a notre
chapelle paroissiale. Ce n'est pas que nous n'aimons pas la
tres sainte Vierge; mais, nous n'avons pas encore pu nous
procurer sa statue, nous comptons sur la chariti de quelque
Ame devote a Marie.
Nos ecoles sont peuplees de petits et petites sakalaves qui
fourmillent dans nos humbles locaux, ddifids depuis an an
et deja trop petits.
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Le Journal ofticiel de la colonie, nous attribue, pour Tulear seulement, pros de trois cents enfants qui frequentent
nos ecoles; pres de deux cents y assistent journellement.
Aussi, est-ce avec un viritable plaisir que nous nous depensons Acette oeuvre qui laisse esperer des fruits serieux. Tout
ce petit monde, apprend avec le catichisme et les prieres en
francais et en malgache, divers cantiques frangais qui sont
executes de la facon la plus satisfaisante. Nous enseignons
la grammaire, l'arithmitique, etc.
La plupart des enfants, puisque l'oeuvre est Ason debut,
ne sont pas encore bien avances; et pour tant de monde
nous ne sommes que trois professeurs : M. Rollero, votre
serviteur, et un catichiste indigene. Vous voyez que l'occupation est loin de nous faire difaut, surtout si vous joignez
a cette belle oeuvre les visites a I'h6pital, qui compte pres de
quarante malades militaires tant europdens qu'indigenes, le
soin de nos nombreuses ouailles d'Europe ou de Bourbon,
et les visites chez les indigenes pour encourager les parents
et attirer les enfants.
Nous ne comptons pas sur nos propres forces et moyens,
mais bien sur le secours d'en haut. Veuillez nous aider du
secours de vos prieres aupr6s des precieux restes de notre
bienheureux Pere et nous faire aider par les Ames pieuses
que vous connaissez.
J. CASTN.
Agriez..., etc.

AMI RIQUE
tTATS-UNIS
NOTRE UNION AVEC LA COMMUNAUTE
DE S.-VINCENT DE PAUL
FETE DU JUBILI

C'est sous ce titre que, dans un recit plein de joie et tout
empreint d'6dification, les Filles de la Chariti d'Emmitsburg, od se trouve la Maison centrale de la province des
Etats-Unis, rendent compte des fetes celebrees &l'occasio
du cinquantieme anniversaire de leur union a la grande
famille de saint Vincent de Paul.
Rien ne pent mieux servir d'introduction au r6cit de ces
fates, est-il dit, que le salut paternel de M. le Superieur g6niral, et nous sommes heureux, de citer la lettre si hautement appreciee qu'il a adressee a cette occasion a notre
province.
( Nous avons publii cette lettre dans le pricedent numero
des Annales, p. 246.)
Plusieurs Soeurs, lien des deux ipoques, sont encore
A la Maison centrale d'Emmitsburg; elles 6taient du
nombre de celles qui firent les premiers voeux de la Communaute, le 25 mars i85o. Ce sont les soeurs Marie-Louise
Caulfield, Lucie May et Anne-Scholastique Mac-Coy.
Une joie particuliere et inexprimable, a rempli leurs cours
en cette circonstance.
Un bruit joyeux et inusit6 se r6pandait done dans notre
paisible solitude, a I'occasion de la fete du glorieux patron
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de 1'Eglise universelle. La statue de saint Joseph placde an
centre de la Communautd, etait gracieusement entourie de
guirlandes. La neige diposee par la tempete rdcente sur le
faite de nos montagnes avait ete poussa des sommets sur
la vallie, oh les rayons du soleil la faisaient resplendir
comme un vdtement eblouissant de blancheur, comme si
c'itait une parure de fiancee pour celibrer ces noces d'or.
L'anniversaire qu'on allait celebrer 6tait une de ces rares
solennitis, une de ces joies et de ces idtes de famille dont
la pensde apres avoir repandu la consolation dans les
maisons des Etats-Unis arrive i travers l'Atlantique au
coeur de la famille & Paris; et de la, les echos sont revenus
vers nous.
Beaucoup de Seurs supirieures furent invitees. La sceur
Merceret, secretaire pour lAmdrique et les seurs Charlotte
et Elise Roman, originaires des Etats-Unis, et qui, depuis
plusieurs annees, resident i la Maison-mere de Paris
avaient, par une dilicate attention des Supirieurs majeurs,
dti ddputees pour assister aux fetes d'Emmitsburg. Ces
trois Socurs arriverent A Saint-Joseph le 3 mars. Elles sont
natives du Midi, les smurs Roman etant nieces du trcs distingud Andre-Bienvenu Roman, deux fois gouverneur de
la Louisiane. Elles retournerent en France trop t6t, pour
nous, au mois de mai, sans avoir visitr le pays natal, tant
leur sejour parmi nous etait entierement ddsintiress ; et
leur souvenir a laisse parmi les Seurs de la province une
grande ddification. Comme souvenir du JubilI elles offrirent, par une gracieuse pensee, un coeur d'oret sa chaine
pour dtre attach6 a la clef de la porte du Tabernacle.
Le samedi, 17 du mois courant, un train spicial amenait
de Baltimore, S. Em. le cardinal Gibbons et sa suite.
Le dimanche, x.8 mars, a sept heures du soir, le programme suivant fut rempli avec perfection par les jeunes
demoiselles de I'Acaddmie.
GaNoes

M CH. TRIOMPHALE, de Gounod.
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CoMPosITIoN LIrrTRAaRE. -

Tribut

a la memoire de la

mere Seton.
CHANT, SOLO. -

La Terre des souvenirs.

COMPOSITION LITTRAIRE.-Tribut au Rev. Louis Deluol.
INTERSMDE. - Physical Culture Exercises.
La JusBnu. - Ode, choeur.
HISTOIRE ILLUSTRAE. - Le passe, le present, l'avenir.
JIRUSALEM. - Poisie de la mere Seton.

La salle etait decoree aux couleurs du jubile, blanc et or,
avec les tentures rouges, pour honorer l'h6te qui venait,
en cette occasion, faisant revivre anotre penseela memoire
de l'archevdque Carrol, S.Em. le cardinal Gibbons, primat
des Etats-Unis. A c6ti de Son Eminence, le reverend clergi,
la Faculti distinguee de Mont-Sainte-Marie, et d'autres
socitis affiliees a l'Academie etaient prisentes. Peut-etre le
charme de la reception fut-il en partie dans la respectueuse
et cordiale simpliciti qui caractrisait la reunion; I'accomplissement du programme eut un complet succes.
II nous est agrdable de citer au moins quelques traits
de la belle etude consacree a rendre hommage a la grande
memoire de Mme Elisabeth Seton.
LE JUBILE. 185o-19oo

I. - Nous cilebrons ce soir le jubile de I'union des
Sceurs de la Charitd d'Emmittsburg avec les Filles de la
Charite, fondies par saint Vincent de Paul en France, union
ardemment desiree ds l'origine de la communautd dans la
vallke.
Ses premieres annales montrent assez quels furent les
efforts de ses saints directeurs pour inspirer a la communauti d'Amerique les vertus et l'esprit de ce grand ap6tre
de la charite. Un coup d'oeil jetd sur le passe confirme la
prddiction que fit un jour a Mme Seton l'minent cardinal
deCheverus, instruit deson projet. C'etaitle 3 avril 1809.
« Que la providence de Dieu est admirable! lui ecrivait-il.
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Je vois deji de nombreux chcrurs de vierges vous suivre
au pied de 'autel, votre sainte compagnie se disperser dans
les differentes parties des Etats-Unis, repandre panout It
bonne odeur de Jesus-Christ, enseigner toutes par leur vie
angdlique et leurs pieuses instructions A servir Dieu avec
un coeur pur et saint. Je ne doute point, ma chere et vendrable soaur, que Celui qui a commence cette oeuvre ne la
mene A sa perfection. a
Des lors, il me parait bien convenable, Ai occasion de
ce cinquantenaire, de donner un court aperju de rhistoire
de la venerable fondatrice des Sceurs de la Charite aux
Itats-Unis. De Ia jaillira le voeu que cette bonne aouvre
croisse et persevere jusqu'a ce que les flots du temps viennent se briser sur les rivages de I'eternit.
II. - Elisabeth-Anne Bayley, fondatrice des Sceurs de
Charit aux Etats-Unis, naquit ANew-York le 28 aott 1774,
deux ans environ avant la declaration de 1'lndependance
americaine. Ses parents, protestants de religion, Americains
de naissance, appartenaient a la haute classe de la socidei.
Elisabeth etait A peine Agee de trois ans, que la mort lui
ravissait sa bonne mere; son pere, le docteur Richard
Bayley, homme d'une grande probitd, d'une brillante education et d'une rare bienveillance, fut pour elle un guide
sage et tendre, dont la paternelle sollicitude lui procura
une parfaiteeducation completement en rapportavecson rang
dans la societ6. D'un naturel doux et ardent i la fois, dou&e
de talents superieurs, Mlle Bayley tira le plus grand pro6t
de ces pricieux avantages. A l'exemple de ceux qui rentouraient,•ele s'attacha i PEglise (episcopale) protestante, dans
laquelle lle avait it baptisee; mais jamais la fausse pidti,
ni les prejugds, ne trouv&rent acces dans ce noble coeur.
A i'Lge de vingt ans elle 6pousa M. Guillaume Seton,
honorable negociant de New-York; mais la mort 1enleva
quelques anaies apres, le 27 d6cembre I8o3, dans un voyage
qu'il fit, avec sa famille, en Ialic, pour sa sant6, que des

395 -

-

- '--

ILISABETH-ANNE

BAYLEY (M

s

* Szrow)

1774-1831

rever de fortune avaieat fortement altirde. Elisabeth restar veave avec ciaq enfans a bes
b
ge, e( presque abndonase dams an pays dtranger.
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Au temps de cette cruelle separation, Mme Seton trouva
dans la famille des Filicchi, A Livourne, des amis genereux et devouds qui I'accueillirent avec sympathie. Par
leurs discrites et affectueuses attentions, ils prdparerent la
conversion d'Elisabeth Seton, qui abandonna 'Eglise
episcopalienne protestante en 18o5, pour entrer dans
1'Eglise catholique. Elle le meritait, car sa priere a Dieu
etait celle-ci : * Seigneur, si je suis dans le droit chemin,
faites-moi la grace d'y persievrer; mais si je suis dans
'erreur, ah 1clairez mon intelligence, pour que j'entre
dans la voie veritable! *
Devenue catholique, son ztIe s'accrut encore, et durant
son sejour a Baltimore, sous la conduite du venere M. Du
Bourg, qui etait venu de France, et qui appela, en 1816,
les pritres de la Mission aux Etats-Unis, elle dirigea une
societ6 de dames. C'etait 'essai de la communaute des
Sceurs de Chariti, qu'elle fonda AEmmittsburg, A quelques
milles de Baltimore, sous le nom de Communauti de SaintJoseph (1809). Le respectable M. Du Bois (Jean), pretre
franqais, ne A Paris, et qui desservait le village d'Emmittsburg, fut pour la nouvelle famille religieuse un guide
eclair6 et devoue.
Les maisons allaient augmentant graduellement en nombre, et le voeu ardent de Mme Seton dtait de s'unir a la
famille de saint Vincent de Paul. Ce voeu, qui fut sur le
point de se rdaliser en 18 so, dchoua d'abord par un concours
de circonstances imprivues. Et, le 4 juin 1821, la courageuse servante de Dieu rendit son Ame. c Quand vous arriverez comme moi a votre derniere heure, dit-elle alors
aux Soeurs qui lentouraient, vous comprendrez quel bonheur c'est d'etre enfant de 'IEglise. a Et elle alla recevoir
sa recompense.
Sous la direction du sage M. Deluol la communaute
grandit; et, le 5 aolt 1849, il rebut officiellement ravis que
la demande touchant l'union a la grande famille de saint
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Vincent de Paul itait accueillie; il en informa toutes les
Soeurs par une circulaire, et, le 25 mars 185o, furent realiss les disirs qu'avait conqus Mme Seton. Du haut du

MFONDATRICZ

ELISABETH SETON
DE

LA

COMMUNAUTi

1 ExMITSBURG,

DE

S.-JOSEPH

Md.

ciel, elle s'associait certainement a la joie de sa famille de
la terre.
III. - A ce trop court resume de PItude lue &la seance
de 1'Academie, nous ajouterons ceci :
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Un jour viendra peut-etre oth lEglise consacrera de soa
autoriti la vendration avec laquelle ceux qui Pont connoe
ont rendu hommage aux iminentes verusde la pieuse seavante de Dieu, dans le diocese de Baltimore et dans sa famille religieuse. Espirons-le.

La seance de PAcadimie se termina par des projections
lumineuses, qui firent passer devant I'assemblee, avec beaucoup de veritd, rhistoire de la Communautd depuis sa fondation ( 8o9) jusqu'au temps actuel. Parmi les vues se
trouvaient les portraits d'Elisabeth-Anne Bayley, plus tard,
Mme Seton; du chevalier Antonio Filicchi, de Samuel
Cooper, le bienfaiteur de la femme remarquable, si bien
identifide avec Phistoire catholique du Maryland; puis de
ces prilats et de ces pretres eminents, qui furent les instruments principaux des desseins de la Providence sur les
Sceurs de Chariti aux Etats-Unis d'Amdrique : Mgr Du
Bourg, MM. Dubois, Brute et Deluol.
Nous avons sous les yeux la liste des vingt-huit tableaux
qui se succederent devant rassistance charmse : il y avait
le P. Etienne, Ies Saperieurs georaux de la Congregation,
la Maison-mere de la rue da Bac, h Paris, la chapelle de
la meme Maison-mere.
Quand passa I'image du cardinal Gibbons, qui presidait
la cirimonie, elle fut accueillie par de chaleureux applaudissements.
La dernikre vue - une douce vision, si 'on veut fut celle de saint Vincent prdsentant les Saeurs NotreSeigneur au ciel.
LE JOUR DE LA FPTE

Comme un deluge de rayons dords, la lumiere electrique
inondait la chapelle; on ect dit le soleil a son midi, quand
la procession solennelle des pr&tres entra a la chapelle. Les
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qu'ils avaient d'etre les pages de Son Eminence. Sur son
tr6ne, brille la Vierge Immacul6e de la Medaille miraculeuse; des nuages qui 1'environnent resplendissant d'azur
et de blancheur jaillissaient des rayons de gloire. Ellemime, au milieu de cette splendeur, apparaissait comme
I'arc-en-ciel gage de promesses pour nous dans ravenir,
comme elle avait eit notre sauvegarde dans le passe. L'eclat
des candelabres faisait tout resplendir; lencens et le parfum
qui s'ichappait des fleurs exquises, les premieres du printemps, embaumaient la maison de Dieu.
Assistaient A la ciremonie, dans le sanctuaire: MM. Lennon, C. M.; Juge, C. M.; Moore, C. M.; M. Moore reprdsentait M. Jacques Mac Gill, C. M., de Germantown,
Visiteur de la province orientale de la Mission.
Des filicitations furent recues de la Visitatrice de la province anglaise.
La trAs honoree m6re Kieffer avec son coeur maternel
annonqa que le jour de la fete une messe serait offerte A
Paris dans la chapelle de 'Apparition ot un cierge brilerait tout le jour comme un symbole de ses sentiments en
cette occasion.
M. Jacques Mac Gill, avec sa courtoisie accoutumie et sa
bonte toute paternelle, envoya un tilWgramme pour transmettre A la Communautd ses plus excellents voeux. Un
cablogramme de Rome devait apporter la joyeuse nouvelle
d'une faveur exceptionnelle et tout inattendue : la bin6diction apostolique sollicitie par la tres honorde mere
Kieffer et accord6e par Leon XIII & la province d'Amirique.
A ioffice pontifical cilbrd par S. Em. le cardinal
Gibbons, M. Magnien, de la Communautd de Saint-Sulpice, supirieur du Siminaire Sainte-Marie, A Baltimore,
remplissait les fonctions de pratre assistant; MM. O'Hara,
president du college Sainte-Marie, et Sullivan, C. M., su-
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pirieur du siminaire Saint-Jean, A Brooklyn, faisaient loffice de diacres d'honneur; les diacres et sous-diacres etaient
MM. J. Thierney et J. Flynn; MM. J. Hesson et J. Durcan dirigeaient les ciremonies.
Nous sommes heureux de pouvoir donner le texte da
discours prononce par M. Mac Hale, C. M., a la messe
pontificale.
a Et les ossements des prophktes fleuriront dans leur tombeau. a
ECCLI., XLX, 12.

a Pendant que les principaux promoteurs de lunion
dont nous cel6brons aujourd'hui la memoire disparaissaient,
leurs successeurs demeurent - successeurs qui representent
de glorieuses traditions et des oeuvres splendides. Notre
cardinal primat appartient a cette Rome eternelle, source
intarissable de la vie spirituelle; dans sa personne et dans
sa charge s'incarnent les plus pures traditions du premier
siege episcopal d'Amerique, aupres duquel cette Societe a
pris naissance. Dans le successeur du saint M. Du Bourg,
le premier, et du zedl M. Deluol, le dernier superieur de
Saint-Joseph, brille cet esprit sacerdotal dont itaient animes
ceux qui furent comme les guides et les anges dirigeant les
pas de la Fille de la Charite.
* a Le Mont-Sainte-Marie, dans sa jeunesse renaissante
et dans sa splendeur qui ne diminue point, demeure;
appuyd sur ses fondements solides, ii veille amoureusement sur la vallie de Saint-Joseph. Son paternel prdsident
n'oublie pas les habitants actuels de cette vaste demeure;
il se souvient de la sollicitude donnie par ses pridicesseurs
quand cette famille 6tait encore au berceau. Le present se
rattache au passd par les liens durables d'une sympathie spirituelle.
SAucun fait n'est isold. Et, en veritd, aucun ivenement
ne peut etre completement compris sans que l'on considere
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jes causes qui l'ont enfantd. Aujourd'hui est le fils d'hier.
Les forces concentrees avec intensit6 sur un seul point
itendent au loin pen a pen leur action; les agitations de
POcean se propagent a travers chaque mer et vont mourir
au loin sur le dernier des rivages.
a Le fait fMcoad dans la vie de cette Communaut6, fait
que nous rappelons aujourd'hui avec une si grande joie et
une si grande solennit6, exige, pour que nous en donnions une appr6ciation exacte, au moins quelque aperqu
historique. Ce fait est appelk dans le langage de SaintJoseph, Notre union avec la France; union consommee
depuis cinquante ans; union ficonde en bdnddictions
innombrables par l'exercice d'une sincere charitd, et par le
ddveloppement et Pexpansion merveilleuse de cette petite
et tendre plante qui avait germd sur le sol vierge de lEglise
d'Amirique, prot:gid par la main du premier dvdque
amdricain. L'esprit de la Rdvolution s'dtait alors rdpandu
sur I'Europe. Le vieil ordre de choses disparaissait, et
un ordre nouveau sortait du chaos des opinions qui fermentaient et bouillonnaient dans les annies de la fin du
dernier siecle. La royautd chancela, puis croula avec le
terrible fracas qui accompagnait sa ruine. Les flammes,
riunies dans le volcan au sein duquel pendant des anndes
avaient retenti des bruits de mauvaise augure, enfin trouverent une issue; avec elles furent vomies an dehors des
vapeurs empoisonndes et des torrents de feu qui entrainerent et ensevelirent des institutions ayant eu la durie des
siecles. La France surtout fut le theatre de cette terrible ct
sauvage r6volution. Mame l'Eglise sembla chanceler sur
ses fondements dans ce beau pays odelle avait fleuri comme
le palmier.
* Mais I'~glise de France, mame pendant qu'elle se tenait
comme une autre Niobd toute en larmes, n'oublia jamais
son esprit apostolique, cet esprit qui a toujours dtd I'apanage et la gloire, de cette fille ainee de Flglise. Divisie
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en deux parties, la France donna encore ses fils i une
jeune nation qui, de l'autre c6ti de l'Atlatique, luttait
pour son existence : et, ainsi, grace a cette assistance
spirituelle, 'Eglise amiricaine, recemment etablie, recevait
ce cachet particulier de devouement et d'hroisme qui
caractirisa son expansion et son diveloppement jusqu'i
nos jours.
a Parmi les hommes que la France ensanglant6e envoya
sur ces rivages, ii n'en est pas, depuis un sikcle, qui aient
laisse une plus profonde impression sur notre vie ecclesiastique que les fils de cet ami de saint Vincent de Paul, e
venerable Jean-Jacques Olier.
s Les pretres de Saint-Sulpicevinrent, sans apporteravec
eux ni les biens de la terre, ni les usages du monde. Its
apportrent des intelligences eclairies par F'tude, des
coeurs embrases par le zele et des mains pretes au labeur
sur cc sol vierge de l'Amirique pour lui donner la ferilite de la vigne du Christ. II y avait des giants en ces joursla; et, Dieu soit loui, leur race n'est pas encore eteinte.
t Ainsi se creait 'union entre rEglise amiricaine et La
France, quand naissait le premier diocese ambricain;
ainsi, 1' union avec la France ,, celle que nous ceilbrons
aujourd'hui, avait deja commence avant que la Commanaute qui depuis s'est repandue dans le pays, eftt pris one
organisation stable, ou meme, une forme quelconque. Car
I'homme qu'Elisabeth Seton, cette nouvelle convertie,
choisit pour son pere spirituel et son guide itait un
pr&re franCais, homme iminent, membre de la Soci&t6 de
Saint-Sulpice.
Sa rencontre avec lui fut un de ces 6vinements provideaS
tiels qui, si je puis m'exprimer ainsi, donn&rent Asa vie soa
tour et sa vraie direction. Ce fut, pour employer une expression bien connue aujourd'hui, le moment psychologique,
celui oh cette veuve, jeune encore et d6sol6e, avw
es cinq enfants en bas Age, se trouva dans Idglise
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de Saint-Pierre, A New-York, un matin ou le P. De
Bourg y disait la messe, et ot elle reuut de ses mains Ie
pain des Anges.
a Nous pouvons sdrement regarder comme un fait significatif que le mysterium fidei, le mystere de foi, le sacrement
d'amour, I'expression la plus grande de I'infinie chariti,
fut le moyen direct de la rencontre de ces deux imes,
toutes deux briflantes du zlie, de l'honneur de leur Maitre,
d'amour pour la vie cachee et du disir d'dtendre le regne
du Christ dans tous les coeurs. A la fraction du pain,
rhomme de Dieu se revila comme I'Homme-Dieu autrefois
aux disciples d'Emmaus. L'Ame de la neophyte, tris sensible d6ja aux impressions religieuses, ii, A la table du
Seigneur, vit laureole de la saintetd rayonner an front du
saint pr4tre.
" D'autre part, le P. Du Bourg ne manqua pas d'observer
l'attitude de la pieuse communiante. Ainsi, ces deux ames
choisies semblaient sentir le magnetisme spirituel rune de
rautre. C'est pourquoi, le P. Du Bourg n'eprouva aucune
surprise quand Mme Seton vint le trouver. Leur courte
entrevue an presbytere de Saint-Pierre semblait etre une
consequence naturelle de leur silencieuse rencontre an
divin banquet.
* Pas Apas, Elisabeth Seton fut conduite par la main de
la Providence. Appelee a Baltimore par le P. Du Bourg, elle
se chargea d'une icole de jeunes filles attachee A la chapelle
du Corpus Christi, la chapelle du college Sainte-Marie.
Mais il n'entrait pas dans les vues de la Providence que
Mme Seton exerqAt le r61e d'institutrice, quelque noble
que pQt &trecette profession. Sa veritable vocation se developpa par degris.
SII y a une partie du troupeau du Christ qui possede un
charme tout special pour ses saints, pour ses imitateurs
remplis de son esprit, qui peuvent dire avec I'ap6tre: a J'ai
a Iesprit du Christ ». Ce n'est pas, humainement parlant,
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une partie attrayante; non, elle repousse, et le monde la
miprise.
a L'amour du pauvre et du souffrant est une des plus
belles marques d'une ame christianisdepar un zele vraiment
divin. 4 Les pauvres sont ivangelisis a: c'est IA, on peut le
dire, la tonique du christianisme, et Notre-Seigneur luimmem donna cette note comme signe qu'il etait vraiment
le Messie. Toutes les fois que Pesprit de Dieu souffle avec
abondance sur une ame, ii engendre dans cette ame l'amour
des pauvres et des petits du troupeau; il la pinetre de disintiressement, de divouement, de bienveillance; il l'6ltve
une atmosphere rarefide et plus pure de ddvotion; il Pinstruit dans l'esprit de la Croix.
a La charite du Christ poussait doucement Elisabeth Seton, et elle rdpondait avec un coeur joyeux A toutes les impulsions qu'elle ressentait. Elle ne midita point de vastes
projets de riforme, et ne rdva pas de plans de riorganisation sociale. Elle fit ce que sa main trouva a faire, et elle le
fit avec toutes ses forces. Elle se laissa conduire, et elle
chercha une direction chez ceux que la Providence avait
choisis pour la lui donner. Elle ne fut pas dCque. La meme
Providence qui lavait amenee deja aupres du P. Du Bourg,
continua A lui marquer le chemin pour arriver au but.
a Ressentant au dedans d'elle-meme l'aiguillon de la
charite qui ose tout, elle se dit, sous Paction d'une etrange
privision, que si M. Cooper, qui se prdparait au sacerdoce,
et qu'elle avait vu A la sainte table le meme matin, fournissait les ressources, elle se consacrerait avec joie au soin
des enfants pauvres, quelle que fft leur misere. Par une
singuliere coincidence, les pensees de M. Cooper, ce matinii, etaient, elles aussi, tourndes vers les enfants pauvres
auxquels il se sentait vivement pousse a donner sa fortune; il se demandait, comme ii le dit au P. Du Bourg, si
Mme Seton accepterait cette donation et entreprendrait de
servir les petits nCcessiteux du Christ.
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a Avec la prudence qui le caracterisait, le saint directeur
auquel tous deux avaient communique leurs inspirations
conseilla un mois de reflexion, les invitant, ce laps de
temps ecoule, A lui faire connaitre les resultats de leurs
pensees.
n Sans aucune entente prialable ni ichange de pensies
sur ce sujet, tous deux furent affermis dans leur dessein.
Assurement le doigt de Dieu 6tait IA.
( Alors s'eleva la question de lendroit ot ron dtablirait
linstitut. Ne semble-t-il pas etrange qu'une ville comme
Baltimore, oit les enfants pouvaient etre rassemblis, ne fut
pas choisie pour former le noyau de linstitution, et qu'on
songeAt a Emmitsburg?
i Le P. Du Bourg n'en avait pas la pensee; et l'archevaque Carrol lui-meme s'y opposa fortement d'abord; mais
M. Cooper, sans leur resister formellement, persista neanmoins, et, finalement, tous s'en rapporterent A son choix.
a L'ceuvre si extraordinairement projet6e commenja sans
dilai. Sur Favis de M. Cooper le terrain actuel fut achetd,
et Mme Seton, avec quelques compagnes, prit possession de
la petite maison de pierre, ot elles vicurent, prierent, travaill6rent et instruisirent les enfants pauvres du voisinage.
Le jour de la fete du Saint Sacrement, en 18o9, la petite
communaut6 apparaissait pour la premiere fois A un office
public en un habit religieux. Le to aodt, le P. Du Bois dit
la premiere messe a l'Pglise Saint-Joseph; et le mdme jour
il ouvrit la premiere retraite des Sceurs. Sans doute le sceau
de r'glise fut imprimee sur cette oeuvre; car le premier
archeveque de Baltimore l'avait bdnite et approuvee.
• Le silence pastoral de la vallee fut enfin rompu par
les doux murmures de la priere et de la louange, et le Seigneur vint demeurer corporellement en ce lieu et y regner
dans l'humble splendeur du Sacrement. Les collines s'inclinerent devant leur Createur ; les ruisseaux argentis a
mesure qu'ils coulaient en murmurant ou qu'ils bondis-
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saiem dans leur course rapide, disaient leurs hymnes; et
les chants des oiseaux prirent de nouvelles notes de jois,
pendant que 1'encens des coeurs enflammes par la charxi
montait devant la tente que le Seigneur avait dressee dans
la solitude.
a Ces commencements etaient, humainement parlant,
assex faibles et imparfaits; le berceau etait obscur, cach6 au
milieu des collines de Maryland,loin des grandes routesdu
commerce et des assemblies remuantes des bommes. La
grande ville semblait offrir les meilleures opportunitis poor
'exercice de cette forme spiciale de charit6 que Mme Seton
miditait; mais la prudence tout humainene montre jamais
comment une oeuvre de Dieu doit tre conduite. L'Esprit
souffle 1a oil il vent.
* Le grand Ap6tre enonce de cette manire une rgle
d'economie divine : a Je ditruirai la sagesse des sages et js
a rejetterai la science des savants. * Que sont devenus lk
sages? Que sont devenus les docteurs de la loi? Que sat
devenus les esprits curieux de ce si6cle? Dieu n'a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse de ce monde? Considdrei

mtes frres, qui sont ceux d'entre vous qui ont &teappelds;
il y en a pen de sages selon la chair, pea de puissants, pea
de nobles. Mais, Dieu a choisi les moins sages selon le
monde, pour confondre les sages; et il a choisi les faible
selon le monde pour confondre les puissants; et il a choiui

les pims vils et les plus miprisables selon le monde, et ce
qui n'dtait rien pour detruire ce qui est, afin que nul honme
ne se glorific devant lui. * (I Cor.,I.) Personne ne peut apprcier A sa juste valeur la loi de la Providence si cc n't
ceux qui vivent de Ia foi, ceux dont la vision mentale at

illuminie par one luminre spdciale, ceux qui ont appfif
bt folie de la Croix. Et cene loi ne fut pas une leatremort
poor ceux qui commenctaent la petite communam t dan ia

vallde de Saint-Joseph.
* Et maineaant n nouveau chapire s'oovre dans this-
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toire de Saint-Joseph. Les saints prtres,qui jusqu'A present
avaient guidd les destinees de la petite Societ, etaient des
hommes qui avaient bu dans les traditions de la Charitd,
presenties par saint Vincent de Paul et fidelement gard6es
par ses enfants spirituels. Ces prdtres avaient vu la ruine
de presque tout ce qu'il y avait de plus sacri dans leur belle
France, mais ils savaient bien que la plus grande a inondation ne pouvait dteindre le feu sacre u que le zeie de ce
grand ap6tre de la Charitd avait tenu allum6 et rdpandu
jusqu'aux extrimites de la terre. 11 itait de la nature de ce
feu de s'etendre. II ne pouvait pas rester sans activite.
Comme 1'Evangile dont il est FAme, il fat apportd par des
hommes fideles et par de pieuses femmes, i travers la bonne
et la mauvaise fortune, prech6 i propos et, s'il le faut, hors
de propos, comme parle PAp6tre, parout of il y avait des
rachetis du Christ A aider. Toute grande euvre entreprise
dans I'Eglise, revt dans une certaine mesure, le caractere
d'universalith. La viritd est essentiellement catholique et
s'adapte A tous les temps, I toutes les races et A toutes les
conditions.
" La charite est la v6rith en action, la v6rit6 vivant dans
le cour des hommes, illuminant leur horizon, et lesexcitant
toujours a des actes de devouement pour Dieu et pour les
hommes.
SCette catholiciti et cette expansion divine sont peuttre le caractere le plus saillant des cauvres de saint Vincent
de Paul. Nous pouvons redire ce qui a deji ett dit par on
ivdque francais, que saint Vincent de Paul a crd6 une
t Somme ) magnifique de charitd, une synth6se splendide
d'euvres charitables, qui embrasse tout dans sa contexture,
qui renferme dans son plan chaque phase de la misdre homaine. Non pas qu'il conqat tout d'abord les prodigieuses
wroportions que son ouvre devait prendre. II rdsolvait les
problemes a mesure qu'ils s'3levaient. Fallait-il ds lors
s'donner que ces saints prWtres frangais, comptriom s de
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saint Vincent de Paul, cherchassent a greffer la tendre
plante de saint Joseph sur l'arbre grandiose et ficond plant6
d'abord sur le sol de la France par Iap6tre de la chariti.
Ils virent clairement que 1'expansion et le diveloppement de
leur oeuvre recevraient une nouvelle impulsion par l'union;
que la Sociiti des Soeurs se pientrerait par l• des traditions
vivantes, et participerait aux grandes oeuvres des Filles de
la Chariti de Saint-Vincent de Paul.
a En consequence, le reverend evdque Flaget, de Bardstown, dans le Kentucky, alors sur le point de partir pour
visiter 'Europe, entreprit de negocier l'union de cette nouvelle fondation avec les Soeurs francaises. II fut assez heureux pour obtenir le consentement du Supdrieur gienral,
qui delegua sans retard trois Soeurs A Emmitsburg pour y
instruire la communauti des habitudes et de Pesprit des
Filles de la Charitd. Mais le Gouvernement franqais fit
opposition et defendit aux Soeurs qui dtaient ddeja
Bordeaux de quitter la France. Mgr Flaget revint sans les
Soeurs, mais il apportait un exemplaire de leurs Regles, et
il itait accompagni d'un jeune clerc, Simon-Gabriel Brute,
qui plus tard fut leur eloquent interprete.
a En 181 , le P. Du Bois devint Supdrieur des Sceurs
de Saint-Joseph, charge qu'il remplit durant quinze ans. II
traduisit les Regles et les donna A sa communautd.
a En viritd, il ne m'apparient pas d'interpriter les desseins de la Providence; neanmoins, on me permettra de
faire une remarque sur Pinsucces eprouv6 lors du projet
d'union de la petite communaute avec la France, en i8to,
une annde apres la fondation de Saint-Joseph.
a C'a toujours itd la politique de r'glise- une politique
dirigde par Dieu, Amon avis - de s'adapter aux temps et
aux circonstances, aux races et aux nations. Pour elle,
Grec et Barbare, captif et homme libre, sont un en JisusChrist; mais ellees prend et les forme, non en ddtruisant
le caractere qui les distingue, mais en le surnaturalisant.
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a Elle rencontre le Grec intelligent, de mceurs raffindes,
dans les jardins de 1'Academie, sous le ciel brillant d'Athenes, et par la beaute de sa doctrine elle I'amene amoureusement a la foi. Elle va chez le puissant Romain, sur le
Capitole, et lui explique la vraie source et le vrai sens de
la loi. Elle aborde le Hun farouche et le Goth A peine sortis
de leur vie sauvage, et elle leur enseigne la libern, I'affranchissement par lequel le Christ rend les hommes libres.
SII y a toujours dans son enseignement l'unit6 et la
permanence de la vdritd, mais ii y entre aussi une variet6
infinie d'expression. Un morceau de musique joue sur differents instruments est toujours le mime morceau; la valeur
relative des notes est toujours la meme, mais leur expression varie. C'est la le secret de la beautd : unite dans la
variet, varietd dans Iunitd. Aux yeux de la foi, la beaute
de la vie surnaturelle de 'Eglise se manifeste dans la grande
varietd de son expression.
g Mdme dans ces premiers jours de PEglise amdricaine,
commencait a exister un esprit amiricain, une expression
americaine de la veritd immuable. Le premier eveque americain en est un type splendi"d. 11 itait catholique et romain jusqu'au fond de Fame, mais ii n'itait pas moins un
reprdsentant typique d'une nouvelle nation qui sortait de
son berceau. II etait peut-etre alors avantageux, dans les
desseins de la Providence, que le petit oiseau de SaintJoseph essayit pour un moment ses ailes, et eprouvAt leur
force. I1prit son essor et prospera, et se fortifia; de sorte
que quand la mere de la petite Communauti fut appelde a
sa recompense, en 18a•, a Pl'ge de quarante-sept ans seulement, la nouvelle famille avait djik prouvd ses droits a
1'existence.
a Par les Regles de saint Vincent, l'esprit de ce grand
saint catholique penetra dans la communaute naissante et
lui donna la soliditd et la consistance; en meme temps sa
situation et son entourage lui imprimauncaractere national.
27
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a Quarante annies s'ecoulrent depuis la premiere tentative d'union avec la Communauti de France, jusqu'au
jour ot le successeur de saint Vincent de Paul accueillit
dans sa famille les filles spirituelles de Mme Seton. Le pOre
Etienne, avec la prudence de son bienheureux Pre, se hata
lentement. II attendit la Providence. La Providence parla
de nouveau par le successeur des Du Bourg, des David, des
Du Bois, par la voix de la hidrarchie ambricaine, ayant a
sa tete Parcheveque Eccleston de Baltimore. Le pere Deluol,
le vindrable Supirieur des Saeurs americaines, rdussit enfin
a effectuer l'union que le P. Du Bourg s'etait efforc6 de
procurer, quarante ans auparavant.
(c Le temps etait favorable. Le venerable Superieur n'aspirait pas a dilaisser son fardeau, car il avait pour ses
filles spirituelles un amour de p6re; mais il aspirait a les
voir unies a la Societe de Saint-Vincent de Paul repandue
dans le monde entier.
a Apres que tous les preliminaires necessaires furent termines, l'union formelle avec la France fut enfin accomplie,
et le 25 mars x85o, les Sceurs attachies a la maison de
Saint-Joseph firent leur vceu d'obeissance au successeur de
saint Vincent de Paul, fondateur des Filles de la Charite.
a La Regle du Saint n'6tait pas nouvelle pour les Saeurs
de Saint-Joseph : elles l'avaient observie pendant quarante
ans, et c'est le caractere de cette Regle de s'accommoder A
toutes les conditions et a toutes les circonstances. Saint
Vincent itait un saint de bon sens. Sa communaut6 porte
'empreinte de son bon sens surnaturel et de la prudence
qui caractirisa toutes les ceuvres de l'ap6tre de la chariti.
L'union en consequence fut une transition facile. L'esprit
de saint Vincent avait ddej pdn6tre dans Saint-Joseph; carles
zilds superieurs sulpiciens n'avaient rien 6pargn6 pour
l'inspirer.
Les filles de la mere Seton furent ds lors incorporees a
cette Societe, qui avait dti formee, faconnde et organisee
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par un pieux et humble pretre, vers le milieu du dix-septieme siecle; societi qui etait la premiere de son espece
et qui s'etait montrie digne de saint Vincent, digne de
l'humanitd souffrante qu'elle sert, digne de l'glise d'ou lui
viennent la vie et la force. Le monde est sa demeure; elle
se recommande a l'humaniti partout, parce qu'elle sert
l'humaniti.
£
Les Soeurs de Charite vivent, prient, travaillent et
souffrent en Chine et dans les iles de la mer ; dans la terre
des adorateurs du feu; sur le sol des Pharaons, au
milieu des paiens, des mahomitans et des juifs, au milieu
d'une civilisation encore attardie dans Pobscurit6 de la
fable, aussi bien qu'au milieu de ceux qui sont les heritiers de la science de tous les siecles.
a Une regle, une maniere de vivre qui, sans se changer,
sans se modifier, s'adapte si facilement aux conditions du
temps qui varie toujours, au pays, A la societe, n'est pas
purement humaine. Elle possede la grande universalite de
PEvangile. C'est le message du Christ a lhumanite qui
souffre, surtout de nos jours. Nous n'avons qu'a regarder
autour de nous pour voir les preuves de ses travaux dans
cette libre Amerique. Ici, du moins, elle n'est pas entravie. Ici, elle a un espace ouvert et vaste, un champ
etendu pour remplir sa mission. Et les hommes s'inclinent
devant l'esprit du Christ manifestd dans les fonctions de la
Soeur de Charite, mime les hommes pour qui la religion
est un mythe, et le catholicisme une croyance vieillie. Le
service ddvoud de la Soeur dont la vie est moulee sur celle
du divin Crucifi6 est un argument plus puissant pour la
verit6 de la religion qu'elle professe et qui est exprim.e
dans sa vie, que les raisonnements les plus serris des
thdologiens.
« L'esprit de la mere Seton est lesprit de saint Vincent
de Paul, qui est Pesprit de la Croix. S'il est vrai, comme
cela doit dtre, que la soliditd d'une entreprise est propor-
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tionnie i la somme de veritd, d'immolation et de devouement places dans ses fondements, alors votre Socitid est
solide comme les collines eternelles; car elle repose sur la
foi, et la chariti du Christ en est la vie.
a L'UNIoN qui, depuis cinquante ans, a dtd si riche en
benddictions, sera pour vous, mes chores Sceurs, un gage
de duree, une force au milieu des vicissitudes, une source
abondante de vie et d'accroissement plus vigoureux, i
mesure que le temps s'dcoule. Etablies ici, pres du siege primatial d'Amerique, au centre de la vie ecclesiastique de la
contree, jouissant de I'affection, de la faveur et des binedictions du cardinal primat, vous accomplirez votre mission avec grand succes, pour la cause de l'humanite qui
souffre, pour le bien de ce cher pays, au nom de cette charite qui a ne meurt point v.

Au moment oa l'office pontifical se terminait, arrivait le
cablogramme dont nous avons parle, pricieuse et inattendue faveur. Le Cardinal Gibbons en donne lecture lui-meme
du haut du sanctuaire. II etait ainsi conqu:
. Rome, le 19 mars 90goo.

t A LA SaEUR MARIE-ANNE (Visitatrice).
c Le Souverain Pontife accorde i la province des EtatsUnis, a l'occasion du cinquanti6me anniversaire de
PUnion, la benediction apostolique sollicitee par la mere
Marie Kieffer. *
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BRESIL
Lettre de M. JEAN MIRALDA, pretre de la Mission,

a M. A. FIAT, Superieur gineral.
Porto-Alegre, fevrier 900oo.
MONSIEUR ET TRES HONhOR

PERE,

Votre binddiction, s'il vous plait !
J'ai le bonheur de vous informer que le 9 de ce mois
nous arrivames heureusement A Porto-Alegre de Rio-Grande
do Sul au Brisil.
Cet etablissement ayant 6t6 acceptd, avec votre autorisation, par la province d'Espagne, cinq pretres et deux freres,
ddsignis par M. le Visiteur de Madrid pour.diriger ce seminaire, partirent de Cadix le 7 janvier, et apres un heureux
voyage, nous arrivames a Montevideo le 25 du mEme mois.
Nos confreres nous firent un accueil vraiment fraternel,
et, tous reunis, nous celibrames la fete traditionnelle de la
Conversion de saint Paul. Onze jours dura notre bonheur
au milieu de nos confreres franqais, qui, A lenvi, nous
comblerent d'attentions de toute sorte. Nous serons toujours reconnaissants pour tant de bontd.
De Montevideo nous nous rendimes A Porto-Alegre oi
Mgr Claude Goncalves, evdque du diocese et notre confrere,
nous requt a bras ouverts. It est tres content de notre arrivee, et nous aussi d'etre sous sa protection. Plaise a Dieu
que, malgre la difficulti de notre entreprise, nous puissions
correspondre a ses disirs et a ses espirances dans la direction de ce seminaire.
II vous supplie de nous recommander a Dieu dans vos
pridres, afin que nous puissions obtenir les graces n6cessaires pour accomplir notre mission.
Avec cette confiance, je suis, dans les Sacres Cceurs de
Jesus et de Marie, votre fils humble et d6voue.
Jean MIRALDA.

OCIANIE
ILES PHILIPPINES
A la date du 11 mars g1oo, M. Orriols a ecrit & M. le Supirieur
general les nouvelles suivantes:
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Le 27 janvier 1900, je suis all A Jaro pour faire la visite.
Comme le seminaire est fermi, sans espirance de pouvoir
le rouvrir, je voulais ramener les confreres avec moi; mais
Mgr l'6veque a desiri les garder pour qu'ils s'occupent du '
peuple, le clerg6 manquant. Je suis alle ensuite A CUbu.
Les confreres sont tres bien avec M. le proviseur et le clergd
du diocese. Les Soeurs sont tres estimies des Americains
et des Philippins. Elles travaillent beaucoup. Je suis venu
ici le 19 fdvrier. Peu de jours aprbs mon arrivie, on a ouvert a Cavite un h6pital et une dcole pour les filles. 11 n'y
a que cinq Sceurs.
A Manille, rien de nouveau; les Sceurs ont les mimes
dtablissements qu'auparavant, exceptd l'h6pital de la marine. Nous etions en peine des confreres de Nueva-Caceres,
dont nous n'avions pas eu des nouvelles certaines depuis
le 28 novembre 1899.
Avant-hier sont arrives ici MM. Torres et Angulo, et
la Supirieure avec deux Sceurs. Is n6us ont apportd des
lettres de M. Santandren. Tandis que les autres religieux
ont iti maltraitis, eux n'ont eu A souffrir ni des Americains, ni des Philippins. Grande a et6 notre joie. Nous devons cela A la protection de Notre-Seigneur et de la Vierge
Immaculde.
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DOCUMENTS
I. -

LE BREF DE BEATIFICATION DU VEN. FRANCOIS CLET
(Voyez ci-dessus, page 334.)
II. -

LA MESSE DU BIENHEUREUX FRANCOIS CLET
MARTYR
IN FESTO BEATI FRANCISCI CLET, MARTYRIS

MissA In virtute, de Communi unius Mart. non Pont
prater Orationes sequ.
ORATIO. -

Deus qui Beatum Franciscum, post diuturnos

pro salute animarum labores, martyrii gloria decorasti :
concede propitius; ut ejus intercessione et exemplo tibi
fideliter servientes aeterna praemia consequamur. Per Dominum.
SECRETA. -

Adesto, Domine, supplicationibus nostris:

et intercedente Beato Francisco Martyre tuo, fac nos ad tua
sancia mysteria ita ferventer accedere, ut eamdem quam ille
spiritus fortitudinem hauriamus. Per Dominum.
PosTcoixuNmo. - Per hujus, Domine, operationem mysterii famulos tuos in fidei confessione confirma; pro qua
Beatus Franciscus sanguinem fundere non dubitavit. Qui

vivis et regnas.
Concordat cum suo Originali. In fidem, etc. Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis hac die i5 Iunii 1900.
L. f S.
lD. Pa.xici, archiep. Laodicen., S. R. C. Secretarius.
II. - INDULGENCES
POUR LES SOLENNITES DE LA BEATIFICATION
DES MARTYRS DE LA CHINE, DU TONKIN ET DE LA COCHINCHINE

DECRET
A l'occasion de la Beatification des Martyrs de la Chine,
du Tonkin et de la Cochinchine : Jean-Gabriel DUFREssE,
ev4que de Tabraca; Pierre DUNoULIN-BRIE, eivque elu, et
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leurs compagnons des Missions itrangeres; Jean DELGADO,
iveque de Mellipotame; Dominique HENARFS, devque de

Fessa, et leurs compagnons de I'ordre des Freres Pricheurs;
Franqois CLET, de la Congregation de la Mission; Jean Da
TRIORA, de 1'ordre des Freres Mineurs, les Riverends postulateurs de leurs causes ont supplid Sa Saintet6 le Pape
Leon XIII de vouloir bien accorder une indulgence soit
pleniere, soit partielle, dans la forme accoutumee de 1'Eglise, pendant les Triduums solennels qui, d'apres le Bref
et selon la coutume, seront cdlbrds en Phonneur des bienheureux Martyrs, - dans le courant d'une annee a partir
du jour de leur solennelle Beatification, - dans les eglises
et oratoires publics appartenant aux Instituts ci-dessus
mentionnes et aux Filles de la Charite.
La Sacrde Congregation des Rites, en vertu des pouvoirs
speciaux qu'elle a recus du Saint-Pere, se conformant,
d'ailleurs, aux indults similaires diej parus, daigne accorder
qu'une indulgence pliniere puisse etre gagnie une seule
fois par les fideles des deux sexes qui, vraiment pinitens,
ayant requ les sacrements de Penitence et d'Eucharistie,
DECRETUM
SINARUM,

TUNQUINEN.

ET COCHINCHINEN.

RRmi Postulatores Causa Sinarum, Tunquinen. et Cochinchinen.
Beatorum Martyrum Joannis Gabrielis Dufresse Episcopi Tabracen.,
Petri Dumoulin Borie Episcopi electi et Sociorum ab exteris missionibus, Joannis Delgado Episcopi Mellipotamensis, Dominici Henares
Episcopi Feissetensis et Sociorum Ordinis Pradicatorum, Francisci
Clet e Congreg. Missionis, JoannisaTrioraOrd. Minor., Sanctissimum
Dominum Nostrum Leonem Papam XI11. supplicibus votis deprecati
sunt, ut pro triduanis solemniis quae in honorem prefatorum Beatorum Martyrum intra annum a die solemnis illorum Bealificationis ex
relative Brevi et prouti de more peragentur in Ecclesiis et Oratoriis
publicis ad enunciata Instituta necnon ad Puellas Caritatis pertinentibus indulgentiam tum plenariam turn partialem juxta formam
Ecclesiae consuetam impertire dignaretur. Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab eodem SSmo Domino
Nostro tributarum, adherens similibus precedentibus Indultis, be
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6glises ou oratoires ou se cdelbreront lesdites

fetes, et y prieront aux intentions du Souverain Pontife.
Ceux qui, au moins contrits de coeur, visiteront, dans le
mame temps, 1'.glise ou l'oratoire, et y prieront comme il
vient d'etre dit, pourront gagner, une fois chaque jour, une
indulgence partielle de cent jours.
Toutes ces indulgences, plInieres et partielles, sont applicables aux Ames du Purgatoire, et A elles seules, durant
tout le cours de cette Annee sainte.
Nonobstant toutes choses contraires.
17 juin
Place

f

1900.

- Gaetan, card. ALOISI-MASELLA, pro-prefet.

du sceau.
D. PAMNIC,
archeveque de Laodicie, secret.
IV. -

INDULGENCES DU CHAPELET

On peut rosarier les chapelets de six dizaines des Filles
de la Charitd; et elles gagnent les indulgences du rosaire
en s'en servant. Cela resulte d'une ricente riponse de la
Sacrie Congregation des Indulgences (8 mai

900 ').

nigne concessit, ut utriusque sexus fideles qui vere pcenitentes, confessi et sacra Synaxi refecti, Ecclesias vel Oratoria, in quibus pradicta triduana solemnia instituentur, visitaverint, atque ibi juxta
mentem ejusdem Sanctissimi Domini Nostri per aliquod temporis
spatium ad Deum preces fuderint, indulgentiam plenariam in forma
Ecclesia consueta semel consequi valeant, qui vero corde saltem
contrito, durante tempore enunciato, ipsam Ecclesiam seu Oratorium
inviserint, atque in eis ut supra oraverint, indulgentiam partialem
centum dicrum semiel quolibet die lucrari queant; qua omnes indulgentia turn plenaria tum partialis applicabiles Animebus in Purgatorio existentibus, eisdem tanium, perdurante hoc anno sacro, applicari possunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 17 junii agoo.
D CAI. Card. Ar OISI-MASELLA,
Pro-Prcef.

L. I S.

D. PANICI, Archiep. Laodicen, Seer.

I. BEATISSIMO PADRE, Veneziani Agostino, Procurator Generale ad
interim della Congregatione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli
prostrato al bacio del S. P. espone quanto segue.
V. S. con Breve speciale in data del z*decembre 1892, si degnava
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Bray(Louis), pretre, dicdde a Albi (France), le

29

mars 19oo; 55 ans d'ge, 34 de vocation.
M. Selbach (FranCois), pretre, decedd a Theux (Belgique), le 29 mars 1900; 28, 1o.

M. Soubieille (Pierre), prdtre, decedd A Cracovie (Pologne), le t"*avril 1900; 76, 48.
Rio-de-Janeiro
M. Albano (Joseph), pretre, d6cedde
(Brisil), le 3 avril 19oo; 4 I, 3.
M. Baes(Emile), pretre, ddcedd a Pdkin (Chine); 30,7.
Frere Fernandez (Augustin), clerc, d6cidd a Madrid
(Espagne), le 4 avril 19oo; 24, 7Frere Alonso (Hyacinthe), coadjuteur, ddcddd a Madrid
(Espagne), le 9 avril g9oo; 29, 6.
di accordare ai Preti della Missione la facolta di benedire per le Figlie
della Cariti le corone coll'applicazione delle Indulgenze del Smo
Rosario, ed alle stesse Figlie della Cariti il privilegio di conseguire queste Indulgenze anche quando per motivi di cariti
non potessero recitare per intero il Rosario o lo dovessero interrompere. Ora essendo la corona delle Figlie della Carita per tradizione
che risale alle origini dell' Istituto composta di 6 decine come
quella di S. Brigida, 6 sorto in alcuni Missionarii il dubbio se recitando con essa 11 Rosario ne conseguano le indulgenze. Pertanto ad
acquietare gli spiriti, e ad evitare l'inconveniente di cambiar la corona tradizionale... l'umile Oratore supplica istantemente la S. V. a
voler dichiarare che anche coll'uso di detta corona le F. d. C.
possono conseguird le indulgenze del Rosario domenicano, uniformandosi esse nel recitarlo alle regole seguite dai Fideli si in quanto
all ordine ed alla meditazione dei misteri si in quanto al numero
delle decadi.
EX SECRIA S. CONGREGATIONIS
INDULGENTII3 SSQUZ RELIQ. PREPOSITrE, DIE 8

IAII 1900

S. Congregatio attento Decreto in una Urbis et Orbis sub die 29 Febbruarii 1820, nec non attentis iis qua in Sylloge Indulgentiarum,
8
vulgo Raccolta leguntur (p. to, edit. 189 ), declarat, sorores in casu
uti posse ad recitandum Rosarium S. Dominici coronis S. BrigittLe
sex decadibus constantibus.
Jos. M. COSILLI, Subst.
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M. Burton (Philippe), pretre, deceded Cork (Irlande),
le 23 avril 1900oo; 76, 56.
M. Del Rio Casado (Jean), pretre, ddcedd A Badajoz
(Espagne), le 27 avril 190o; 63, 43.
Frere Neuenhofer (Guillaume), clerc, decede a Paris
(Maison-mere), le 5 mai 1700; 21, 3.

Frere Marx (Martin), coadjuteur, decedd a Vienne-Neubau (Autriche), le i" mai 19oo; 55, 31.
M. Gamarra (Frederic), pretre, dectde A Lima (Chili), le
ioavril 19oo; 56, 32.
M. Tsay (Pierre), pretre, dcidd en Chine; 74, 49.
M. Auran (Henri), pretre, decidd a Saint-Pons (France),
le 15 mai 19oo; 36, i3.
M. Cassineli (Joseph), pretre, dicdde a C6me (Italie),
le 13 mai 19oo; 56, 22.
M. Nolan (Martin), pr4tre, decide A Cork (Irlande), le
18 mai igoo; 34,

12.

M. Theunissen (Arnold), pretre, dcedde en Chine;
26, 7.
M. Coursieres(Jean), pretre, dicede en Chine; 61, 42.
M. Antier (Ferdinand), pretre, d6ecdd A Cambrai
(France), le 3 mai 1900 ; 74, 5o.
M. Brady (Joseph), pretre, decedd a Lanark (Ecosse), le
3i mai 19oo; 3o, io.
Frere de Lucia (Franqois), coadjuteur, decedd a Naples;
Vergini (Italie), le 5 juin 1900; 72, 48.
NOS CHIRES S(EURS

Anne Saint-Ellier, ddcedde a la Maison de Chariti Saint-Vincent de l'Hay, France; 74 ans d'Age, 55 de vocation.
Egilde Carubbi; Institut de Chiavari, Italie; 23, 3.
Jeanne Delieux; Maison Centrale de Turin; 61, 39.
Marie Ropas; Ecole de Neutra, Hongrie; 3o, • .
Marie Petit; Maison de Charite de Saint-Sulpice a Paris; 72, 52.
Marie Navarre; Maison des Sourds-Muets a Arras; 5o, 27.
Josefa Perez de Villahoz; H6pital de Cuenca, Espagne; 59, 33-
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Jeanne Martinez; Ecole de Mahon, lies Baliares; 56, 32.
Vincent Urreta; H6oital de Pamplona, Espagne; 40, i6.
Louise Fischer; Mais. Centr. d'Emmitisburg, Etats-Unis; 77, 52.
Cicile Seugnot; Hospice de Dourdan, France; 56, 28.
Ursule Aruta; Maison Centrale de Naples; 37, i3.
Marie Mouton; Maison de Charite Saint-Jean a Lyon; 33, 8.
Sophie Toussaint; Maison Principale i Paris; i6, 54.
Francoise Driard; Mais. de Charite de Calimera, Italie; 78, 56.
Adele Labayle; Maison Saint-Vincent de Lyon; 53, 27.
Barbe Terminaux; H6p. Gindr. de la Sta Casa de Rio, Brdsil;
70. 38.
Eugenie Chevalier; Maison des Forges de Montlugon; 46, 26.
Philomene Thiry; Mais. des Sourds-Muetsde Montpellier; 3x,6.
Marie Albant; H6pital Frangais de Smyrne; 62. 39.
Maria Franceschi; Mais. de Char. de Montolieu, France; 66, 35.
Louise Sauce; H6pital Europien d'Alexandrie, Egypte; 80, 59.
Frangoise Acloque; Orphelinat d'Arequipa, Perou; 36, 14.
Christine Mondelin; Hosp. de Coucy-le-Chiteau, France; 73,46.
Fran~oise Vibanco; Hospice Saint-Thomas de Panama; 75, 5o.
Marie Martin; Maison Principale a Paris; 40, i6.
Marie Zeuli; Asile de Pise, Italie; 36, i6.
Marie d'Artensac; H6p. St-Vinc. de I'Assompt., Paraguay; 58, 34.
Juliette Cresson; Maison de Charit6 de Clichy, France; 59, 38.
Frangoise Gil; H6pital de Linares, Espagne; 57, 38.
Dolores Riera; Hospice de Valladolid, Espagne; 64, 41.
Jeanne Pandelle; Mais. de Char. de Montolieu, France; 70, 46.
Rosalie Murat; H6pital de Neuville, France; 77, 46.
Olympe Vidal; H6pital frangais de Constantinople; 58, 34.
Petra Par; H6pital civil d'Alicante, Espagne; 53, 29.
Ldontine Ferrand; Maison de Charite de Montolieu; 60, 38.
Julie Humann; Prison de Vigaun, Autriche; 69, 32.
Louise Aubry; Maison de Charite du Troncais, France; 68, 36.
Marguerite Vallero; Maison Centrale de Sienne; 59, 39.
Anais Prin; Creche de Constantine, Algerie ; 44, 24.
Marie Mac Donald; Mais. Cent. d'Emmiutsburg, Et.-Unis; 83,53.
Agathe Sugier; Mais. de Charite de Narbonne, France; 87, 6i.
Pauline Falkovie: Orphelinat d'Essegg, Autriche; 23, 5.
Marie Gagnaire; Hospicede Huy, Belgique; 63, 4o.
Marie Da Silva; Maison Centrale de Shang-Hal, Chine.

Clementine Oger; H6pital Saint-Joseph & Paris; 35, 6.
Frangoise Sigala; Maison Centrale de Constantinople; 67, 49.

Marie Blaise; Maison de Chariti de Lodi, Algerie; 81, 56.
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Francoise Spira; H6pital Gdneral de Posen, Pologne; 5o, 30.
Anna Morlet; Mais. de Chariti de Saint-Michel, Algdrie; 70, 42.
Marie Vogelweild; Mais. de St-Vincent de 1'Hay, France; 52, 31,
Helena Brun.; H6pital de Gayette, France; 59, 26.
Marie Heogh; Ecole de Bullingham, Angleterre; 25, 3.
Sophie Wattelle; H6pital Gdneral de Sedan, France; 64, 34.
Marie Derowska; Prison de Leopol, Pologne; 44, 23.
Micheline Zawidzka; Asile des Inc. de Cracovie, Pologne; 27, io
Hermine Divis; Ec. St-Vinc. de Grosswardein, Hongrie; i9, i.
Caroline Duchon; Maison des Incur. d'Erlaut, Hongrie; 37, 17
Maria Visaggio; H6pital de Teramo, Italie; 53, 3r.
Catherine Panizza; Maison Centrale de Turin; 46, 24.
Emilie Gineste; Mais. de Charitd de Saint-Just, France; 59, 39.
Philippine Danflous; Mais. des Orph. de Montpellier, Fr.; 72, 5o.
Marie Fouassier; Mais. de Char. de St-Pierre de Limoges,48, 23.
Louise Delplanque; Tourcoing, France; 22, 2.

Antoinette Metaxa; Maison Centrale de Constantinople; 62, 40.
Frangoise Fagalde; Mais. Cent. de Rio-de-Janeiro, Bresil; 68,49.
Marie Lemaqon; H6pital de Fortaleza, Bresil; 6o, 36.
Agnes Vonk; Mais. des Incurables de Laibach, Autriche; 22, 2.
Anne Beausoleil; Mais. de Ch. de Mouzaia-Ville, Algerie; 65, 44Rose Boille; Maison Principale b Paris; 71, 48.
Marie Bourbon; Hospice de Pamiers, France; 73, 54.
Eugneie Van Drome; Hopital de Buffalo, Etats-Unis; 67, 46.
Franeoise Ederer; Mais. de Corr. de Lankowitz, Autriche; 34, 15.
Marie Leclerc; H6pital Saint-Louis de Madrid; 6 , 39.
Pierrette Poutingon; Maison Principale a Paris; 68, 42.
Henriette Pesin; Orphelinat de Caltagirone, Italie; 73, 47.
Therese Doria; Maison Centrale de Naples; 39, 13.
Marie Delux; Mais. de Char. de Champelauson, France; 65, 46,
Francoise Bouchon; Mais. Centrale de Beyrouth, Syrie; 70, 44Anna Btiem; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 29, 5.
Guillelmine Derr; H6pital de Bon-Secours de Metz; 73, 49.
Elisabeth Laubie; Hospice de Marmande, France; 3i, 4.
Rosalie Destien; H6pital de Gonesse, France; 62, 40.
Angele Cassinis; Maison Centrale de Turin; 73, 55.
Candida Pinto; Orphelinat Ste-Therese de Rio, Brdsil; 28, 2.
Elisabeth Haligan; Mais. Centr. de Mill-Hill, Angleterre; 32, 4.
Jeanne Lehardy; Hospice de Pamiers, France; 71, 43.
Marie Duban; College de Rio, Bresil; 73, 49.
Jeanne Donare; H6tel-Dieu d'Amiens, France; 69, 44.
Jeanne D'Alzon; Maison de Charite d'Agde, France; 87, 6o.
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Henriette Rivalland; Mais. Centr. de Beyrouth, Syrie; 62, 34.
Elise Dautzenberg; Mais. de Ch. a Dusseldorf, Pr.-Rhen.; 29, 4.
Marie Wagner; H6pital Gineral de Laibach, Autriche; 33, Ix.
Ambrosine Catenazzi; Orphel. de Sampierdarena, Italie; 28, 4.
Marie Gonon; H6pital de Saint-Etienne, France; 74, 39.
Juliette Herbe; H6tel-Dieu de Chil.-sur-Marne, France; 38, 16.
Josephine Lefevre; H6p. Hahnemann h Neuilly, France; 52, 29.
Louise Guenzi; Maison Centrale de Turin; 74, 46.
Prudence Finel; Maison de Charite d'Ault, France; 65, 41.
Marie Canelle; Maison Saint-Vincent del 'Hay; 25, lo mois.
Marie de Laforcade; Mais. Centrale de Santiago, Chili; 55, 36.
Louise Vilmoni; Orphelinat d'Ilancourt, France; 64, 41.
Josephine Eyraud; Maison de Chariti d'Agen, France; 70, 48.
Jeanne Urgel; Hospice civil de Mustapha, Algerie; 80, 55.
Leonie Gadais; Maison de Charite du Raincy, France; 39. i5.
Manuela de Aramburu; Bienf. d'Azpeitia, Espagne; 20, io mois.

Therese Mandren; H6pital de Moron, Espagne; 71, 48.
Anna Learte; Mais. St-Nicolas de Valdemore, Espagne; 62, 44
Eusebia Zugarramundi; Hosp. de Las Palmas, lies Can.; 37, 15.
Rosa Civit; Prison d'Alcala, Espagne; 43, 23.
Marie Musso; Maison Centrale de Sienne, Italie; 80, 43.
Julie Gagneux; H6pital Gendral de Sedan; 71, 37.
Marie Leroy; Maison de Charite d'Evreux, France; 26, 3.
Clara Ducoulombier; H6pital de Tien-Tsin, Chine; 27, 5.
Lucile Heurtel; Maison de la Redemption de Lyon; 71, 52.
Marie Mestek; Maison des Incur. de Laibach, Autriche; 37, 5
Lucile Rondeau; H6pital du Val-de-Grace de Paris; 69, 45.
Franqoise Loup; Maison de Charite de Lyon-Ainay; 74, 54.
Rosalie Gimard; H6pital de Tolede, Espagne; 62, 43.
Marie Gaillard; Maison de Chariti d'Issoudun, 76. 57.
Marie Jank; H6pital de Rann, Autriche; 76, 51.
Giulia Spaccavento; Maison Centrale de Naples; 38,
.o.
Juliana Oswald; Maison centrale de Gratz, Autriche; 3o, 5.
Marie Barrere; Maison Saint-Vincent de 1'Hay; 73, 48.
Christine Klecfisch; Maison Centrale de Cologne-Nippes; 48, 25.
Colombe Meiraldo; Maison Centrale de Turin; 59, 40.
Louise Mauriac; Mais. de Char. de Montolieu, France; 73, 49.
Marianne Sosenska; H6pital de Mienia, Pologne russe; 51, 25.
Maria Llopart; Creche d'Avila, Espagne: 75, 54.
Olivette Le Guenne; H6pital d'Alengon, France; 67, 44.
Eugenie de Lambert; Maison de Charitd St-Similien de Nantes,
France; 63, 34.
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Marie d'Oliveira; Asile Saint-Louis de Lisbonne; 25, 2.
Maria Chaves; Asile de Carthagine, Espagne; 59, 40.
Jeanne Botto; Maison Principale de Paris; 36, i1.
Jeanne Petit; H6pital de Port-Maurice, Italie; 77, 57.
Catherine Froissard; Orphelinat de Maglie, Italie; 75, 53.
Josephine Kammer; H6pital de la Providence a Washington,

Etats-Unis; 47, 3o.
Adelaide Barolet; Maison de Charitd de Nimes, France; 59, 4o.
Aline Lebeau; Maison Principale de Paris; 3o, 7.
Marguerite Limousis; Maison de Charitd de Chiteau-l'Eveque,
France; 86, 65.
Marie Roussies; H6pital Gendral de Senlis, France; 3x, to.
Caroline Schneider; Prison de Lankowitz, Autriche; 53, 2o.
Josephine Pelld; Mais. de Char. de Charenton, France; 56, 32.
Marguerite Carbonnel; Maison de Charite de Notre-Dame de
l'Annonciation de Passy, Paris; 26, 4.
Madeleine Nigon; H6pital Saint-Francois de Borgia de Santiago, Chili; 66, 46.
Clorinde Mateucci; H6pital Saint-Jean de Turin; 72, 39.
Marie Cunningham; Hop. Carney de Boston, Et.-Unis; 68, 53.
Marie Savoy; Maison Centrale de Lima, Pdrou; 72, 5o.
Thdrese Sandrais; Maison Principale a Paris; 82, 54.
Julie Calmet; Maison de Charitd Saint-Marcel h Paris; 53, 31.
Marie Martin; Hospice de Soria, Espagne; 64, 42.
Catherine Ramsauer; Mais. Cent. de Salzburg, Autriche; 71, 45.
Maria Rojo; Hospice de Burgos, Espagne; 79, 45.
Narcisa Canals; H6pital de Haro, Espagne; 73, 49.
Josephe Folch; Bienfaisance de Tarragona, Espagne; 66, 49.
Catherine Astre; Mais. de Charitd St-Vincent de Lyon; 68, 45.
Sylvie Vandercam; Maison Centrale d'Ans, Belgique; 41, 17.
.2.
Maria Carbone; Maison Mater Dei a Naples; 30,
Marie Baudais; Maison de la Providence de Chalon-sur-Sa6ne,
France; 5o, 24

Cdline Briand, Mais. de Char. de Boisguillaume, France; 27, 4.
Elise Simon; Hospice civil de Sabld, France; 83, 58.
Jeanne Breton; Maison de Charitd de F1Hay; 81, 61.
Anne Blundell; tcole Ste-Marie de Dumanway, Irlande; 71, 44.
Amelie Lefeuvre; Maison Centrale de Naples; 64, 42.
Eugdnie Vauthier; Asile Saint-Vincent de Lyon; 6o, 37.
Mdlanie Labonne; H6p. Gen. de Montpellier, France; 62, 36.
Anastasie Walsh; Ermitage de Celles, Belgique; 62, 37.
Enriqueta Barros; Maison Centrale de Madrid; 21, 3.
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Francisca Pagola; Hop. de la Marine de Carthagene; 49, 24.
Marie Sarxanedas; H6pital de Mataro, Espagne; 22, a.
Berdardine Bockmeulen; H6pital de Dusseldorf, Prusse; 3, 4.

HISTOIRE GENERALE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
PAR M. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

166o-173I
LIVRE IV
GENERALAT DE M. NICOLAS PIERRON
QUATali:M

SUPiRIElEU GEN6WAL DE LA CONGREGATION

(Suite')
§ 3o. Nouveaux etablissements en Europe; etat des missions
i Petranger.

177. Etablissements d Fontenay-le-Comte et c Vannes.
- Quelque court qu'at It0 le generalat de M. Pierron,
on ne laissa pas d'y voir de nouvelles maisons de la Congrgation, etablies en France et dans les pays dtrangers. En
France, on envoya des Missionnaires a Fontenay-le-Comte
dans le bas Poitou, et a Vannes, en Breragne.
II y avait deja assez longtemps que feu M. Jolly avait
acceptd un etablissement pour Fontenay-le-Comte.
M. Pierron donna avis de ce nouvel 6tablissement par sa
lettre du ir* janvier 17oo, en ces termes : a II y a environ
vingt-trois ans que M. Jolly avait passd le contrat de fondation pour une maison de mission a Fontenay-le-Comte,
mais y etant survenuesdiverses difficultis, cet atablissement
ne s'est pu faire que depuis pen; nous y avons envoye trois
prdtres et deux freres, dans I'espirance qu'a I'avenir il y
en aura un plus grand nombre; ils furent tres bien recus
i. Voyez ci-dessus, p. 290.

-

425 -

de Mgr Charles-Magdeleine Frezeau de la Frezelliere,
ivdque de la Rochelle, qui les estime. a M. Brier, bon
Missionnaire et doue d'une grande simplicit6, fut la le premier Superieur; les Missionnaires achetirent, quelques
annees apres, la maison d'Haute-Roche, ou ils sont passablement logds.
A Vannes, messire FranCois d'Argouges, qui en etait
evdque, avait deja un s6minaire bien biti hors la ville et
qui desservait une petite 6glise voisine; il itait conduit par
les pretres du clerg6. Sa Grandeur, qui remarquait que ses
pretres n'dtaient pas bien stables et demandaient souvent
des binefices peu apres avoir commencd de travailler dans
le siminaire, resolut de le remettre entre les mains d'une
communautd, et choisit pour cela la Mission; le Gdneral
y envoya quatre pretres avec des freres, en l'annee 170s.
Mgr l'Eveque, en mourant, a laisse quelques sommes en
faveur de ce seminaire, auquel etait deja uni un prieure, au
bout de Pile de Rhuys, sur la mer; les Binedictins en
ont, depuis, conteste la jouissance, en produisant des titres
estimes fabuleux, venant de certain roi Breton, plus ancien
meme que saint Benoit; cela n'a pas laiss6 de fatiguer les
Missionnaires qui, ayant leur cause produite au grand
conseil, ont plaide longtemps a Paris.
178. Accroissements d Boulogne, c Amiens et a Toul.M. Pierron ajoute dans la mime letire: a Je crois que
M. Jolly ecrivit aux maisons, quelque temps avant sa
mort, qu'il avait augmenti la maison de Boulogne-surMer de trois pritres et d'un de nos freres en vue des
missions qu'ils font depuis ce temps avec des fruits extraordinaires, les peuples y itant tres bien disposes; nous
leur avons joint un quatri6me pretre. - Cet exemple
a porte Mgr I'Evique d'Amiens et M. rabbi de Riencourt,
son Grand Vicaire, a fonder un sixieme prdtre pour aller
en mission avec un des cinq dejA fondis pour le seminaire.
Notre-Seigneur banit les travaux de ces deux ouvriers qui
28
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sont actuellement en mission, aides d'un externe que Monseigneur emploie pour cela, et nous avons lieu d'espirer
que quelques personnes pieuses, voyant les fruits qui proviennent de ces fonctions, seront portees A en fonder un
troisieme. - Nous envoyames, il y a environ quinze mois,
quatre prdtres i Toul, en Lorraine, pour travailler aux
missions qui y sont fondees, et ils s'y appliquent avec grand
fruit.
Ainsi, tandis qu'on faisait de nouveaux etablissements,
les anciens s'augmentaient en nombres d'ouvriers pour
faire de nouvelles fonctions.
II en elait de meme en Italie et en Pologne.
179. L'Italie : Rome; la maison des saints Jean et Paul
au Mont Caelius. - L'dtablissement de Rome recut un
notable accroissement sous le Pontificat d'Innocent XII
qui connut les Missionnaires mieux qu'il n'avait fait cidevant, par la relation avantageuse que lui fit I'abbd
Fabroni, pour lors Prdlat, et depuis Cardinal. II faut
dcouter M. Pierron qui en parle de la sorte dans la lettre
deja citie: a N. S. P. le Pape a donnd A la maison de
Rome, depuis quelques annies, trente-quatre chapellenies
de sept mille livres de rentes pour faire cdlbrer vingt-quatre
messes chaque jour. z M.Jolly etait encore en vie; c'etaient
des fondations qu'on remit aux Missionnaires pour les
faire acquitter, et dont ils profitent encore aujourd'hui.
c Non content de toutes ces graces, le Saint-Pere a donni
son consentement pour un nouvel 6tablissement dans
cette grande ville, en l'abbaye de St-Jean et St-Paul, in
Monte Cwelio. On dit que les nouvelles publiques parlkrent de cette maison et de sa destination, mais un peu
autrement que la chose n'etait; ainsi il est A propos de
vous dire que cette grace de N. S. P..le Pape est d'autant
plus a estimer, qu'elle nous est venue. uniquement de sa
pure bonte et de son seul mouvement, sans qu'aucun de
nous en edt fait la demande. Ce qui nous oblige A une plus
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grande reconnaissance, c'est que ce don nous a ite fait sans
nous obliger a aucune charge qu'aux charges naturellesdece
benefice, qui est de deux mille quatre cents livres de revenus,
dont Mgr le Cardinal Ottoboni, neveu d'Alexandre VIII,
jouissait. Ayant appris le dessein qu'avait le Pape de nous
donner leglise, les batiments, les jardins et enclos de cette
abbaye, il offrit de lui-mdmed'abandonner aussi le revenu :
le tout a eti uni par une bulle du 8 septembre 1697, expidide par les soins et i la poursuite mime de N. S. P. le
Pape, qui avait cela si fort a coeur qu'il fit plomber la
bulle, quoique la goutte l'et empiche de signer ce nouveau don si considerable. Vous voyez quelle obligation
nous avons de prier Dieu pour un si grand Pape et Mgr le
Cardinal Ottoboni qui, en nous cedant les revenus de
l'Abbaye, nous a donnd moyen de faire ce nouvel 6tablissement, oh nous avons transportn les siminaristes internes
et les dludiants de la maison de Rome avec leurs regents et
directeurs, en sorte qu'il y a deja trente-quatre personnes
de notre Congregation ou environ. Sa Saintete, par une
bonti toute paternelle, les a honorees d'une visite au commencement de leur etablissement, les favorisant de sa
benediction apostolique, ce qui nous doit faire esperer que
ceue maison fera de grands biens dans la suite. Nous n'y
avons pas encore nommd de Supdrieur, parce que M. Giordanini, qui 1'est de notre ancienne maison de MonteCitorio, prend soin par sa presence de bien commencer
celle-la.
18o. Autresfaveurs i Rome. - c De plus, le Pape nous
a donnd des marques de sa bienveillance, en ce qu'ayant
etabli une nouvelle congregation pour s'appliquer a la
reforme du clerge, il a voulu que le Supdrieur de notre
maison fft un des consulteurs, comme.il I'tait ddji de la
congregation de I'hospice des Pauvres-Pritres. Enfin, Sa
Saintete fit faire, il y a un an, un d6cret, o6 ii est ordonni
aux Confesseurs de faire une retraite de huit jours tous les
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ans dans notre maison et pour les cures au moins tous les
trois ans, et dit qu'en rapportant des certificats qu'ils out
fait les exercices de la retraite ponctuellement, ils seront
preferablement favorises des graces de Sa Saintet6. a Tout
ceci est rapporte dans la lettre de M. Pierron.
18 I. Bon accueilfaitpar le Pape d M. Divers, Procureur de la Compagnie pros le Saint-Siege, et a son compagnon. - M. Pierron dit, dans une lettre suivante
(i janv. 17o2), queo les deux Missionnaires frantais
qu'il envoya a Rome,- ilparle de M. Divers, qui y allait
faire l'office de procureur des maisons de la Compagnie
avec son compagnon - furent fort bien venus et admis par
le Pape A lui baiser les pieds, a - c'etait diej Climent XI,
successeur d'Innocent XII; - a il leur fit l'honneur de les
faire relever et de les entretenir familierement plus d'une
demi-heure, leur temoignant beaucoup d'affection pour la
compagnie. a
182. Agrandissements d Monte-Citorio. - a Sa Saintete a donne tout nouvellement permission a nos prdtres
de Monte-Citorio d'elever leur bitiment selon le grand
besoin qu'ils en ont. Quelques voisins ne Pagreerent pas,
disant que cette elevation leur 6terait la vue, et ils le leur
avaient fait difendre par deux dicrets obtenus d'Innocent XI. Clement XI n'a pas casse les decrets, mais il les
a expliquds en notre faveur, attendu qu'on avait besoin
de logement pour recevoir en retraite les confesseurs et
cures de Rome, suivant un autre dicret du meme Innocent XII, auquel on ne peut commodiment satisfaire
qu'en elevant la maison. C'est un expedient que Notre
Saint-Prre le Pape a pris de lui-mdme, pour ne pas casser
ce qu'avait fait son pridecesseur.
183. A Ferrare,missions; a Bastia, missions et seminaire externe; 4 Crimone, missions. - On n'affectionnait pas moins la Compagnie dans d'autres villes d'Italie,
II se fit un nouvel etablissement a Ferrare, pour les mis-
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sions et les ordinations de ce diocese, oit des Missionnaires
travaillaient depuis cinq ans, et oli feu M. Jolly nomma,
seulement trois semaines avant sa mort, un Superieur.
Les emplois se faisaient de mime avec benddiction dans
les maisons d'Italie. a Les lettres que j'ai reues de La
Batie (Bastia), dit M. Pierron, m'apprennent que les missions font toujours grand fruit aupres des habitants de l'ile
de Corse, et que, de plus, nos Missionnaires ont commence
un siminaire externe, qui sera un grand moyen de remidier a bien des abus, en formant de bons prdtres. a
Le Gdenral ajoute encore qu'on traitait pour dtablirla
Congregation dans une des principales villes du Milanais,
mais que ce pays itant pour lors le thedtre de la guerre, il
ne savait si cela rdussirait, an moins sit6t; cette ville dtait
Cremone et, malgrd la guerre, l'6tablissement se fit.
Le mime M. Pierron en donna avis par une lettre particuliere datde du 8 novembre 1702, oij il icrivait : a~M. Dominique Malossi, chanoine de la cathidrale de Cremone,
nous ayant donnd, par contrat passi des le mois de septembre de I'annee dernikre, sa maison, ses meubles et la plus
grande partie de ses biens, pour procurer en cette ville un
etablissement a la Congregation, afin de travailler aux
missions, nous y avons envoyS, des le commencement du
mois passe, quatre pretres et deux freres.
a Celui qui les conduit, en attendant que nousy nommions
un sup6rieur, est M. Ageno, supirieur de notre maison de
Pavie, qui a traitz de cette fondation avec ce chanoine. II
nous mande qu'ils ont ete recus des grands et des petits avec
tout le bon accueil qu'on pouvait desirer. Ils ont surtout
admir6 la generosite et le detachement de leur fondateur,
qui les a mis en possession de sa maison, de ses meubles,
et de tout ce qu'il leur avait promis par son contrat de fondation, s'dtant retire dans son autre maison, quoique moins
commode que la premiere. Nous sommes bien obliges de
prier Dieu pour cet insigne bienfaiteur. * Tels sont les ac-
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croissements que Dieu donnait en Italie i la Congregation.
184. En Pologne. Grands troubles politiques. Projet
d'etablissement a Liopol. - De mime, en Pologne, la
Compagnie 6tait estimde. Mais ce royaume eut beaucoup a
souffrir apres la mort du roi Jean III, y ayant eu plusieurs
brigues pour I'dlection future; il y eut meme deux princes
d'ilus, savoir : le prince de Conty, d'une part, et l'electeur
de Saxe, de l'autre. Le premier paraissait d'abord mieux
soutenu; toutefois, r'electeur de Saxe Pemporta, et fut reconnu roi. * Nos maisons de Pologne, dit M. Pierron, ont
eti jusqu'A present dans I'affliction, a raison de la division
de ce grand royaume; elles n'ont pas laisse de faire leurs
fonctions, quoique deux d'entre elles en aient souffert de
grandes pertes dans leurs biens; le siminaire interne n'a
pas ert pour cela interrompu.*
M. Tarlo, Visiteur de la province, icrivait, de plus, qu'on
voulait etablir les Missionnaires dans un archeveche de
Pologne, c'est-a-dire a Liopol, capitale de la petite Russie,
et en une autre ville, mais qu'il y rencontrait encore des
difficultis. (Voir Circulaire dui" janv. 1702.) Ces difficults furent plus grandes encore qu'on ne s'y attendait.
Le roi de Pologne s'etant ligue avec le czar de Moscovie,
le roi de Suede, jeune monarque qui ne respirait que la
guerre, apres avoir remporti des victoires considirables
sur le czar, ravagea tout ce grand royaume durant plusieurs
annees; et ayant eu le dessus, il fit ilire un nouveau roi
nommi
Stanislas; puis, itant entrd a main armie en Saxe,
il obligea le roi Auguste Aabdiquer la couronne et A reconnaitre Stanislas. II ne sut pourtant pas profiter de ce bonheur, et, bient6t apr4s, ayant voulu poursuivre le czar jusqu'au fond de la Pologne, ii perdit la fameuse bataille de
Pultowsk, apres laquelle le roi Auguste rentra dans son
royaume.
185. Missionnaires envoyds & Alger. - La Congrdgation ne se lassa pas d'envoyer de nouveaux ouvriers a Alger
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pour procurer les soulagements accoutumes aux pauvres
esclaves chretiens, quoiqu'elle eut vu la maniere barbare
dont on y avait 6ti la vie A M. Montmasson et a un frere.
Aussit6t que la paix eut eCt rigl6e entre la France et les
Algiriens, on destina M. Laurence, pretre de la Congrigation, deja ancien, pour y aller en qualiti de vicaire apostolique. II partit de Marseille, M. Jolly 6tant encore vivant,
et il arriva a Alger en 1694.
II y resta assez lontemps seul avec un frere, et M. Pierron en donna les nouvelles suivantes: a M. Laurence, vicaire apostolique en Barbarie, vit paisiblement a Alger,
quoique beaucoup surchargi de travail, itant oblige, fetes
et dimanches, de dire au moins deux messes pour donner
moyen aux pauvres esclaves de rentendre, y ayant, Dieu.
merci, tres peu de pretres en esclavage. Nous pensons Alui
envoyer, au printemps, un pretre de notre Congregation,
pour etre son coadjuteur dans le vicariat apostolique, et
nous avons deja icrit pour cela A Rome. • Le Gendral tint
sa parole, et pria M. Lambert Duchesne, pour lors Supirieur d'Alet, d'aller rejoindre M. Laurence pour Paider dans
ses travaux, ce qu'il fit; et M. Pierron en donna encore des
nouvelles dans une lettre suivante ( " janv. 1702), en ces
termes: a Ces deux messieurs, ainsi que le frere Jacques
Le Clerc, qui etait parti avec M. Laurence, se portent bien.
Ils me mandent qu'un corsaire d'Alger venait de prendre
un vaisseau espagnol allant aux Indes, oil il y avait quatre
Peres de la Merci, quatre Capucins, un Cordelier et un
pretre siculier. Un des Capucins, qui parlait un peu francais, fut reclame par le consul franqais, et a etd relache.
Cette prise est un secours spirituel a cette 6glise souffrante,
mais en mdme temps une surcharge temporelle A raison de
la pauvreti des esclaves, qui sont dans 'impossibiliti d'entretenir tant de pretres, et de payer leurs patrons. M. Laurence prit deux des Capucins dans la maison et mit Pautre
a desservir un bagne; les Peres Trinitaires, qui ont soin de
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rh6pital, prirent chez eux les Peres de la Merci; les autres
n'ont point d'emploi, M. Laurence en ayant deja donni a
deux autres pretres, anciens esclaves. II se trouvait done
pour lors dix-sept pretres i Alger, outre les deux Missionnaires et les deux pretres administrateurs de 1h6pital, qui
itaient Espagnols. Ils eurent bien de la peine Ase mettre
sous la protection du consul francais, mais il fallut obdir
aux ordres de Philippe V, roi d'Espagne, qui y a mis tous
ceux de la nation en ce pays-li, a ce qui, pourtant, causa de
la jalousie et suscita ensuite des envieux & M. Duchesne,
apres la mort de M. Laurence, ainsi que nous verrons.
186. Les debuts de la Congregationen Chine. M. Louis
Appiani. - Dieu ouvrit encore aux Missionnaires la porte
d'un autre pays plus iloignd, qui itait la Chine, et il se
servit pour cela de Notre Saint-Pere le Pape, Clement XI,
qui avait une singuliere affection pour la Compagnie. iI
faisait 1'honneur Ala maison de Rome d'y aller quelquefois
avant que d'tre pape. II voyait M. Anselme, homme simple et droit, et mdme prenait ses avis pour sa conscience; il
fit une retraite pour se disposer A recevoir le saint Ordre
de pr8trise; etant devenu pape, il fit dire a M. Anselme qu'il
serait bien aise de ie voir encore quelquefois, et que, pour
cela, on 1'introduirait, par un escalier reservd, dans sa
chambre.
Le Saint-P&re, comme marque M. Pierron dans sa lettre
du i' janvier 1700, dit un jour devant M. Anselme, qu'il
voulait envoyer des pretres de la Congregation dans la
Chine et aux Indes, demandant si plusieurs s'offriraientd'y
aller. Quand on 'eat propose aux Francais, quantite se
prisent&rent pour cette mission eloignde, tandis qu'il n'y
cut que pen d'Italiens qui en dcrivirent au Gdenral pour
'offrir.
Le Pape y avait d6ji envoye depuis deux ans, pour vicevisiteur apostolique, un pretre de la Mission, Italien, nommi
M. Louis-Antoine Appiani, a lequel, dit M. Pierron, etant
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arrive a la Chine, nous mandera s'il voit 1l quelque disposition pour faire un dtablissement, et alors on fera des
efforts pour envoyer des ouvriers. a Cependant, ajoutait-il,
ceux qui se sentiront avoir un attrait pour cette Mission,
feront bien de nous en donner avis, afin que nous y pensions A loisir, et, en attendant, qu'ils pratiquent les vertus
apostoliques, lesquelles peuvent, moyennant la grace de
Dieu, miriter une si sainte vocation; elle demande une
vertu mAle et tres solide, a l'epreuve de toutes les peines,
mortifications et tentations.
II avait appris par des lettres dudit M. Appiani, qu'apr6s
ses divers voyages et les peines qu'i! avait enduries, il etait
prot de monter sur un navire qui devait le conduire en
Chine avec ses compagnons, mais que le capitaine, qui itait
Anglais, ne voulut jamais les y admettre, quoi qu'ils fussent
convenus du prix pour le passage; toutefois qu'il espirait
bient6t arriver a la Chine par quelque autre commodit ; et
qu'6tant A Madras, port d'ou il ecrivait, pres de Meliaport,
ou ville de Saint-Thomas, sur la c6te de Coromandel, un .
de ses compagnons lui avait demand6 d'etre admis dans la
Congregation.
M. Appiani est devenu ensuite celebre dans la Chine,
par la part qu'il a eue aux souffrances de Mgr le cardinal de
Tournon, auparavant patriarche d'Antioche et envoyd par
Notre Saint-Pere le Pape, en qualit6 de legat apostolique,
pour terminer les diffdrends survenus entre les Missionnaires de cet empire, sur les c6remonies chinoises, ce qu'il
fit par un mandement depuis approuv6 par le Pape, o& il
les diclare superstitieuses. Ce mandement lui attira de ficheuses persecutions de la part de 1'empereur de la Chine.
II est fort parld dudit M. Appiani que Mgr de Tournon
prit pourson interprete, dans les Memoires de Messieurs des
Missions etrangires.
II tait originaire de Pidmont et avait un autre frire cadet, aussi pr6tre de la Mission, qui alla en m&me temps
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dans les vastes regions du Mongol, en Asie; mais it revint
bient6t en Europe et amena avec lui un jeune homme de
cette nation a Paris, puis il retourna en Piemont. Ainsi, son
voyage n'eut pas de suite. II dcrivit du Mongol a M. Pierron une letre dat6e du 22 fevrier 1700oo,i il I'informa que,
deux mois auparavant, interpretant son intention sur ce
qu'il avait donnd permission a son frere de recevoir deux
pretres dans la Congregation, lequel pourtant ne requt que
M. Mullener, etant deja a la Chine, it avait pareillement
recu comme Missionnaire de la Congregation un pretre
age de trente et un ans, d'une famille noble de Ravenne,
nommd M. Nicolas Piepascoli. C'etait un docteur en l'un
et l'autre droit qu'il avait professe en son pays, lequel, dans
une retraite faite en la maison de Monte-Citorio, A Rome,
y fut tellement touche de Dieu que, depuis, ii n'eut que du
mepris pour le monde et conqut un tel zele pour le salut
des Indiens, qu'il quitta tout pour se consacrer a leur service. M. Appiani ajoute que, pour lors, ce pretre faisait
tant de fruit aupres de ces pauvres infiddles qu'il faudrait
un gros volume pour les marquer; qu'il avait un don particulier de se faire aimer de tout le monde, meme des Anglais et Hollandais hiertiques, lesquels ont seconds tout ce
que son zele lui a fait entreprendre, et ce qui est de plus
considerable, qu'il est extraordinairement vertueux et appelk dans ce pays-liA I'ange de paix a et un vrai saint!
< Voila, ajoute M. Pierron, un grand don que Dieu a
fait i la Congrigation. II m'a dcrit pour me prier d'agrier
sa reception, mais demandant cela d'une facon qui fait bien
connaitre qu'il poss6de deja i'esprit de la Mission et les vertus qui le composent. II ne s'est point encore pr6sent6
d'embarquement que celui qu'on prepare en ce mois ici,
par lequel je ne manquerai pas de lui mander que nous
agrdons ce qu'a fait M. Jean Appiani, et que nous souhaiterions qu'il plht A Dieu de nous envoyer de tels sujets.
Toutefois, il n'est plus parld dans la suite de ce Missionnaire.

-

435 -

§ 3 . GrAces du Saint-Siege; demarches en vue de la batification
de M. Vincent. Les Filles de la Charit6.

I87. Le dessein de la Bdatification de M. Vincent. Tous ces differents emplois et Missions conties aux prdtres
de la Congrigation et auxquels M. Vincent avait donne lieu
par l'erection de la Compagnie, firent naitre dans l'esprit
de quelques personnes la pensie de travailler a le faire beatifier par le Saint-Siege, ayant mene une vie si 6ditiante et
procure de si grands biens a 'Eglise. Voici de quelle faqon
cela arriva, ainsi que l'Ncrivit M. Pierron le I"* janvier
170 :
< Un des prelats de la cour de Rome, nomme M. Bottini,
promoteur pour les beatifications et canonisations des
saints, nous fit faire de tres grandes instances pour mettre
les choses en etat de travailler a la biatification de notrevenerable Pere, M. Vincent. Nous avons icrit aux endroits
oh nous,avons su que se trouvaient quelques-uns de ceux
qui avaient connu ce grand serviteur de Dieu. a On pria
entre autres les ivdques qui avaient vecu de son temps, on
avaient oui parler de lui, de rendre un timoignage juridique
en faveur de la saintet6 de ce vertueux prdtre; on fit ensuite
imprimer ces temoignages a Rome, suivant la coutume,
avec d'autres qu'on obtint dans la suite, des rois, des
princes, des magistrats et autres personnes les plus respectables. < Dejh, dit M. Pierron, nous avons les tdmoignages
de quatre eveques de son temps et de quelques autres personnes de consideration. NN. SS. les dveques de Meaux,
d'Autun, de Bayeux, Saint-Malo, - celui-ci mourut bient6t apr6s la date de cette lettre, - a et d'Alet, - l'ancien, nous ont aussi promis de nous en donner d'avantageux.
Quand nous les aurons requs, nous verrons quelle formalitd
il faudra ensuite observer. C'est Ia une des plus grandes affaires qu'ait jamais eues la Congregation; elle sera d'une
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grande depense et toutes nos maisons sont peu en etat d'y
satisfaire. >
On ne laissa pas de l'entreprendre. M. Wattel, successeur
de M. Pierron, en ecrivit dans la suite a toutes les maisons,
et memes aux particuliers, pour exhorter ceux qui auraient
du bien de contribuer a cette dipense, dont le succ6s interessait toute la Compagnie.
Et apres, on taxa encore chaque maison a fournir son
contingent chaque annee, ce qu'on accepta volontiers, malgrd les guerres et les temps facheux. M. Pierron nomma,
pour procureur de cette affaire, un pretre de la Mission,
qui fut d'abord M. de CGs, homme d'esprit et d'application. Celui-ci ecrivit de tous c6ts pour avoir des temoignages et des preuves de la saintet6 et des miracles du serviteur de Dieu, afin de s'en servir utilement. Depuis, on lui
substitua M. Couty, superieur de Narbonne, qui se rendit
pour cela a Rome, ol le nouveau pontife, Clement XI, paraissait trbs porti A faire reussir cette affaire, ayant dit, A
ce qu'on assure, qu'il voulait biatifier M. Vincent.
I88. Indulgences accordees par le Saint-Sidge. - Le
Saint-Pere ne se lassait pas de faire de nouvelles graces a
la Congregation; ce qui parut par deux Brefs expedies en
faveur des Missionnaires. Le premier est date du 5 novembre 1701. Le Souverain Pontife y marque que les indulgences etant un moyen pour redoubler la ferveur des Congrigations appliquies a procurer la gloire de Dieu et le salut
du prochain dans 1'exercice de leurs fonctions et voulant en
conceder a la Congregation de la Mission, qui travaile avec
fruit au salut des ames dans la vigne du Seigneur, il accorde
A quiconque entrera dorenavant dans ladite Congrdgation,
prdtre, clerc ou frere, indulgence plenire le jour de sa riception, apr6s s'tre confesse et avoir communie. - De plus,
semblable indulgence a ceux qui apres deux ans de probation, recevront les memes sacrements et feront les quatre
voeux; et encore &Pheure de leur mort, si, ne pouvant se
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confesser et communier, its invoquent le nom de Jesus au
moins de cceur. - De plus, semblable indulgence le jour
de la Conversion de saint Paul, en visitant devotement
depuis les premieres vepres jusqu'a soleil couchant de ladite
fite, quelque eglise ou chapelle de ladite Congregation, ou,
t son defaut, la paroisse, s'approchant de la confession et
de la communion, et y priant avec devotion pour la
propagation de la Congregation, 1'union entre les princes
chretiens,l'extirpation des heresies et 'exaltation de l'Eglise.
Pareille indulgence, de mime, chaque annee, A ceux qui
feront les huit jours de retraite; et cent jours d'indulgence
chaque jour A ceux de la Congregation qui feront fiddlement l'examen de conscience avec un ferme propos de se
corriger et reciteront devotement les litanies de la sainte
Vierge, priant pour les fins ci-dessus marqudes.
Le second bref est date du 14 janvier 1702. Pour encourager a la ferveur dans les exercices spirituels, le SaintPere accorde non seulement a tous les Missionnaires,
mime freres, mais encore a tous les eccl6siastiques qui
s'assemblent dans leurs maisons pour faire des reflexions
spirituelles sur les fonctions de leur dtat, ou restent dans
leurs seminaires et qui vaqueront tous les jours, pendant
un quart d'heure, a loraison mentale, cent jours d'indulgence; de plus, sept ans, a ceux qui y emploieront une
demi-heure, et indulgence pleniire une fois cbaque mois
&ceux qui pendant un mois feront l'oraison mentale une
heure de suite, ou au moins un quart d'heure chaque jour
en se confessant et communiant et priant comme ci-dessus;
et Sa Saintete permet d'appliquer cette indulgence par
forme de suffrage aux fideles trdpasses.
Le premier bref est i perpetuitl, le second seulement pour
sept ans; il a fallu apres, le renouveler.
M. Pierron informa la Compagnie de ces graces accordies
par le Saint-Pere et y marqua qu'on n'avait pu les obtenir
de son prdd&cesseur quoiqu'il ait dti un des papes qui aient
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davantage favorisd la Congregation. A Rome, on n'aime
pas Aexpidier ces sortes de brefs a perpetuitd en sorte qu'il
ne soit pas nacessaire de les renouveler de temps en temps.
11 y a trois indulgences plknieres dont notre Congr6gation n'avait pas encore joui, savoir : celle en faveur des seminaristes internes; I'autre pour le jour de la conversion
de saint Paul : le Saint-Pere oblige d'y prier pour 'heureux progres et augmentation de la Compagnie, en ce jour
que M. Vincent et toute la Congregation a son exemple a
toujours honore avec une devotion particuliere comme
celui du premier sermon des missions qui donna occasion
a Mme la Generale des galeres de fonder des missions, par
o& a commence la Compagnie. La troisieme indulgence, de
cent jours, est pour nous exciter a bien faire l'examen de
conscience, et il faut reciter les litanies de la sainte Vierge;
comme on les omet les quatre derniers jours de la Semaine
sainte et pendant tout le temps pascal, ceux qui voudront la
gagner se souviendront de reciter ces jours-la les litanies
en particulier.
M. Pierron enjoint ensuite aux Superieurs d'avoir soin
de temps en temps d'exhorter la famille a profiter de ces
graces spirituelles, dont il a plu a Dieu de combler les
Missionnaires, et pour cela de faire lire les susdits brefs
pour le moins une fois l'annee. Le second bref n'etait pas
encore obtenu dans le temps que M. Pierron ecrivit cette
lettre 1.
189*. Les Filles de la Charite; I'administrationde la
Communautd; nouveaux etablissements. - La Communaute des Filles de la Chariie de son c6td continuait aussi
a se multiplier sous le gnedralat de M. Pierron. II dtait aide

1. Nous rappelons que les numeros marques d'un astdrisque,
comme celui qui suit, indiquent des paragraphes ajouLts au texte de
M. Lacour. [Is out pour but de faire connaitre sous chaque generalet la marche de la Compagnie des Filles de la Charite.
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dans son administration par la mere Julienne Laboue, Superieure de 1697 1 703, et par MM. Antoine Durand et
Jacques Henin, qui, a cette epoque, occuperent successivement la place de directeur dans la Compagnie. M.Antoine
Durand, ne en 1629, a Beaumont de l'Oise, au diocese de
Beauvais, fut recu dans la Congregation de la Mission par
saint Vincent, le 5 septembre 1647. Employd d'abord en
Pologne, puis nommd supirieur a Agde en 1657, il se distingua surtout comme cure de Fontainebleau (1661-1679).
11 fut chargi ensuite de diverses autres fonctions, notamment de la delicate mission de commencer l'etablissement
des Missionnaires A la maison de Saint-Cyi. En 1697, on
le trouve secretaire gdneral. C'est A cette epoque, que
M. Faure, vicaire general, le nomma directeur des Filles
de la Charitd, a la place de M. Talec. 11 remplit ces fonctions jusqu'en 1699, oil il y fut remplacd par M. Jacques
Henin qui, precedemment avait eti deuxieme assistant de la
Congregation. Quant a M. Durand, il comparut comme
timoin en 17o5 au proces informatif de la cause de canonisation de saint Vincent, et enfin, deceda le 21 mai 1708
a Saint-Lazare, oi il fut enterrde a 'eglise de cette maison.
(Voyez: Extrait du registre mortuaire de Saint-Lazare,
conserve dans le proces de beatification de saint Vincent;
Archives de la Sacrie Congregation des Rites, et Notice de
M. Durand,dans les CompagnonsdesaintVincent, i" serie,
t. II, p. 389-424.)
La Superieure gindrale durant cette piriode, la mere Julienne Laboue, etait nee a Marolle, au diocese de Sens,
en 1643 et avait dt6 reque dans la Compagnie le 28 juillet 1664. a C'etait une fille grande et forte, d'un bon esprit,
douce et obligeante, joignant a un air grave et imposant
quelque chose de gracieux. Placee d'abord A la boulangerie,
a la buanderie et a la cuisine, elle fut bienitt mise au secrdtariat, puis A la conduite du Seminaire. Elle fur Superieure pendant six ans, c'est-a-dire, durant tout le gendralat
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de M. Pierron. C'etait une personne remarquable et toute
de Dieu a. - Notices, t. II, p. 647.
Le ii janvier 1698, elle adressait aux Sceurs, une circulaire dans laquelle elle disait qu'elle avait espird que
M. Pierron leur aurait ecrit A toutes en son entree d'office,
mais qu'il lui avait envoyi une letre de sa part pour en
faire avoir une copie dans chaque etablissement. Elleajoute
qu'il faut avoir un livre pour garder les lettres-circulaires,
(celles de MM. Almdras et Jolly sont tres belles); puis,
elle rappelle qu'on doit demander de bonne heure, la rdnovation des vceux, et enfin, elle fait des recommandations
pour lobservation de la Regle et la conservation de resprit
primitif. Le 19 fivrier 1699, elle icrit une autre circulaire pour la renovation des saints voeux, sujet ordinaire
que chaque annie au milieu de fevrier on au commencement de mars, elle traite en s'adressant a ses filles, leur en
expliquant la grandeur et les obligations aussi bien que les
dispositions avec lesquelles ils doivent dtre renouvelds.
La Compagnie des Filles de la Charite s'etendait et pendant le gendralat de M. Pierron, quoiqu'il ait etd court,
bon nombre de maisons nouvelles furent ouvertes; nous
n'en mentionnerons que quelques-unes : Alais, h6pital
fonde en 17o3; Cambrai, en 1702, h6pital et icole ; Champrosay, maison de charite fondee en 17oo.
A Fontainebleau, l'h6pital des Filles-Bleues, d'apres la
notice sur M. Durand fut fondd en 1698 par Mme de Montespan pour soixante orphelines, que les Sceurs de Charit6
6levaient et instruisaient chretiennement, et pour quarante
hommes ou femmes ag6s.
A Lyon, fut acceptde en 1697 la maison de charite de
Saint-Michel; et en 1699, celle de Saint-Paul.
A Metz, l'h6pital de Bon-Secours fut confie aux Filles de
la Charit6 par traitd du 9 avril 1699. A la Revolution,
l'administration fut transform6e (1791); mais les Sceurs
resterent avec le titre de directrice et preposees laiques, et
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une ddlibdration du district en date du 9 novembre 1792,
autorisa le receveur a payer la d6pense causee par le
changement de costume.
A Saint-Hippolyte ( Gard), un h6pital et une icole furent
confies aux Sceurs en 1700. Au commencement, elles
eurent beaucoup a souffrir de la part des religionnaires
fanatiques on protestants.
Les Filles de la Charit6 furent dtablies A Saintes, paroisse Sainte-Colombe, en 1700 par lettres-patentes du roi,
au nombre de six pour visiter les malades et leur distribuer vivres, bouillon et medicaments, etc. Elles recurent
successivement des legs ou des dons importants a cette fin.
En z740, elles s'install6rent au port des Frdres oi elles
resterent jusqu'A la Revolution. A cette triste 6poque, on
ferma la chapelle et I'ecole des Saeurs ( 31 juin et 20 aout
1791 ), parce qu'elles avaient refuse le serment. c On ne les
a tolird jusqu'a ce jour, dit larr&te, qu'A cause du defaut
d'etablissement de cette nature. Mais, on leur permettait de
se devouer au soulagement des pauvres malades, et de se
livrer a des actes de bienfaisance qui n'appartiennent vraiment qu'h des ames pures tout en leur interdisant express6ment de chercher a propager leurs opinions en matiere
de religion. 2 (AUDIAT, Saint Vincent de Paul et sa Congrdgationd Saintes et d Rochefort, page 17).
i

32. Maladie de M. Pierron. II forme le dessein de donner
sa ddmission et convoque une assembl6e g6nerale.

Bient6t apres, M. Pierron se vit attaqu6 en hiver d'une facheuse apoplexie, et cet
accident fit craindre pour sa vie, etant deji avance en age.
Toutefois, on y rem6dia du mieux qu'on put. Les medecins
lui conseill&rent d'aller prendre les eaux mindrales,- il ne
put s'y rasoudre, soit a cause de son emploi qui ne lui permettait pas de s'absenter ainsi de la maison de Saint-Lazare,
soit pour quelque autre raison; on en fit venir a Paris, et il
z90. Maladie de M. Pierron.-
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en but quelque temps. II en parut un peu soulagd, mais
apres Piques ses jambes resterent toujours faibles et cette
faiblesse augmenta encore en automne; son esprit baissa de
meme et s'en ressentit encore davantage durant tout 'hiver
suivant.
M. Henin etait a la t&te des affaires de la Compagnie,
M. Faure, qui dtait premier assistant, en ayant moins de
connaissance que lui; cela n'etait pas bien vu de quelquesuns. On se vit oblige d'envoyer M. Hymbert A Cahors et
et d'en retirer le superieur; M. Chevremont, Visiteur de la
province, pour lors superieur A Saintes, qui avait contribud
a faire nommer ce superieur a Cahors, le remplaia quand il
quitta cette place.
19I. Convocation d'une Assemble gindrale.- L'annee
17o3 etait la sixieme, depuis l'election de M. Pierron, ce
qui, selon ce qui est marqud dans les Constitutions, obligeait a faire convoquer les assemblies des provinces pour
en tenir une sexennale A Paris.
L'ordre en fut envoyd aux Visiteurs au commencement
du printemps; mais presque aussit6t apres, il fut dvident
que le Superieur gindral n'etait plus en itat d'exercer sa
charge, il demanda lui-meme d'en itre relevd et il conclut
avec ses assistants qu'il fallait convoquer une Assemblde
gnearale, ott, apres qu'il aurait donnd sa dimission, on
elirait un autre Gendral.
(A suivre.)
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
132. Vie du bienheureux Francois-Regis Clet, pretre de
la Congregation de !a Mission, martyrise en Chine le
17 fivrier 1820; par un pretre de la meme Congregation.
Paris, ancienne maison Gaume, Rondelet successeur,
14, rue de 1'Abbaye. Prix, 75 centimes.
Voici la lettre adressee a lauteur par M. le Superieur general:
t Nous devons au talent et au devouement de Mgr Demimuid une
Vie complete du venerable Clet; elle restera toujours un prcieux
monument en i'honneur de notre glorieux martyr. Mais nous avons
pense que, dans les circonstances prdsentes, une Vie abregee et
d'une propagande facile etait necessaire pour repandre la connaissance des vertus heroiques du nouveau Bienheureux. Vous avez bien
voulu, mon cher confrere vous charger de ce travail; vous avez repondu a mon attente; recevez mes f6licitations et mes remerciements
Je fais des vceux pour que votre oeuvre, si pieuse et si solide, contribue a la gloire de Dieu et de notre Bienheureux martyr. a

133. Confirencesaux Filles de la Charitd, par M.Jules
Chevalier, directeur de la Communauti. Paris, rue de
Sevres, 95, 19oo. -

In-8. Tome I, Conferences aux Soeurs

du Sdminaire.
M. le Supdrieur gdndral a adressd a M. Paul Medus, pretre de la
Mission, la lettre suivante :
a Monsieur et tres cher confrere,
a Vous avez bien voulu, i la demande de quelques Filles de la
Charite, vous charger d'examiner les conferences recueillies par elles
de la bouche de M. Chevalier, leur tres digne et regrett6 directeur,
et d'accord avec un autre vendrable confrere, vous m'avez adress6
sur ce travail un rapport des plus favorables.
a Je n'h6site done pas a vous accorder la permission de faire imprimer ces conferences, persuad6 qu'elles seront lues avec intdirt et
profit par les enfants de saint Vincent de Paul; ils y trouveront, avec
1'explication des saintes rigles, une doctrine tout impregnee de
l'esprit du saint Fondateur.
a Je demeure affectueusement en l'amour de notre Seigneur et de
son immaculee Mere.
a Monsieur et tres cher confrere,
a A. FIAT, Sup. g6n. .
a Votre tout devoue serviteur,
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134. L'Ange du Pelerin de Saint- Walfroy, par un
prtire de la Mission. Un volume in-i8 de 214 pages.
Balan-Sedan, imprimerie du Patronage, 1900oo.
Le pelerinage c'est un oasis dans le disert pour quelques chretiens; d'autres fois, c'est la piscine salutaire oi l'aime pecheresse et
inconnue va se purifier de ses fautes; ou bien, c'est un de ces lieux
elev6s oil I'on vient s'entretenir plus familiarement avec Dieu,
s'eclairer sur un dessein important, sur sa vocation, remercier le
Seigneur d'un bienfait, solliciter une grace, etc., etc.
Dans la partie des Ardennes qui touche au Luxembourg, existe,
en mimoire d'un saint solitaire et stylite, saint Walfroy, un pelerinage
desservi par les Missionnaires ]azaristes. C'est un Manuel parfait de
ce pelerinage que nous mentionnons ici : comme lPaangqui
guide le voyageur, il renseignera le pelerin sur tout ce qui regarde
le c6te materiel aussi bien que les exercices de la piete pendant le
sejour sur la sainte montagne.
Voici le sommaire de ce que contient ce gracieux volume:
Premiere partie: Histoire populaire de Saint-Walfroy et du pelerinage. - Deuxieme partie : Exercices de devotion du pelerin de SaintWalfroy : io Quelques notions g6nerales; z* Directoire du pelerin
de Saint-Walfroy; 3o Prieres diverses A l'usage du pilerin de SaintWalfroy : Itindraire; m6thode pour la confession, prieres pour
la communion,-messe de Saint-Walfroy, meditations et considdrations, chemin de la Croix, statuts de la Confrerie de Saint-Walfroy,
cantiques, etc.
S'il se laisse conduire par cet < Anges, le pelerin trouvera certainement que les heures sur la montagne de Saint-Walfroy lui auront
et& courtes, agreables et saintement profitables.

Journal d'Antoine Durand, pratre de la Mission,
premier cure de Fontainebleau (1661-I677); publiC avec
notes explicatives, par M. PabbW Estournet, vicaire d'Avon.
Un volume in-i8, de XXII-225 pages. Fontainebleau.
Librairie catholique, 19, rue de la Paroisse, 19oo.
I35.

Si cette etude n'est pas d'un int6ret gdneral, comme il faut en convenir, elle demeure tres precieuse pour I'histoire locale et pour le
milieu auquel appartenait Pauteur du journal, M. Antoine Durand.
Les notes dont M. I'abb6 Estournet a accompagnC le texte sont tres
erudites et tres exactes, notamment en ce qui regarde la Congregation de Saint-Vincent de Paul; nous l'en filicitons et nous len
remercions.

136. Les Eaux sanctifiees ou Guide spirituel de l'dme
chritienne dans les stations balndaires,par un pretre de la
Congregation de la Mission. Un volume in-32 allonge, de
372 pages, orni de filets rouges. Paris, Desclie, 19oo.
Prix, broche: I fr. 5o; reliure petit chagrin, tranche doree,
coins arrondis, 3 fr.; reliure chagrin poli, tranche rouge
sous or, coins arrondis, 4 fr.
a L'auteur de ce petit livre s'adresse aux personnes qui, par un
besoin reel ou dans le but de se procurer une honnete recreation
pour eux ou pour quelqu'un des leurs sont tributaires de quelque
station balndaire. Leur piet6 les fera saluer avec reconnaissance
1'apparition de ce petit volume qui sera leur Vade Mecum durant la
saison des eaux et les aidera & la sanctifier. a
137. Les Filles de Charitd 4 Jdrusalem, par M. I'abb6
Legrand, chanoine du Saint Sipulcre. Jerusalem, 19oo.
In-8 de 85 pages.
Cette tres interessante description des oeuvres 6tablies par les
Filles de la Charit6 depuis leur arrivee a Jerusalem (3 mai 1886),
debute par ces paroles bienveillantes:
a Le 28 juillet x894, au Congres eucharistique de Reims, un savant
Barnabite, le R. P. Tondini, dans un magistral discours sur le
retour de Pl'glise greco-russea l'unite catholique, disait : a Le plus
a grand coupable de ce qui s'est passe en 1204 A Constantinople est
a saint Vincent de Paul, qui eit du paraitre avec ses admirables
a Seurs de Charit6 longtemps avant la quatrieme Croisade. Ses
a enfants ont du moins pris i tache de reparer cette faute en s'emplo%yant i couvrir Constantinople d'h6pitaux, d'asiles de bienfaisance
a et de Soeurs de Charite. J'ai passe cinq mois au milieu d'eux i
a Galata et je crois que leur saint Fondateur s'y trouverait comme a
a Saint-Lazare, A Paris, tellement ils en ont garde I'esprit. a
a Ces paroles sont tout aussi vraies & Jerusalem qu'I Constantinople. Que de fois nous avons entendu de pieux pelerins nous dire,
aprds avoir visit la maison des Filles de la Charit6 : a Nous ne cona naissions pas leurs oeuvres, et il faut les avoir vues pour savoir
a jusqu'oti s'tend la charit6! i
Dans uu re5it a la fois tres documente et tris vivant, modele d'interessante monographie, I'auteur ddcrit l'origine des ceuvres des Seurs
de la Charite AJerusalem, le bien accompli par le dispensaire, par la
visite des malades a domicile, par l'auvre des Enfants trouves, par
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la creche et I'Puvre des Enfants abandonnes, par 1'oeuvre des Lepreux,
par celle des Vicillards et des Incurables, par louvroir et l'ceuvre des
Jeunes-.conomes, par l'h6pital municipal musulman lui aussi desservi par les Soeurs de saint Vincent de Paul.
Suit une rapide mention des oeuvres des Soaurs A Bethleem (1887),
a Nazareth (1898) et &Caiffa (1899).
On peut juger par ces indications du vif intdert de la belle etude
publide par M. l'abbe Legrand.
LES PETITES ANNALES DE SAINT ViHCETr Dn PAUL; c'est le titre qu'a

pris le Bulletin de Saint Vincent de Paul, afin de prdvenir la confusion
avec le Bulletin de la Societe de Saint Vincqnt de Paul. Sommaires:
15 avril 9oo0: Louise de Marillac et le SqcrC-Caeur, par E. Didron,
97. - Les (Euvres : Mutualit6, renseignements pratiques, to3. Les Missions catholiques a l'Exposition universelle de 19oo; le martyre de Jean Le Vacher, ij5. -

CHRONIQu,

1I6.

15 mai: Frangois-Regis Clet, martyr, par Mgr Demimuid, 129. Bonnes pensees et traits dditiants de saint Vincent de Paul et de
Louise de Marillac, 134. - Les (Euvres : Les Dames de la Charit6,
136. - La baie de Kouang-tchiou, 154. - CHRONIQUE : 158.
15 juin: Louise de Marillac et le Sacre.Cour, 161. -

catholiques Al'Exposition, par Max Turrnann, 175. - Missions, t84. - CHRONIQUE, I88.

LE BIENHEUREUX

Les (Euvres

Courrier des

FRANCOIS CLET

MARTYR

VIE DU BIENHEUREUX FRANCOIS-RIGIS CLET, prdtre de la

- Mission, martyr en Chine; par Mgr Demimuid.
Un beau vol. in-8 de 430 pages, orn6 de neufgravures.Prix, 5 fr. Reliure, prix divers. - Chez Rondelet, libraireiditeur, rue de l'Abbaye, 14, 6 Paris. Et, a la Procure, rue
de Sevres, 95; ou a l'conoMnat, rue du Bac, 14o.
VIE DU BIENHEUREUX FRAxNOIs-REGIS CLET, pretre de la

Mission, martyris6 en Chine; par un pretre de la meme
Congregation.
Un volume in-i2 de 124. Prix o fr. 75 cent. -

Depot

aux memes endroits que louvrage prdcident.
Nous signalerons aussi :
Au bienheureux Franqois-Rd•is Clet. Cantique a deux
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voix avec accompagnements de piano ou orgue. Paroles de
M. Louis Bignon, lazariste; musique de Jules Liagre,
organiste a Loos (Nord). Prix net, i fr. En vente chez
M. J. Liagre, organiste a Loos (Nord).
Cantiques en l'honneur du bienheureux Franfois-Rigis
Clet; musique de F. Dellerba, C. M. Prix net, I fr. 5o. DIp6t & 'Pconomat des Filles de la Charit6, 140, rue du
Bac, a Paris; et au Petit Siminaire de Montpellier (Hirault).

Quatre Saluts; Hymne et invocation en rhonneur du
bienheureux Franqois-RdgisClet. Par le meme. Prix net,
2 francs. -

Dip6t aux memes endroits.

Hymne en I'honneur du bienheureux Franfois-Regis
Clet. Paroles de Caritas, musique de Georges Meugd. Prix
net, I franc. - Dep6t i P1'conomat des Sceurs de SaintVincent de Paul, rue du Bac, 14o, Paris.

Cantate en l'honneur du bienheureux Francois-Regis
Clet, par M. J. B., p. d. 1. M. Prix net,
Economat, rue du Bac, 140, a Paris.

2

fr. 5o. - Ddp6t,

Cantate en l'honneur du bienheureux Francois-Rigis
Clet, par F. Dellerba, pretre de la Mission. Prix net, 2 fr.
- Se trouve a PEconomat, rue du Bac, 14o, A Paris.
Images : Photographies sur opaline. La douzaine,
i fr. 5o; Gravures, 4 sujets. La douzaine, 2 fr. 5o. - A
l'Economat, rue du Bac, 14o.
On pourra prochainement se procurer des Midailles du
bienheureux Francois Clet, a la Communautd de la rue du
Bac, 140; et des Statues, A la Procure de la Mission, rue
de Sevres, 95.

Le Gdrant : C. SCHMBYERa

ImpA D. Dumoulin, a Paris.

LES FETES DU TRIDUUM
EN L.HONNEUR

DU BIENHEUREUX

FRANqOIS-REGIS CLET
MARTYR

A PARIS
La pensee des epreuves, au milieu desquelles 6tait alors
plongee I'Eglise de Chine, jetait comme un voile sur les
f~tes cilbrees A Paris, en notre Maison-mere de SaintLazare, le 25, le 26 et le 27 du mois de juin. C'etaient les
jours auxquels avait ite fixee la c6lbration du Triduum en
l'honneur du martyr Francois Clet, A I'occasion de sa
beatification. L'inquietude sur le sort des Missionnaires qui
continuent les travaux du Bienheureux sur la terre de
Chine retenait I'clat de la joie; et pourtant ne fallait-il
pas payer le tribut des louanges au glorieux serviteur de
Dieu, placd maintenant sur les autels? On le fit.
Ecoutons le ricit d'un temoin . D'une plume el6gante et
sympathique il decrit ainsi le cadre oi se ddroulent les
ceremonies :
a Rien n'avait 6td neglig6, a la Maison-mere de SaintLazare, pour faire, de ces jours du Triduum, des jours de
graces spirituelles extraordinaires, oi le coeur et l'esprit
devaient trouver des jouissances infinies, accrues encore
par la vue des choses exterieures qui ne laissent pas d'avoir
parfois une merveilleuse eloquence.
a La cour d'entrieprisentait un coup d'oeil superbe, avec
ses longues oriflammes qui se jouaient au milieu des fleurs
I. Mgr Bellet. Semaine religieuse de Grenoble.
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et de la verdure, portant des palmes symboles du martyre,
avec lettres entrelacies F. R. C. (Frangois-Regis Clet). Le
long des parloirs et de la salle des reliques etaient suspendues d'excellentes peintures reprisentant : le bapteme du
Bienheureux rappeli par une vue de I'dglise Saint-Louis
de Grenoble tres heureusement reproduite; le Bienheureux,
maitre des Novices a Saint-Lazare; le Bienheureux disant
adieu a ses fr6res au moment de partir pour la Chine;
venaient A la suite deux portraits, Pun montrant le Bienheureux, pretre de la Mission, avec surplis, dtole et crucifix,
1'autre en Missionnaire avec le costume chinois. Enfin,
dans le fond de la galerie, une magnifique toile, de grande
dimension, signee du cdlbre Pierre Petit. Le Bienheureux
est debout dans la neige au pied de la croix oi il va mourir,
revetu de ses pauvres habits, salis et ddchirds par tant de
mois passes dans d'infectes prisons! mais sous lesquels est
une ame d'ap6tre d'une ravissante beautd, qui se refl6te
sur la figure radieuse et dpanouie du saint vieillard. II a
demandd A ses bourreaux quelques instants pour achever
de se donner a Dieu. II prie, et quelle priere sort de ce coeur
et A ce moment ! Toute cette peinture fort bien traitie est
d'un grand effet.

s Quant a la chapelle, elle avait requ une ddcoration tres
sobre et tr6s belle a la fois. Au-dessus du maitre-autel, par
devant la chAsse meme qui renferme le corps de saint Vincent de Paul, on apercevait un tableau reprisentant 1'apothdose du Bienheureux dans le ciel, oi il est requ par son
pere saint Vincent.
SToute 1'ornementation de 1'rglise, tr6ne, tentures,
fleurs, tapis, antipendium, 6tait de couleur rouge, qui est la
couleur liturgique de l'office des martyrs. Et dans cette
chapelle si bien parde, une foule considdrable de Filles de la
CharitC et de simples fiddles, ne cessa de ttmoigner de sa
veneration et de son amour pour le bienheureux martyr.
Plusieurs ivdques, vicaires apostoliques et pr6lats dtaient a
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des fauteuils, du c6te de l'pitre et en face du tr6ne; dans
les stalles et les bancs, M. le Supirieur giniral, le vener6
M. Fiat, ses confreres, tous les scolastiques et les novices,
formaient un chceur magnifique. n

Le Triduum s'ouvrit le lundi, 25 juin. Dans la matinie,
depuis cinq heures jusque vers 1'heure de la ciremonie
solennelle, les messes s'etaient succied sans discontinuer
aux nombreuses autels, non pas seulement de la chapelle,
mais des divers oratoires de la maison. Chaque pretre avait
c6lebri, en I'honneur du martyr, la messe In virtute, avec
les oraisons propres du bienheureux Francois Clet; ii en
sera de meme pendant les trois jours.
A 9 heures, le joyeux carillon de Saint-Lazare annonce
I'inauguration solennelle du Triduum; et la nombreuse
Communauti des Missionnaires : novices, scholastiques,
prdtres entre au choeur. Diji les bas c6tis et les tribunes
etaient occupis par une religieuse assistance. Avant tous,
ceux qui se rattachent A la famille de saint Vincent, c'estA-dire : dans la chapelle de la Sainte-Vierge, les membres
des Conferences de Saint-Vincent de Paul; dans la chapelle
de Saint-Joseph, les Dames de la Charite. Les tribunes sont
exclusivement occupies par les Filles de la Charite; et l'on
voit encore d'autres blanches cornettes, eparses ou groupies
parmi les fideIes, dans le fond de la chapelle.
La ciremonie priparatoire commence: Mgr Montes
de Oca, 6veque de San Luis de Potosi, celdbrant, se revet,
au tr6ne, des ornements pontificaux. Lorsqu'il a pris la
chape et la mitre, la foule s'assied curieuse, ou plut6t
dmue, et attentive Ace qui va se passer.
C'itait 'Nchode la parole du Pape que l'on allait entendre. Conduit par un cerdmoniaire, un des prdtres missionnaires, vitu de la chape, parait du c6td de l'epitre : il
s'arrete, et sa voix, ferme et nette, fait entendre ces mots :
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Brefde la bdatification! Oui; c'6tait bien la parole du Pape.
En ce solennel document le vicaire de Jisus-Christ raconte,
dans un langage empreint de grandeur et d'iloquence, les
combats des heros de la foi; ii unit dans un honneur
commun les enfants de Dominique et de Francois d'Assise,
de la Congregation des Missions itrangeres et de celle de.
Saint-Lazare: tous les saints ne sont-ils pas freres? Chacune
des families religieuses est caracteris6e dans une iloge d'une
Ilegante concision; on sait combien le Pere commun des
fideles connait parfaitement, et aime profonddment chacune
de ces societes, pipinieres de Saints, qui par la diversitd de
leur genre de vie dans une commune foi et la poursuite
d'une meme fin font de PEglise une reine ornde d'ornements varies : Regina circumdata varietate.
La lecture est finie, en latin et en franqais : tout le monde
a pu entendre la voix du Pape, se pendtrer de sa pensde et en
jouir. Aussit6t le choeur se leve, et reveque entonne le
chant du triomphe et de 'action de grAces: Te Deum laudamus ! et avec un parfait ensemble, soutenue par 'accompagnement magistral des grandes orgues, la foule tout
entitre continue : Te Dominum confitemur.
Aussit6t, le voile rouge qui cachait le tableau du nouveau
Bienheureux, tombe; et, devant la chisse de son p6re
saint Vincent, Franqois-Rigis Clet apparait, dans la lumiere de son apotheose. Puis, une procession s'organise
vers la salle des reliques. Les pratres seuls y prennent part:
ils marchent, silencieux, tandis que le choeur continue les
versets sacr6s du Te Deum, auxquels ii fautajouter bieniot
ceux du Magnificat. Voici enfin la procession qui reparait:
tous ont des cierges allumds A la main; ils pric6dent les
saintes reliques du nouveau Bienheureux, qui sont porties
par quatre pretres en dalmatiques rouges. On depose le
prdcieux fardeau sur un tr6ne pripari au milieu du temple,
a I'endroit mime oi, dix ans auparavant, on avait plac6 le
corps du bienheureux Jean-Gabriel dans des circonstances
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semblables. L'dvdque encense les reliques; puis, la messe
pontificale commence avec sa solennitd ordinaire.
Les chants liturgiques furent executes avec beaucoup
d'art, et les creimonies accomplies avec perfection. Et il en
fut de la sorte pendant les trois jours.
Apres la messe, quand furent termines les offices liturgiques, les jeunes chantres procurerent a Passistance le
plaisir d'entendre une cantate composee par un Missionnaire, habile musicien, en l'honncur du nouveau Bienheureux. Elle fit vibrer dans les coeurs de mysterieux
ichos, notamment, lorsque se redisait ce sublime dialogue:
a Mort aux chretiens! mort aux infAmes!
Hurlent au pretre les bourreaux.

a

Ainsi chantait le choeur, avec une harmonie
presque sauvage.
a Sauve, 6 mon Dieu, sauve leurs ames! a
Repond doucement le heros.

6trange et

Ces deux vers sont chantis sur une melodie douce et
penetrante, qui va droit au coeur I
Mais Foffice du matin est fini. II est onze heures.

Aux vepres solennelles dans 1'apres-midi, mime assistance d'elite. De plus, les directeurs et les seminaristes des
Missions itrangeres, qui viennent de feter dernierement
leurs bienheureux martyrs a P1glise Saint-FranqoisXavier, se sont souvenus qu'a Saint-Lazare ils avaient des
freres. N'avaient-ils pas vu, quelques jours auparavant, les
enfants de saint Vincent venir participer a leur fete a eux,
et y apporter le concours de leurs chants? Ils viennent
done, Aleur tour, eux aussi, les ap6tres, peut-8tre les martyrs de demain, celebrer la gloire du martyr, fils de saint
Vincent: Ecce quam bonum et quam jucundum habitare
fratresin unum !
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Au tr6ne pontifiait Mgr Gendreau, membre de la
Societe des Missions etrangeres, fun des dveques vicaires
apostoliques du Tonkin. Accompagn6e de l'orgue, une
schola des Missions etrangeres chante avec un entrain
et une vigueur admirables, en alternant avec le choeur, les
psaumes des deuxiemes vipres d'un martyr.
Apres un iloquent pandgyrique, dont nous allons parler, un beau cantique, charma les assistants. En voici le
refrain :
Enfants de saint Vincent, qu'un mime amour assemble,
Chantons Francois-R6gis, apres Jean-Gabriel;
Mais, pour les honorer, Dieu veut qu'on leur ressemble:
Suivons la mme route, elle va droit au ciel!

Pendant le chant des strophes, le chaeur vendrait les
reliques que prdsentait a baiser P1'vque c6lebrant.
Enfin, ce jour-la, par une attention delicate pour les
membres du cel6bre siminaire des Missions 6trang&res,
Porganiste joua, pour sortie, le Chant de ddpart des Missionnairescomposd pour eux par Gounod.

Ainsi en fut-il chacun des jours du Triduum, ot les
offices furent cdldbres : le second jour, au matin, par
Mgr Potron, evrque titulaire de Jdricho, de ]a Congregation des RR. PP. Franciscains, et, au soir, par Mgr Geurts,
de la Congregation de la Mission, vicaire apostolique du
Tchi-ly oriental; le troisieme jour, par Mgr Ferrant, de
la Congregation de la Mission, coadjuteur du vicaire apostolique du Kiang-si septentrional.
Chaque jour, un orateur distingud prononca 1'eloge du
nouveau Bienheureux. On avait fait appel pour cela, d'abord aux RR. PP. Franciscains, qui continuent en Chine
loeuvre de ddvouement apostolique dans le vicariat oil le
bienheureux Clet a edt martyris6; le P. Dieudonnd parla
le premier jour. Ensuite, au nom du diocese de Grenoble
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d'ou le Bienheureux est originaire, Mgr Bellet, protonotaire apostolique, voulut bien parler le second jour. Le
jour de la cl6ture, Mgr Demimuid, directeur general de la
grande oeuvre de la Sainte-Enfance, l'auteur distingu6
d'une belle Vie du bienheureux Clet, prononga le dernier
panegyrique.
aloge
Le R. P. Dieudonne avait pris pour texte de son
du martyr, ces paroles: Inventus est in tentationefidelis;
et esquissant en termes emus la biographie du bienheureux
Clet, il sut faire ressortir l'invincible courage du serviteur
de Dieu, en placant dans son vrai cadre cette attachante
physionomie. Le lendemain, Mgr Bellet, diveloppant eloquemment cette parole de la mission donnee par JesusChrist a ses ap6tres: Eritis mihi testes, montra l'importance du temoignage donni a Jdsus-Christ par le martyre;
et il enrichit le recit de la vie du Bienheureux de details
inedits et de souvenirs personnels sur la patrie de FranqoisRegis Clet, dont l'int6rdt se joignait au charme de sa parole
pour captiver l'attention de 'auditoire. Le troisieme jour,
Mgr Demimuid, dans un langage littdraire plein de distinction et sous une forme tres vivante, traqa un beau portrait
du Bienheureux, mettant particulierement en relief son
humiliti et son grand caract&re d'ap6tre.

Chaque soir, a sept heures et demie, pour la consolation
et l'edification des fiddles qui n'avaient pu assister aux offices solennels de la journee, une nouvelle reunion, avec sermon et salut du Saint Sacrement, avait lieu. Durant ces
trois jours, M. Mott, pretre de la Mission, prononca, chaque
soir, le discours dans lequel il eut le talent d'etre neuf, et de
charmer, en 'edifiant, son nombreux auditoire. Cette cerdmonie, qui cl6turait religieusement la journie, fut presidde,
le premier jour, par M. le Superieur gendral de Saint-Sulpice; le second jour, par M. le Supdrieur gendral des Mis-
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sions etrang&res; le troisieme jour, enfin, par M. le Superieur general de la Congregation de la Mission. Et la
derniere cerimonie se cl6tura a juste titre par le chant du
Te Deum.

LA FETE DE S. VINCENT DE PAUL
Un journal religieux a rendu compte, en ces termes, de
la fete de saint Vincent de Paul, telle qu'elle a et6 celdbrie
cette annee :

a Ce n'dtait point un vulgaire spectacle que celui de cette
reunion qui avait lieu jeudi dernier, 19 juillet, en la fete
de saint Vincent de Paul, a la chapelle des Lazaristes a
Paris.
» Dans le sanctuaire itait le nonce du Pape, Mgr Lorenzelli, qui avait pontifid; il apportait aux deux families de
saint Vincent de Paul, les Lazaristes et les Soeurs de Charite, ses condoleances et ses encouragements, car les deux
communaut6s sont celles sur qui p6se plus particulierement le mystire du drame de Pekin dont on ignore encore
la solution. Aupres du nonce etaientdes devques d'Afrique,
de l'Amerique du Nord, de lAmirique du Sud, le ddlegud
apostolique a Constantinople, un evdque de Chine. Autour
d'eux, une nombreuse phalange de jeunes Missionnaires
lazaristes; dans les tribunes et dans la nef, une blanche et
merveilleuse couronne de Filles de la Charitd, puis la foule
chritienne.
a Et Mgr Enard, iveque de Cahors, 4tait en chaire pour
prononcer le panegyrique de saint Vincent de Paul.
a L'eloquent eveque, en presence de ce magnifique auditoire et devant les reliques de I'admirable saint dont le nom
honore 'Eglise et la France, eut la tres heureuse pensde
de faire le tableau du pretre tel que le concoit lPEglise catholique.
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SNon, il ne faut pas qu'on nous reproche de rdver pour
le pritre moderne un moule nouveau. Pour les besoins
nouveaux, ce que nous rdvons et ce que proposa 1'orateur,
c'etait non pas seulement la norme sacerdotale a antique s,
mais la norme 6ternelle : Sacerdos in cternum; cet ideal
de prdtre tel que l'on peat le relire dans la a divine ipitre
aux Hebreux D, comme euit parlk Bossuet, on dans le Pastoral, de Grdgoire de Rome, ou dans le livre de la Considdration, de Bernard de Clairvaux.
a Et alors, Mgr Enard, en evique de la tradition et en
homme de son temps, en orateur vdritable toujours, a montrd, en saint Vincent de Paul, une incarnation de ce type
du prdtre catholique comme il nous est toujours doux de
le contempler. Se guidant sur les indications donnees par
Leon XIII, dans son Encyclique au clerge francais,
Mgr Enard a tracd le portrait du prdtre avec une precision
de details que lexpdrience et une sagesse consommee
peuvent seules dicter, et avec une nettetd de trait qui ne
peut appartenir qu'a la main d'un maitre.
s L'adaptation de ce type immuable du sacerdoce catholique aux ndcessitis de chaque temps est chose ddlicate:
elle est, d'autre part, une ndcessite et un devoir.
.-Et il nous semblait que du haut de sa chasse, Vincent de
Paul, a mesure que tombaient ces paroles si remplies
d'opportunitd et en mime temps de sens sacerdotal et religieux, disait: <C'est bien s; et que Leon XIII, reconnaissant presque A la lettre les avis recents qu'il avait dans sa
haute et paternelle sollicitude adressds au clergd de France
qu'il aime tant, eAt pu dire : a C'est cela! m
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S.VLICENT DE PAUL ET L'ENCYCLIQUE AU CLERGE FRANCAIS
DU 8 SEPTEMBRE 1899

DISCOURS
EN

PRONONCI
19

JUILLET

LA CHAPELLE
1900,

PAR

DE

SAINT-LAZARE,

MONSEIGNEUR

ENARD,

A

PARIS,

LE

EVEQUE

DE

CAHORS.

Sacerdos in cternum. II a et6 un pretre parfait, et ii en
reste le type A jamais.
EXCELLENCE ,
MESSEIGNEURS 2

MESSIEURS,
MES FRiREs,

Pardonnez-moi ce qu'il y a de libre dans la traduction
de mon texte; ainsi entendu, ii resume parfaitement le
discours que je vous apporte.
Lorsque, l'an dernier, le Souverain Pontife a adressd au
clerg6 de France cette encyclique du 8 septembre, pleine
d'encouragements paternels et de sages conseils, nous avons
tous admire dans ces pages le portrait, trac6 de main de
maitre, du pratre parfait, tel qu'il devaitetre dans les temps
et les lieux oil nous vivons; et apres l'avoir contempl6, Son

Eminence le Cardinal archeveque de Paris n'a pu retenir
cette exclamation : c Mais, ce pretre achevd, ce ministre de
Dieu ideal, il a v6cu, il brille au ciel de notre histoire, nous
n'avons qu'a nous former sur lui; c'est saint Vincent de
Paul! x
I. S. Exc. Mgr Bonnetty, deligue apostolique de Constantinople.
2. Mgr Corrigan, archeveque de New-York; Mgr Thomas, archeveque d'Andrinople, ancien delegue apostolique en Perse; Mgr Montes de Oca, eveque de Saint-Louis de Potosi; Mgr Ferrant, de la
congregation de Saint-Lazare, coadjuteur du vicaire apostolique du
Kiang-si septentrional, et Mgr Cantel, eveque d'Oran.
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< Nous avons A Paris, disait-il en propres termes, un
grand exemple de ces vertus, un exemple domestique,
Vincent de Paul; il a realis6 en sa personne ce que chacun
de nous doit etre. Fiddle observateur de toutes les regles de
la discipline et de la piet6 sacerdotale, infatigable dans
laction, initiateur des oeuvres que r6clamaient les besoins
nouveaux des temps, il eut une veritable puissance pour
soulager et relever le peuple, et son influence s'exerce
encore parmi nous 1. D
Aussi, n'ai-je pas dtd surpris, Messieurs, lorsque le digne
successeur de saint Vincent en la charge de Superieur de la
Congrdgation, daignant m'inviter A parler a cette fete,
m'ncrivit: a Venez done nous montrer comment notre Pere
a rdalise tous les desirs formulas par le Souverain Pontife;
venez nous montrer comment il peut etre appeld le module
du pritre dans tous les temps.a
Cette ambition de M. le Superieur etait ligitime; la
reconnaissance que je dois A la Congregation ne me permettait pas de refuser, et me voila dans cette chaire, incapable assurement de traiter un pareil sujet comme ii meriterait de l'dtre, mais tres desireux de vous faire partager
radmiration dont je suis pendtre.
Notre Saint Pere le Pape a ramassd en trois paroles de
PAp6tre les elements de la perfection qu'il attend de nous:
Te ipsum prcmbe exemplum, in doctrina, in integritate, in
gravitates; il voudrait des pretres savants, des pretres
complets, des pretres graves. Vincent de Paul a possede
dans un degre eminent cet ensemble de qualitds; imitons-le.
Ce m'est une satisfaction particuliere, de commenter la
parolede Notre Perecommun devantVotre Excellence, Monseigneur le Delegug apostolique de Constantinople, et
en presence de NN. SS. les Evdques americains et frangais
I. Lettre pastorale du
Tit., II, 17.

2.

21

novembre 1899.

-

460 -

qui vous entourent, enfants ou amis de la famille de saint
Vincent de Paul; car vous avez tous etd amends a la situation
que vous occupez dans l'Eglise, parce que vous avez etd
des exemplaires, in doctrina, in integritate,in gravitate.
Avant de commencer, ai-je besoin de dire que je me fais
violence pour parler, pour faire entendre des paroles d'allegresse et de triomphe, A r'heure ot toutes les ames sont
dtreintes par d'horribles angoisses? Depuis plusieurs jours,
cette maison et beaucoup d'autres en France, maisons
gdnirales, foyers prives, sont assombris par un voile de
deuil. Un ddsastre, qui n'aurait pas eu de pendant dans les
annales de 'histoire, a moins de remonter aux premiers
sikcles de PEglise, une violation des droits les plus sacr's,
des droits que les paiens eux-mdmes avaient compris et
respectis, viendrait de se produire dans des conditions de
sauvagerie inconnues, atteignant toute 1'Europe civilisee.
Mais parce que nos congregations francaises, et en particulier celle de la Mission de Saint-Lazare, dtaient les premieres et les plus nombreuses au peril, elles ont souffert
dans une plus large mesure. Tout fait craindre que bon
nombre de vos pratres, bon nombre des Filles de la Charite
n'aient det massacres, et a leur tdte ce vendrable MgrFavier
qui avait travailli hier a asseoir sur des bases solides Pinfluence de I'Eglise catholique en ces regions. Nous voudrions douter encore; mais les avis et condoleances du ministre de la Republique franqaise adresses a votre vendre
Superieur, en date d'avant-hier, ne nous laissent que tres
pen d'espoir .
II faut pleurer sans doute, il faut prier plus encore; mais
il ne faut pas se ddcourager. La France et les autres nations
vengeront le drapeau insultd, comme on a coutume de le

I. L'Europe fut pendant pres d'un mois persuadee que toutes les
16gations de Pdkin avaient ete massacrees. Le fait 6tait vrai, helas!
en partie.
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faire de peuple Apeuple; elle aura nos approbations et nous
la suivrons de nos vaeux. Nous, chritiens, nous nous vengerons selon les procedes historiques de l'Eglise, en redoublant d'amour et de divouement pour les infideles. Le sang
des martyrs sera ici une rosde de vocations, la-bas une semence de chretiens : sanguis martyrum semen christianorum.
I
In doctrina. - En presence des efforts combines de l'incredulit6 et de l'heresie, dit notre Saint PNre le Pape, c'est
au clerg6 qu'il appartient de s'opposer comme une barriere
A Perreur. A lui de surveiller les agissements des fauteurs
d'impiete, a lui de ddmasquer leurs ruses; de premunir les
simples, de fortifier les timides, d'ouvrir les yeux aux aveugles. Une erudition superficielle, une science vulgaire, ne
suffisent point dans ce cas; il faut des etudes solides, approfondies, continuelles, en un mot tout un ensemble de connaissances doctrinales qui rendent capables de lutter avec la
subtilite et I'astuce de nos modernes contradicteurs.
Deja, mes freres, du temps de saint Vincent de Paul, les
ennemis de la foi avaient toutes les habiletis dont parle ici
le Docteur supreme; aujourd'hui, aprcs trois siecles de negations, il s'est formi parmi nous, en plus, un 6tat d'esprit
general qui confine au scepticisme. Beaucoup se demandent:
La veriti peut-elle etre prouvde? Et quelques-uns mime :
Y a-t-il une veritd? La demonstration de nos dogmes devient de ce chef beaucoup plus ardue, et le Souverain Pontife a raison d'exiger que nous soyons mieux outilles pour
exposer la doctrine, mieux armes pour la defendre. Voyons
comment l'a &t6 notre heros.
Ecartons d'abord un prejugd, a savoir qu'il n'avait pas
beaucoup recu de Dieu, au point de vue de l'intelligence.
Quelques portraits maladroits des peintres, les portraits lit.
tiraires bien trop habiles, mais totalement faussds des jan-
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sinistes, quelques paroles trop humbles de lui sur lui-meme,
ont servi de base a cette appreciation injuste.
II dtait bien doud celui que la Providence a mend par des
chemins si extraordinaires et qui n'a en rien contrarid sa
conduite.
II etait bien doud celui qui s'est r6veld un gdnie de premier ordre dans les conceptions et les crdations de la charitc. Et c'est le cas de rappeler le mot de Pascal : a Dans
une grande ame, tout est grand. )
II dtait bien dou6 celui qui, a l'age de seize ans, avait
tellement profitddans ses humanites, qu'on le donnait comme
professeur aux enfants de plusieurs families importantes;
celui dont les lettres accusent la finesse et la richesse de lesprit, la nettetd et la maturiti du jugement.
II etait bien doud celui qui, a Palge de vingt-huit ans, se
vit appeld a expliquer le Maitre des sentences, et qui, vers
cette 6poque, au dire de graves temoins, requt un brevet de
docteur, plus tard lacerd par son humilitd.
Mais nous avons, Messieurs, des preuves positives de sa
science thiologique, dans cette longue dpitre o6 i1 traite A
fond la question du jansdnisme, et de laquelle un bon juge
a declard que c'est peut-dtre a ce qui avait dt6 dit de plus
net sur ce sujet 4 ». II la rddigea currente calamo, et a sans
qu'il ett consult6 personne *; et cependant quelle soliditd
de connaissances pour exposer et prouver le dogme! Quelle
sagacitd d'analyse pour mettre a nu les distinctions aussi
vaines que subtiles des fauf docteurs ! On est dtonnd de le
voir citer de mdmoire de longs textes du pape Cdlestin et
de saint Lion, et avec eux les ddcrets des conciles. Une seconde lettre constitue avec celle-ci un veritable petit traitd,
ot l'on voit la conduite des jansenistes, condamnde par la
discipline de l'Eglise,comme leurserreurssont condamndes
par ses decisions doctrinales. Ces theses, car ce sont de vei. Saint Vincent de Paul, par Emmanuel de Broglie, p. 1x9.
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ritables theses, mises au jour quand Vincent de Paul avait
soixante-douze ans, demontrent non seulement que sa formation premiere avait eid excellente, mais que, selon la recommandation de Leon XII I,ses etudes etaient continuelles;
lui-meme le dit positivement : * J'ai fait quelques petites
itudes touchant ces questions, et c'est le sujet ordinaire de
mes chetives oraisons '. *
Ainsi, Messieurs, il faisait de la thiologie affective, la
meilleure; et c'est en se placant au point de vue des besoins
de nos pauvres coeurs, qu'il jugeait cette heresie detestable,
par laquelle les chretiens etaient ddtournes de a la hantise
des sacrements ». Aussi l'amour jaloux des ames, en mime
temps que I'amour jaloux de la puretede la foi, le portait-il,
malgre son humilitd, a icrire a tous les eveques de France,
pour solliciter la condamnation des nouveautes. Ce n'est
pas assez pour lui, apres avoir montrd les fondements
ruineux de ces enseignements, ce n'est pas assez d'en
avoir appeli, dans ses predications et ses ecrits i la decision
du Saint-Siege, garantie supreme et reguliere de I'orthodoxie; il travaille A ce que cette decision, reclamee par les
chefs de PEglise de France, soit imposee a tous, pasteurs et
fideles. .
Dans la pratique quotidienne, son souci n'itait pas
moindre. Un prdtre, superieurement docte, avait dcrit un
livre oiu taient marques tous les points definis de la foi, la
Regulafidei. II avait compose une Methode pour ripondre
aux protestants et les convaincre. Ses efforts etaient tellement prisis que 1'Assemblde generale du Clergd Pavait
pensionn6 et delegud par toute la France. C'etait M. Veron.
Eh bien, notre Saint le fait appeler et se met avec ses pretres A son dcole. « Nous avons fait quelques conferences
touchant la maniere d'enseigner les verites controversees;
nos Missionnaires ont appris la methode de M. Veron par
i. Lettres desaint Vincent de Paul. Paris, Dumoulin, t.I, p. 124, 128.
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lui-mame, et je vous prie d'en confirer tous les jours
ensemble . *
Et il faut l'entendre adjurer ses prdtres de ne jamais conniver avec rerreur, quoi qu'il en puisse couter : a Ah! n'advienne que le Missionnaire ne defende pas les intirets de
Dieu et de I'Eglise, pour de chetifs et misdrables motifs qui
remplissent les enfers2! *
Messieurs, il avait la possession et la passion de la v6rite. Exemplum in doctrina. Et quoique juge incompetent,
je suis heureux de rendre tdmoignage a ses fils, car ils marchent sur ses traces. Vincent de Paul a dit un jour : a Des
pretres savants et humbles, voila le trdsor de la Congregation. a Aujourd'hui les besoins sont plus grands, ses fils
vaincront la modestie hireditaire de leur Fondateur, et
dans cette maison internationale de Rome, oi tout est organise pour aider au travail de 1'esprit, ils mettront le couronnement A leurs etudes. Leur Pere, en detruisant son
brevet, a iti plus louable qu'imitable. Ils ne brileront
point le leur; et pour le bien des fiddles et celui des itudiants de nos seminaires, nous verrons sortir de leurs mains
une a vraie floraison de travaux a, comme Mgr de Cabrieres, expert en ces choses, a qualifie les recentes productions de ces Messieurs de Montpellier.
II
In integritate.- La seconde indication du Souverain
Pontife est moins circonscrite; elle dvoque l'idde d'un large
groupe de verus qui doivent honorer le caractere, et tout
ensemble rendre ficond le ministere du prctre, parmi les
hommes. Nous avons osd traduire in integritate par ces
mots un pretre complet. C'est bien ce pretre qu'a vu le dixseptieme si6cle en la personne de M. Vincent; un traiti,
i. Lettres, passim.
2. Lettres, p. 124.
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mdme sommaire, de toutes ses belles dispositions exigerait
un livre; attachons-nous aux principales, a celles qui, de
'aveu de tous, I'ont fait ce qu'il a etC.
On constate chez lui des vertus humbles, a peine remarquees, et d'autres, au contraire, tr6s visibles et tous les jours
mises en relief dans sa conduite,
Parmi les premieres il faut compter : une purete de
moeurs sans tache, une humilit6 profonde et une simplicit6
pleine d'attraits. C'6taient bien ses preferees.
Dans les milieux si differents et si exposes qu'il a friquentis, il s'est tenu en garde contre tout ce qui pouvait,
non seulement exciter les sens, mais affadir le coeur. Et, de
plus, ce n'itait pas suffisant, A ses yeux, d'exceller dans la
vertu de chastete; it exige qu'on retranche de ses habitudes
tout ce qui causerait le moindre soupSon; et Ion sait avec
quelle rigueur il reprit un bon frere qui, par discretion, le
laissait seul, porte fermde, avec une visiteuse.
L'humiliti! C'tait la grande lecon qu'il avait reque du
Maitre dans les dpanchements intimes, et il a traduit ce
dialogue interieur en des termes ravissants. a Apprenez
de moi votre Dieu. - Et quelle est done cette chose si
chire a vos yeux? - Apprenez que je suis humble... »; et
Jesus enumere toutes les humiliations de sa vie. - Et alors,
comme Vincent, a son exemple, se fait petit, tout petit! Et
ce ne sont pas de vains mots qu'il emploie, ce n'est pas un
personnage qu'il joue! Apres toutes ses entreprises colossales il disait : a J'ai etd la boue dont Dieu s'est servi pour
lier les pierres de ses edifices. a I1 y a mis beaucoup de soi,
n'est-il pas vrai? et voila pourtant l'estime qu'il en fai :
a J'ai dte la boue dont Dieu s'est servi. z Et parvenu au
faite des honneurs, il est reste humble : M. Vincent est
toujours M. Vincent. a
g La simplicitd est la vertu que j'aime davantage, avouaitil inginument, et A laquelle il me semble que je m'attache
le plus dans mes actions. Extudiez-le, mes freres, A n'im-
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porte quel passage de sa vie, vous dtes frappes de sa simplicite en toutes choses : allure, procedes, d6marche, langage,
discours solennels surtout. It n'aimait pas en ceux-ci l'6clat
qu'il appelait lafanfare. Nous nous sommes bien assagis
sous ce rapport; mais il me semble que nous sommes encore un peu trop musiciens.
Voila bien ses vertus caractiristiques, celles qui forment
le fond de sa physionomie morale. Laissons-les pour un
instant; peut-6tre faudra-t-il y revenir.
Les vertus qui sont en pleine lumiere dans sa vie sont la
charite pour les pauvres et le zele de l'Eglise; c'est a elles
que la liturgie ramene tout son eloge en le disant a susciti
de Dieu pour ivangiliser les pauvres et rendre a I'ordre
eccldsiastique route sa beaut i z. Ce sont IA les plus belles
oeuvres qu'un pritre puisse offrir a Dieu; encore ni Dieu,
ni le Souverain Pontife ne peuvent reclamer de tous une
pareille mesure, mais de ceux-la seulement qui ont etd fortifies par un courage apostolique : virtute apostolicaroborasti. Mais si tous nous ne pouvons pas nous elever a de
telles hauteurs, Messeigneurs et Messieurs, il faut les fixer
toujours et s'en rapprocher quand meme. Examinons done
ces entreprises, pour benir Dieu, pour le remercier, pour
nous instruire et nous encourager.
Ce sont les miseres morales des pauvres qui provoquent
d'abord son devouement. Etant a la campagne avec les
Gondi, il voit de pres l'dtat de desordre ou vivaient le grand
nombre, au point de vue de la conscience et de l'usage des
sacrements. L'idde des missions germe dans son esprit, et
bient6t elle est mise a exdcution. Mais le d6nCment du
corps est aussi grand chez ces malheureux que celui de
Pame, il faut leur venir en aide mat6riellement : il s'y em-

i. Collecte de la messe du Saint. Deus, qui ad evangeliandum
pauperibus et ecclesiastici ordinis decorem promovendum beatum
Vincentium apostolica virtute roborasti.
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ploie de suite. Sans raison apparente, la Providence le
transplante dans une cure, atin que, comme pasteur, avec
les responsabilites attachees a ce titre, ii ait la claire vue de
tous ces maux. C'est fait, la pitid la plus gdnereuse lui entre
au cceur, elle n'en sortira qu'avec sa derniere pulsation. Le
voili done qui crde cctte organisation d'efforts, cet ensemble
de procedes en vue de convertir et de sanctifier, qu'on appelle : la Mission. C'est son objectif principal; et ses fils seront jusqu'A la fin du monde, je I'espere, les pretres de la
Mission. Ils s'en vont evangdliser les petits et les humbles,
surtout dans les campagnes; Vincent va avec eux dvangdliser les galdriens; on lui demande des ouvriers pour cette
tache, dans toute la France, bient6t dans les colonies et les
contrees plus ou moins soumises a notre protectorat. Plus
tard le Levant les appelle, its en deviennent pour ainsi dire
les dvangilisateurs attitris; par des etablissements de toutes
sortes ils y ddveloppent finfluence de notre pays; et ces
predicateurs, a qui leur Pere a recommande d'abaisser leur
langage, sont depuis des siecles les disseminateurs de notre
langue et les appuis les plus solides de la civilisation chrdtienne dans ces rigions. Plus tard encore ils pdnetrent, avec
les autres instituts, au cceur de cette Chine qui tant de fois
deja, s'est montree si cruelle, si barbare, dans sa pretendue
civilisation.
Plusieurs des fils de Vincent, vos freres, Messieurs, y sont
morts pour la religion; mais I'Eglise a mis sur le sarcophage de deux d'entre eux la paline des martyrs. Le premier, par la date de son tripas, est le bienheureux Clet,
glorifid tout rdcemment avec une phalange d'autres hdros;
le second deait le bienheureux Perboyre, ne dans mon diocese, et que j'invoque tous les jours comme un protecteur
pour mes fideles, pour mes prdtres et pour moi. Si dans les
hecatombes qui viennent d'dtre annoncees, il se trouvait,
des Filles de Saint-Vincent, souhaitons que pour Phonneur
et ['encouragement de ses saintes collaboratrices, aussi
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pieuses, aussi devoudes au loin que tout pras, 1'Eglise
puisse en Clever quelqu'une sur les autels. C'est leur
tour.
En evangelisant les pauvres, l'Ouvrier de Dieu menait de
front la lutte contre le vice et la utte contre la misere, trop
souvent engendres 'un par 1'autre. II fonde coup sur coup
les plus vastes maisons pour abriter les malheureux, depuis
l'enfance abandonnee jusqu'A la vicillesse epuisde. II drige
des confrdries de dames qui visitent et soulagent ceux qu'on
ne peut recueillir, il ouvre des asiles pour le travail du jour
et le repos de la nuit, et A travers toutes ces creations il
jette les devouements delicats et inlassables des Filles de la
Charitd. Apres lui avoir mis des enfants sur les bras, Dieu
y met des peuples et il les porte. Les pays ravages par la
guerre se relevent sous sa main bienfaisante, et un historien, Henri Martin, Pa appel le
I
Ministre de la chariti
nationale o.
Entre temps il se souvient que d'autres out requ comme
lui la charge des ames et des pauvres, il veut convier A ses
travaux tous les prdtres du pays. Helas ils sont au-dessous
de leur vocation. Faut-il croire, Messieurs, tout ce qui a
eti 6crit du clerg6 A cette epoque? Sans doute on sortait
d'une sdrie d'dpreuves d6concertantes pour la foi et pour le
zele. Mais j'aime mieux penser que certains traits d'ignorance et de sens peu moral ont it6 trop g6neralises. En
tout cas, l'insuffisance des prdtres dtait notoire et les moyens
manquaient d'y porter remede. Vincent trouve, pour les
relever, de nouvelles inventions, les plus simples et les
plus pratiques, de celles dont chacun dit : J'y pensais.
11 appelle aupres de lui les futurs ordinands et leur fait
donner des retraites au cours desq uelles les instructions, et
des plus ilimentaires, devaient alterner avec les conseils de
pidte.
Les pretres, une fois bien engages dans les saints ordres,
il les groupe dans des conferences, pour itudier ensemble
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les divers points de la discipline ecclesiastique, science nouvelle pour eux
Chaque annee il leur ouvre Saint-Lazare, pour des exercices de renouvellement spirituel auxquels prennent part,
c'est un mot du temps, a tous les pauvres pecheurs et tous
les pecheurs pauvres D.
Enfin, remontant aux sources, pour les capter et garder
pures des leurs premiers epanchements, il fonde avec ses
fils, en mdme temps que Bdrulle, Bourdoise et Olier,
I'ceuvre rdclamde par le concile de Trente, I'ceuvre des
Seminaires. Notre maison de Cahors se regarde comme la
fille ainde de saint Vincent, et elle puise dans ce souvenir la
volonti et la force de perseverer plus fidelement dans son
esprit. C'est en effet le traitd qui intervint entre M. Vincent
et Alain de Solminihac qui figure dans la Bulle approbatrice du Saint-Siege. En 1'espace de cent ans, la moitid des
dioceses de France avaient des Lazaristes pour directeurs;
et ils ont contribud, avec les pretres de Saint-Sulpice, A
pdtrir ce clergi a qui a su resister a 1'hirisie, a l'incridulitd
et A la persecution' I.
Voila certes une vie bien pleine, des ceuvres rapidement
ecloses et perfectionnies. Comment Vincent est-il arrivd A
de telles fins au milieu du jeu tumuhueux des passions
humaines? C'est ici qu'il faut rappeler ses vertus modestes:
son humilite a dcart6 toutes les envies, rhonndtetd de ses
moeurs lui a attire toutes les estimes, la simplicitd de ses
manieres lui a ouvert tous les coeurs. Successivement prdcepteur, curd de paroisse, aum6nier d'une grande famille,
aum6nier de deux reines, aum6nier de gal6riens, supirieur
general, membre du Conseil de conscience, partout, par
Pentremise de ces vertus, il a itd parfait, et son ministare a
6te bdni. C'est bien un des pretres qui, a travers les ages,

r. Saint Vincent de Paul, par de Broglie.
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ont atteint le plus grand nombre d'imes, parce qu'ils
etaient complets : in integritate.
Ill
In gravitate. - Apr6s avoir recommand6 au pretre l'action, le Souverain Pontife, par cette troisieme parole, le
met en garde contre l'abandon des pratiques et des sentiments qui forment et soutiennent I'homme surnaturel
contre les entrainements d'un zele trop exterieur, contre
les procedds temeraires et les innovations non dprouvees,
toutes choses qui sterilisent les efforts du pretre, peuvent le
jeter hors de sa voie et le perdre. Cette pensie ressort de
1'ensemble de la lettre encyclique et s'incarne dans la comparaison que voici : * Sans doute le sel a besoin d'etre
mflange A la masse qu'il doit preserver de la corruption,
mais il doit se defendre contre elle, sous peine de perdre
toute sa saveur et de n'etre plus bon a rien qu'k etre jetd
dehors et fouli aux pieds .
Developpons ces conseils, et montrons-les dominant la
conduite de saint Vincent de Paul et reglant routes ses demarches.
II est dvident, chrdtiens, que si le pretre doit rester toujours semblable a lui-meme quant a son caractere sacrd, a
ses divines prerogatives et a ses sublimes devoirs, s'il doit
rester dans le fond de son dtre ce que Notre Seigneur JesusChrist I'a fait, cependant il peut et doit modifier ses efforts
selon les exigences du temps et les besoins des Ames. Dans
la succession des Ages et des situations, les hommes ne
sauraient toujours etre pris de la meme maniere; et Dieu,
qui pourrait tout forcer pour vaincre, assouplit les influences de sa grace a nos miseres : Multiformis gratia Dei 2 .
Les changements dans les moeurs religieuses et dans les
i. Encyclique Depuis Ie jour; passim.
2. I Petr., IV, to.
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itats d'esprit amenent indvitablement des differences dans
la tactique sacerdotale; si le gouvernement des ames est un
art et le premier, il dolt avoir des regles approprides aux
fins et aux possibilites. Notre Saint Pere le d6clare : c II y a
des nouveautis avantageuses qu'il faut connaitre et pratiquer. a
Or, ia 'heure oU nous vivons, la masse du peuple chrdtien vit eloignde et difiante du pretre; c'est notre devoir de
chercher les moyens de nous rapprocher d'elle. Notre Saint
Pere le Pape sait que qous en avons trouvd, que nous les
employons; il les enumere et il nous en loue. K Pas une
bonne oeuvre dont vous ne soyez, ou les inspirateurs, ou
les ap6tres *. a
Seulement, ces procddes qui ne sont pas si modernes
qu'on le dit habituellement, ne dispensent en rien des habitudes de sanctification personnelle et des conditions de
succs, autrefois jugees n4cessaires.
Ainsi, l'action extirieure ne remplacera jamais la priere,
la vie intime avec Dieu, le recours i sa grice. Ce serait une
naivete de le croire et une outrecuidance de le dire.
Ainsi encore, plus les oeuvres nous ripandent au dehors,
plus il faut alimenter au dedans le foyer qui nous donnera
chaleur et force; plus on perd, plus il faut regagner; plus
les industries nouvelles nous exteriorisent, nous tirent hors
de nous-memes, plus il faut y rentrer et y vivre pour reparer nos forces; plus nous nous melons au monde, plus il
faut garder la r6serve et la prudence de notre etat et en
rester dignes, sous tous les rapports.
Ainsi, en troisieme lieu, parce qu'il semble y avoir plus
d'initiative et d'intervention personnelle dans ces ceuvres
nouvelles, il nous faut mettre de c6td toute recherche de
nous-mdme, toute intention d'orgueil ou d'ambition, soit
pour nous, soit meme pour I'Eglise. Notre r6le est de.
i. Encyclique du 8 septembre; passim.
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rendre la sociiti meilleure et non pas de la gouverner.
Soyons disinteressis, le disintiressement attirera a nos
personnes la confiance et sur nos ceuvres lhs generositis
des bonnes Ames.
Ainsi enfin, parce que chacun ne peut etre assure de la
valeur de ses conceptions et de ses projets, - envisages en
eux-memes on da-ns 1'ensemble des efforts sanctificateurs
de 1'Eglise, - personne ne doit etre son propre guide, et il
est necessaire de s'en rapporter a l'ordre dtabli, a la discipline generale, a I'autoriti constituee.
Voila les conseils du Pape; ils sont tellement naturels
qu'on se demande si jamais ils ont ete formellement et
publiquement contestes. Malheureusement, ils ont &tevioIds dans la pratique, et le Saint-Pire en gemitk. Plusieurs,
helas! engages timirairement sur des pentes glissantes oil,
par eux-memes ils n'avaient pas la force de se retenir, mfprisant les avertissements charitables de leurs supdrieurs
ou de leurs confreres plus anciens et plus expirimentes, ont
abouti a des apostasies qui ont rejoui les adversaires de
l'Eglise et fait verser des larmes bien ameres a leurs
iveques, I leurs freres dans le sacerdoce et aux pieux
fideles'..
Eh bien, mes freres, nous venons de parcourir rapidement la vie d'un homme que Abelly, son premier historien,
appelle a I'homme d'action par excellence a. Personne n'a
tei et ne sera probablement jamais novateur autant que
lui; personne ne sera hardi dans les entreprises pour aller
aux eloignes comme lui. S'il vivait A notre ipoque, il ferait
ce que nous faisons et plus encore.
Mais si personne ne s'est davantage rapprochi des
hommes, nul n'a vicu davantage avec Dieu; et dans son
langage pittoresque il disait A ses fils : a Soyez ap6tres an
dehors, et chartreux au dedans. ,
i.

Encyclique du 8 septembre.
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Ce fut un homme de priere, selon sa propre parole:
donnez-moi un homme d'oraison, il sera capable de tout.
C'tait bien lui a qui priait comme s'il attendait tout de
Dieu, qui travaillait comme s'il attendait tout de soi a.
A chaque entreprise nouvelle par laquelle il se sentait
absorbd, il renouvelait sa ferveur et se tenait plus intimement uni a son Crdateur; plus il ctait en dehors par son
activite, plus il dtait en dedans par sa pidtd. Vous savez
'6troitesse de son union avec Notre-Seigneur : rien ne lui
plaisait qu'en Jdsus-Christ, avec Jesus-Christ; et sa question
habituelle se posait ainsi : a Que ferait ici Notre-Seigneur? D Aussi sa conduite dtait comme un extravasion du
divin qui etait en lui. Vous connaissez le splendide timoignage que Bossuet lui rendit, aupres du Saint-Siege, en lui
appliquant le texte de 'Ecriture : • Quand il parle, on
dirait d'un Dieu. : Si quis loquitur, quasi sermones Dei'. ,
Ce temoignage peut certainement etre appliqud a toute sa
conduite. Dans route son attitude nul ne fut plus pr&tre
que lui, nul n'attira davantage a ce titre la considdration
des hommes.
D'autre part, il nes'est jamais recherche, et n'a eu en vue
que la gloire de Dieu. a Bienheureux, disait-il, celui qui se
donne a Dieu de la bonne sorte, pour faire ce que JesusChrist a fait. x Et il ajoutait : a Moins il y a de l'homme,
plus il v a de Dieu dans nos oeuvres.
Enfin ii dtait, en tout, respectueux jusqu'au scrupule des
droits et de la direction de l'autoritd, et non seulement il
montrait cette docilit6 envers Notre Saint Pere le Pape et
les evdques, mais il obligeait ses fils A se mettre, lors des
missions, dans la dependance absolue de Messieurs les
cures.
Ah! il est facile de comprendre que son labeur exterieur
ait 6t6 couronn6 de succ6s; il ne s'isolait pas de Dieu, il ne
£

i. I Petr., IV, II.
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prefirait pas ses interets propres a ceux de Dieu, il suivait
I'ordre etabli de Dieu et toute sa conduite pouvait etre ramende aux devises des saints Livres. Exurgat Deus... non
pravaleathomo.
Tel fut done ce pretre: exemplaire dans la doctrine, dans
1'ensemble des vertus, dans la gravitd et la dignitd sacerdotales. a II ne s'est pas laisse entamer par ces imperfections
qui diminuent la splendeur du caractere sacerdotal et
nuisent a son efficaciti. II s'est montre anime d'un vdritable
esprit de charitd et guid6 par les maximes de la prudence
dvangelique; d'une vie de sacrifice et de travail, consacree
A faire du bien au prochain, non pas dans des vues terrestres et pour une rdcompense pirissable, mais dans un
C'est sur lui qu'il convient de nous
but surnaturel I.
former.
Vous y travaillez, Messieurs les Pretres de la Mission; sa
vie est la regle, le patron sur lequel vous vous efforcez de
tailler la v6tre. Souvenez-vous de la parole prophitique
de Bdrulle disant a votre Pere : a Vous serez d'un immense
secours pour la gloire de Dieu et I'honneur de son nom. a
C'est a vous de rialiser tous les jours cet oracle. II faut
qu'on le reconnaisse en vos personnes: infiliis suis agnoscitur vir .
Et nous tous, Evaques et Pratres catholiques, nous travaillerons a nous former sur lui; et en pratiquant les vertus qui l'ont anime, nous tAcherons, au moins de loin, de
marcher sur ses traces, afin d'etre comptds dans le nombre
de ceux a qui auront contribud a sauver Israel. 3 . J'aurais
etd heureux de charger Son Excellence Mgr le Nonce
apostolique' de faire connaitre au Saint-Pere nos resolu-

x. Encyclique du 8 septembre; passim.
2. Eccles., XI, 3o.

3. I Mach., V, 67.
4. S. Exc. Mgr Lorenzelli devait assister aux vepres; elle en fut
empech6e au dernier moment.
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tions et nos promesses; elles sont la rdponse A ses lettres si
affectueuses et elles consoleront son cceur. Monsieur le Superieur, en son absence, c'est A vous que je confie cette
mission.
Un jour, Vincent de Paul ecrivit i Alain de Solminihac,
6evque de Cahors : a Je vous offre mon pauvre coeur que
je plie en cette lettre, avec laquelle je vous 'envoie. u Le
successeur d'Alain de Solminihac plie son coeur dans cette
derniere phrase et le ddpose, avec ses sollicitudes et ses
voeux, au pied de l'autel de Saint-Vincent de Paul.
LE TROISIEME CENTENAIRE
DE L'ORDINATION SACERDOTALE DE S. VINCENT DE PAUL
Des fetes A I'occasion du trois centieme anniversaire de l'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul ont 6te cdlbrdes en
plusieurs endroits, notamment a Paris, et au lieu oi se fit I'ordination, A Chateau-l'Eveque. Nous reproduisons en le completant le compte rendu, donn6 par le journal l'Univers, des fetes
celebrees A Paris.
C'est dans les traditions de l'Eglise catholique. Elle consacre la memoire non seulement du jour oU ses saints sont
entres dans la gloire du ciel, mais aussi du jour ou ils ont
dte elevds A une dignitd dont ils ont su, en s'en montrant
dignes, se servir pour faire plus de bien. De la sorre, dans
le Catalogue de ses fetes, - c'est le Martyrologe romain,'Eglise catholique mentionne, par exemple, pour Rome, le
jour de ' ((ordination a de saint Gr6goire : Romac, ordinatio sanctiGregoriiincomparabilisviri (3 septembre); pour
Milan, le jour de 1' a ordination a de saint Ambroise : Mediolani, ordinatiosancti Ambrosii cujus sanctitate et doctrinaEcclesia decoratur(7 dec.). Ainsi encore pour Cesarde, 1' a ordination a de saint Basile; et de mime ailleurs.
Et c'est pour cela qu'a Paris, S. Em. le Cardinal archevdque, a voulu qu'on celebrit solennellement ranniver-
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saire de lordination d'un pretre dont le nom est digne de
figurer pour notre temps et pour notre pays a c6td de ceux
que nous venons de citer. Cisarde peut revendiquer saint
Basile; Milan, saint Ambroise; Paris a le droit de revendiquer le nom de saint Vincent de Paul, ce prdtre qui a fould
de ses pieds toutes les rues de cette capitale, qui a couvert
des ceuvres de ses mains bienfaisantes toutes les classes de
la socidtd: la cour et les grands, aussi bien que les galeriens
et les mendiants ou les vieillards et les enfants trouvds. Cette
action de saint Vincent de Paul s'est dtenduc dc Paris a la
France tout entiere.
Comme c'est le 23 septembre 16oo que cette a perle des
pritres x de Paris et de la France, saint Vincent de Paul,
recut 'ordination sacerdotale, S. Em. le Cardinal archeveque de Paris invita son clergd a cdldbrer liturgiquement
cette mdmoire, au jour qui en ramenait le trois centieme
anniversaire. Dans une lettre pastorale a son clergd, le veniri prilat payait son tribut de personnel et affectueux
hommage au prdtre de Paris que fut Vincent de Paul, lequel honora particulierement le clerge parisien et le clergd
francais, en mdme temps qu'il conqudrait par la grandeur
de ses oeuvres et ses merites lestime et l'admiration du
monde. En voici le texte :
LETTRE
DE

S.

EM.

LE

CARDINAL

RICHARD,

CLERGE DE SON DIOCESE POUR
TION DU TROISIEME CENTENAIRE

ARCHEVPQUE
LUI

ANNONCER

DE

PARIS,

AU

LA

CILEBRA-

DE L'ORDINATION

SACERDO-

TALE DE SAINT VINCENT DE PAUL.
Paris, 25 aoOt 19oo.
MESSIEURS ET CHERS COOPkRATEURS,

En vous communiquant, l'annie derniere, la lettre que
Notre Tres Saint PKre le Pape Ldon XIII adressait an clergi
de France avec une affection paternelle, nous rappelions
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que la divine Providence nous avait donn akParis un admirable modele de la vie sacerdotale dans la personne de
saint Vincent de Paul. Aussi nous ne voulons pas laisser
passer inaperqu le troisieme centenaire de son ordination
sacerdotale.
C'est le samedi des Quatre-Temps, 23 septembre de l'annie 6oo, que saint Vincent de Paul fut ordonn6 prdtre par
Mgr Francois de Bourdeilles, eveque de Perigueux, dans
l'iglise de Saint-Julien du chAteau episcopal. Les trois
siecles dcoulds ont montre quelle grace abondante le serviteur de Dieu recut dans son ordination. C'est bien en lui
que s'est rialisie la parole prononcee par levdque sur les
nouveaux prdtres: Sis benedictus in ordine sacerdotali;
elle a it6 prononcie sur chacun de nous, Messieurs et chers
Cooperateurs, et je voudrais aujourd'hui, en celebrant
l'anniversaire de l'ordination de saint Vincent de Paul,
recueillir avec vous le conseil de l'Ap6tre a son disciple
Timothie: Admoneo te ut resuscites gratiamDei que est in
te per impositionem manuum mearum4 .
Deux pensies rdsument les enseignements de Leon XIII
sur l'action du pretre au milieu de notre societd actuelle :
l'activiti que r6clament les ndcessitis pressantes qui nous
entourent, Funion a Dieu pour que notre activitd soit efficace et salutaire : a Dociles au conseil que Nous avons
donne dans notre encyclique Rerum novarum, vous allez
an peuple, aux ouvriers, aux pauvres, dit Leon XIII aux
pr8tres de France... Pas une bonne oeuvre dont vous ne
soyez les inspirateurs ou les ap6tres. * Mais il ajoute-que
nous devons a nous tenir en garde contre les innovations
tendant a substituer aux principes de perfection consacres
par l'enseignement des docteurs et par la pratique des saints
des maximes on des regles de morale plus ou moins imprd-

I. Tim., II, i., 6.
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gnees de ce naturalisme qui, de nos jours, tend h pinetrer
partoutI a.
Saint Vincent de Paul a vraiment itd le modele de la vie
du prdtre telle que le Souverain Pontife nous la demande.
II nous suffira de relire les lejons du Breviaire que nous
recitons au jour de sa fete pour constater la prodigieuse
activiti du serviteur de Dieu. II ivangelise les pauvres et
demeure infatigable dans ce ministere jusqu'a 1'extrime
vieillesse: Evangelilandispauperibusad decrepitam usque
aetatem indefessus incubuit. II institue pour cette oeuvre la
Congregation des pretres de la Mission. Le Breviaire
ajoute une parole, que Pon peut verifier, pour ainsi parler,
jour par jour, dans la longue vie du saint : Nullum fui
calamitatisgenus cui paterne non occurrerit, il n'y eut aucun genre de calamiti qu'il ne secourft paternellement.
Puis le breviaire fait passer sous nos regards la liste des
malheureux qu'il a entoures de la chariti : chretiens gdmissant dans 1'esclavage chez les Turcs, enfants exposes,
jeunes filles dont la vertu est en piril, religieuses dispersees,
femmes tombees, malfaiteurs condamnes aux galeres, dtrangers, malades, ouvriers invalides, ali6nds, pauvres mendiants en foules innombrabies, qu'il secourt, qu'il accueille
dans les maisons hospitalieres, avec une pieuse affection.
Ce ne sont pas seulement les miseres privees que soulage
saint Vincent de Paul; ce sont des provinces entieres ddvasties par la peste, par la famine et par la guerre, la Lorraine, la Champagne, la Picardie, auxquelles il vient en
aide. Puis nous voyons se grouper autour de lui les socidtes qu'il fonde pour dtre ses auxiliaires : les reunions des
dames appartenant aux classes elevees et cette immense
famille des Filles de la Charite qui vont chercher et soulager toutes les miseres.
x. Lettre de S. S. le pape Leon XIII au clerge de France, 8 sept.

1899.
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N'est-il pas vrai que saint Vincent de Paul a ite le prdtre
actif par excellence, Pinitiateur des oeuvres que reclamaient
les nacessitds de son sicle? Mais, en mdme temps, il a etd
le prdtre uni a Dieu par la foi et par I'amour. Le Breviaire
termine la longue dnumeration de ses oeuvres par une
phrase que nous ne lisons jamais chaque annde sans
une religieuse emotion : Inter hec et alia gravissima
negotia, Deo jugiter intentus, cunctis affabilis, ac sibi
semper constans, simplex, rectus, humilis, ab honoribus, divitiis ac deliciis semper abhorruit,auditus dicere
rem nullam sibi placerepratterquam in Christo Jesu quem
in omnibus studebat imitari.C'est I'aime du saint que ces
quelques lignes ouvrent devant nous. Comment ne serions-nous pas 6mus, Messieurs et chers Cooperateurs, en
pensant que ce saint pretre a vecu la oh nous vivons, a travailld, a souffert, a prid IAol nous travaillons, nous souffrons et nous prions ? Les formes extdrieures peuvent varier
avec les temps, mais ce sont toujours les memes miseres
que nous avons a soulager, miseres de l'me en la delivrant de l'ignorance et du pech6, miseres du corps en adoucissant toutes les souffrances. Que notre activite soit celle
de saint Vincent de Paul, qu'elle trouve ses inspirations et
son efficacitd en Notre Seigneur Jesus-Christ, que nous
nous efforcerons d'imiter en toutes choses, et hors duquel
rien ne pourra plaire A notre coeur.
Ce qui doit achever de nous rendre chere la memoire de
saint Vincent, c'est que, s'il a et l'ami des pauvres, il a
ete aussi lami du clerge. L'Eglise a remarqud avec soin
cette double mission du serviteur de Dieu dans Foraison de
sa fete : Ad evangeligandum pauperibus et ecclesiastici
ordinis decorem promovendum beatum Vincentium (Deus)
apostolica virtute roborasti. Les seminaires, les confirences pour les ecclesiastiques, les retraites pour les ordinands, les exercices spirituels pour les pritres, toutes ces
institutions qui forment, entretiennent et ddveloppent la

-

480 -

vie sacerdotale ont trouvd un ap6tre dans saint Vincent de
Paul.
Pourquoi n'ajouterions-nous pas un mot qui caracterise
la puret6 de sa foi? Nous le trouvons encore dans le Brdviaire. Autour de lui les beaux esprits se laissaient seduire
par le jansenisme; les savants se siduisaient eux-mdmes
dans leur science orgueilleuse. L'humble Vincent decouvrait vite et detestait l'erreur: serpenteserroresquos simul
sensit exhorruit. Legon salutaire A notre epoque, comme
dans tous les temps!
Le premier historien de saint Vincent de Paul peint en
quelques lignes les derniers jours de sa vie : a M. Vincent
se voyait approcher de plus en plus de sa fin, et chacun
s'en apercevait aussi... Ce saint vieillard, comme un autre
Simeon, attendait avec joie cette derni6re heure et montrait a tous un visage fort serein. II s'y disposait gaiement
en esprit de pinitence et d'humiliti, aspirant a cette vie en
laquelle il esperait posseder son Dieu. Le dimanche 26 septembre, il se fit porter Ala chapelle oit il entendit la sainte
messe et communia, comme il faisait tous les jours... Sur
le soir, on lui donna le sacrement de I'Extrime-Onction. II
passa la nuit dans une douce, tranquille et presque continuelle application a Dieu... Ce fut le lundi 27 septembre,
sur les quatre heures et demie du matin, que Dieu le tira a
Lui, lorsque ses enfants spirituels commencaient leur oraison mentale pour attirer Dieu en eux. Ce fut a la meme
heure et au meme moment qu'il avait accoutumi, depuis
quarante ans, d'invoquer le Saint-Esprit sur les siens que
cet Esprit adorable enleva son ame de la terre au ciel*. s
Saint Vincent de Paul venait d'achever la soixantieme
annie de son sacerdoce, et le Breviaire termine le rdcit de
sa vie par ces paroles : Corporisdemum afflictione, labori-

i. ABELLY. Vie de saint Vincent de Paul, tom. I, ch. Lit.
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bus senioque confectus... anno etatis suae octogesimo
quinto Parisiisobdormivit.
Ce sera pour nous une douce consolation, Messieurs et
chers Cooperateurs, de glorifier et de remercier Dieu dans
le troisieme centenaire de l'ordination sacerdotale de saint
Vincent de Paul. Je voudrais, s'il plait a Notre-Seigneur
d'exaucer mon desir, que ce ftt pour le clergd de Paris une
fete de famille. Je n'ai point la pensee de chercher a y donner une grande solenniti exterieure. Le dimanche 23 septembre, tous les prdtres ajouteront seulement a la messe les
Collecte, Secrete et Postcommunion de saint Vincent de
Paul'. C'est l'anniversaire de 'ordination sacerdotale d'un
saint qui est notre frere, c'est le jour oi il lui a etd dit
comme a nous : Accipe potestatem offerresacrificiumDeo
missasque celebrare tam pro vivis quam pro defunctis.
C'est done surtout au saint sacrifice de la messe qu'il convient de celebrer la mimoire de ce grand jour.
Que Notre-Seigneur daigne, dans sa bont, nous accorder a tous, par l'intercession de saint Vincent de Paul, un
renouvellement de notre vie sacerdotale! Depuis vingt-cinq
ans associe a vos travaux, A vos souffrances, Avos consolations et a vos epreuves, nous ressentons chaque jour pour
vous une affection plus profonde en Notre-Seigneur. Les
jours de notre polerinage se sont multiplids et tendent A
leur fin; nous vous laissons A l'avance, Messieurs et chers
Coopdrateurs, dans la celebration de ce troisieme centenaire, une parole d'adieu, et, comme au jour de notre jubile
sacerdotal, nous demandons a la tres sainte Vierge, NotreDame de Paris, que la benddiction de cette fete soit la
parole de la bienheureuse Francoise d'Amboise : Faites
sur toutes choses que Dieu soit le mieux aimi.
C'est igalement sous la protection de saint Vincent de
i. On pourra omettre ce jour-la l'oraison prescrite pro tempore
belli.
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Paul, et en union avec lui, que nous ferons dans quelques
jours la retraite pastorale. J'aime a penser qu'il nous obtiendra une benediction speciale pour ces saints exercices.
Le dimanche 23 septembre, nous assisterons pontificalement a la messe qui sera chantee a neuf heures devant les
reliques de saint Vincent de Paul, dans la chapelle des
Pritres de la Mission.
Dans. 'apres-midi, nous nous proposons de binirla premiere pierre de l'eglise de Clichy, qui sera erigee sous le
titre de saint Vincent de Paul, cure de cette paroisse en 1612.
Veuillez agreer, Messieurs et chers Cooperateurs, Passurance de mon affectueux devouement en Notre-Seigneur.
- FRAnCOIs, cardinal RICHARD,
Archevq&ue de Paris.

Le 23 septembre, le cardinal Richard voulut bien, en
effet, venir celdbrer I'anniversaire de I'ordination sacerdotale de saint Vincent de Paul au milieu de la double famille
religieuse du saint. C'est a la chapelle des Lazaristes, rue de
Sevres, 95, qu'eut lieu l'office religieux auquel Son Eminence assista pontificalement. Apres l'vangile, le pieux
archeveque, du haut de son tr6ne pontifical, prit la parole
pour prononcer en face d'un magnifique auditoire une touchante homelie. Les diffdrentes oeuvres qui se rdclament du
nom de saint Vincent de Paul 6taient reprdsentees: en outre
des nombreux Missionnaires et des si populaires Filles de
la Charite, on comptait des membres des Conferences de
Saint-Vincent de Paul et des Dames de la Charitd, et au
milieu d'eux la foule toujours sympathique a lillustre
pritre francais; Piglise etait comble.
Mgr Richard debout A son tr6ne, pare des vetements liturgiques, la mitre en tete, la crosse dpiscopale a la main,
traga, d'une voix nette, en traits precis et avec des details
pleins d'une charmante piete et d'une 6elvation vraiment
sacerdotale, le portrait de Vincent de Paul. C'dtait un re-
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amore, on le sentait, la figure de son hiros; et lorsque, A
un moment, il s'ecria : AN'est-il pas vrai, Messieurs, qu'en
nous entretenant ensemble d'un saint si admirable a contempler, nous sentons en meme temps grandir pour lui
notre amour? a Chacun des auditeurs dut certainement
dire dans son coeur : C'est vrai! *
Apres la ceremonie religieuse, le cardinal voulut bien,
dans une r6ception intime, admettre la Communaute de
Saint-Lazare a lui offrir ses hommages; M. le Superieur
geniral lui exprima ses remerciements dans les termes
suivants :
0

MONSEIGNEUR,

Votre Eminence nous procure une tres douce joie en
venant presider elle-meme cette f8te toute sacerdotale; et
elle nous idifie grandement par la devotion si iclatante et
si affectueuse qu'elle professe pour notre bienheureux PNre,
saint Vincent de Paul.
%Je vous prie, Eminence, de vouloir bien agrder I'expression de notre plus filiale reconnaissance avec I'hommage de notre plus profond respect.
« Si saint Vincent de Paul peut 6tre appelW, comme saint
Grigoire de Tours, gemma sacerdotum, il est surtout la
perle de l'illustre clerg6 de Paris, sur lequel il exerqa une si
salutaire influence et auquel il montra comment on peut
aller au peuple, sans rien perdre de la dignitd, qui commande le respect, et sans cesser d'&tre toujours uni a Dieu.
SL'eglise, dont Votre Eminence va binir aujourd'hui la
premiere pierre , sera un nouveau monument, qui dira avec
plusieurs autres aux ages futurs la piet6 et la reconnaissance
de l'archevdque de Paris, de son clerg6 et de ses fideles pour
cet humble cure de village devenu plus tard le conseiller des
i. A Clichy.
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rois, le pare des pauvres, le bienfaiteur de ce vaste diocese et
meme de l'umaniti. i
Puis faisant allusion A quelques paroles oi le vinerd
cardinal avait parle de son age avancd, M.le Supirieur g&niral termina par ces paroles :
SNous demandons A Dieu, Eminence, de tromper votre
attente et de vous obliger a nous faire beaucoup plus tard
de nouveaux adieux. Mane nobiscum, reverendissime et
amantissimePater, etjube benedicere familier tuw devotissimce. a
Le vendrd prince de P'Eglise, apras quelques paroles
pleines de paternelle bonti, binit toute la famille religieuse du saint pritre.
Plusieurs ecclesiastiques de Paris, notamment ceux que
leurs oeuvres ou les souvenirs de leur paroisse rattachent
spdcialement A saint Vincent de Paul, dtaient venus aupres
de Son Eminence et de M. le Supdrieur gienral prendre
part a cette solennit6.
Le soir, Mgr l'Evque d'Arras, en temoignage de sa sympathie, voulut bien presider l'office des vepres. Un discours
sur aSaint Vincent de Paul et le sacerdoce a, digne de cette
belle journee, mit en relief aux yeux de l'auditoire avec
quelle elevation et quelle justesse le saint avait entendu la
nature et le r6le du sacerdoce.
Cette solennit6 fut un juste hommage a Phomme et au
saint qui, pr8tre, a v6ritablement honore sa patrie et lEglise.
Nous signalons rouvrage suivant : Saint Vincent de
Paul et le sacerdoce, par un pretre de la Congregation de
la Mission. Ouvrage dedid au clerge et publie A Foccasion
du troisi6me centenaire de Fordination sacerdotale de saint
9oo). Un vol. in-8 de
Vincent, 23 septembre (16oo5oo pages, chez Desclie, Paris et Lille. Prix : 4 francs.
t L'auteur, - dit le compte rendu que nous avons sous
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les yeux, - qui ne veut pas livrer son nom a la publicite,
est un ancien professeur et supirieur du grand seminaire.
II a itudid avec soin la vie de saint Vincent de Paul considird comme module du clergd dans les temps modernes;
et il pense etre utile a ses confreres en leur faisant part du
fruit de ses travaux. *
Une biographie ddsir6e par un grand nombre de Missionnaires et de Filles de la Charite, vient de paraitre. En
voici le titre : M. Jules Chevalier, premier assistant de la
Congregation de la Mission, Directeur des Filles de la
Charite, dicdec

le 26 avril z899. In-8 de 139 pages.

Paris, Rondelet, libraire, rue de 1'Abbaye, 14; et procure
de la Mission, rue de Sevres, 95.
Cette biographie sera particulirement agreable aux personnes qui ont connu et apprdcid M. Jules Chevalier; elle
est de nature a etre utile a tous.

La Table g6ndrale des Annales a paru. Elle donne toute
leur valeur a nos Annales. C'est le fil conducteur sur
chaque sujet, au milieu des soixante et quelques volumes
qui forment deja la collection. On y trouve en particulier,
sous forme de renseignements et avec refirences pour les
ditails, lhistoire de chacune de nos missions dans le Levant, en Chine, en Afrique, etc.
Nous pensons etre agreable a nos lecteurs en joignant A
ce numiro des Annales la carte dressde pour la Table gindrale et qui aide a s'orienter sur l'tablissement de nos diverses oeuvres et de nos principales missions.
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AUTRICHE
LE JUBILE DE L'UNION DES S(EURS
A LA

COMMUNAUTE DE

SAINT-VINCENT

DE PAUL

Graz, le t3 aott 19oo.

La province d'Autriche A cilebrd le 25 juin dernier une
fete memorable, le cinquanti6me anniversaire de la bienheureuse reunion de la petite communauti des Soeurs de
Charite d'Autriche A la vraie famille de saint Vincent, et
en mrme temps la cinquantaine de notre vineri directeur,
M. Mungersdorf, comme membre de la Congregation de la
Mission.
Le 25 juin fut choisi pour la celebration; ce jour-li
finissait la retraite de nos Saeurs servantes a la maison centrale; cent quatre-vingt-quinze Seurs y avaient pris part.
La grand'messe d'action de graces A cinq heures et demie
fut chant6e par notre digne Prre directeur; tous les membres de la maison centrale des Missionnaires y assisterent.
Vers neuf heures tout le monde se rdunissait a la salle du
siminaire qui itait gracieusement ornie de guirlandes et
d'oriflammes. Au fond de la salle sedressait un joli paysage,
une montagne sur laquelle apparaissait rimage de NotreSeigneur (une belle statue de cire, de grandeur naturelle);
autour itaient groupies les Soeurs A I'habit et les Sceurs du
sdminaire. Les plus beaux palmiers, la plus belle verdure
de notre serre avaient etd employds pour embellir la sc6ne.
Le groupe fut illumind par des lampes ilectriques cachies
dans la verdure; il en resultait un magnifique effet.
Les compliments, les chants, les vers, tout aboutissait A
la double f6te.
Pendant qu'on chantait les a Huit bdatitudes » avec
accompagnement de I'harmonium et du violon, cinquante
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Soeurs du seminaire apportaient a nos Supirieurs dans des
couronnes de lierre cinq cents florins (A peu pres mille
francs) pour 'ceuvre des missions. Cet argent a et6C pargne;
nos Soeurs de la maison centrale ayant pris pendant quelque temps du pain noir au lieu du blanc pour le dCjeuner,
et s'etant abstenues du r6ti les dimanches soir. Les Sceurs
A 'habit portaient des oriflammes sur lesquelles itaient inscrites les beatitudes.
Nos tres honords superieurs nous avaient envoye,
pour cette belle circonstance, ma soeur Fries, secretaire
pour notre province a la Maison-mere, ce qui etait une bien
grande joie pour nous; et Papres-midi, pendant que, l'me
heureuse, nous prenions ensemble la ricreation, arrivait
le telegramme suivant, qui mettait le comble a notre joie :
a Benidiction apostolique imploree par Mere Kieffer pour
la province d'Autriche, a l'occasion du cinquantikme anniversaire de reunion a la Compagnie, et pour le respectable
Directeur, pour ses cinquante annees de vocation. x Que
cette bontC de notre tres honorde Mere nous a touchies!
Car vraiment une plus grande grAce ne nous aurait pu etre
accordie.
Notre digne Soeur visitatrice nous fit part aussi de la
belle lettre que notre tr6s honoree Mere eut la bont6 de lui
Ccrire de sa propre main et qui nous a si vivement touchees.
MA BIEN CH-RE SEUR,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nouspourjamaisl

a Quoique j'aie deja charg6 notre chere sceur Fries d'etre
mon interprete aupres de vous, je tiens A vous dire moimmem, que je laccompagne par la pensee, et que le jour
surtout ou vous fdterez la bienheureuse reunion de votre
province A la famille de saint Vincent de Paul, je serai
d'esprit et de coeur au milieu de vous. Elle y sera aussi la
chtre et grande Ame, dont le souvenir se confond avec
Pl'venement memorable dont vous vous preparez a c6lebrer
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le cinquantieme anniversaire. Elle y sera pour binir Dieu
avec vous, pour chanter le cantique de leternelle action de
graces, disant en toute verite: Mon ame glorifie le Seigneur,
parce qu'il a regard6 la bassesse de sa servante... Le ToutPuissant a fait en moi de grandes choses... II a exaltd les
humbles.
a II a rassasid ceux quisouffraientlafaim... Oui,elle tait
humble et saintement affamee de verite et de charit6, notre
vendree soeur Leopoldine Brandis, quand, toute jeune encore, emportant avec elle le grain de seneve d'une communautd naissante, elle venait ici le deposer entre les mains de
saint Vincent. Et c'est a cause de l'humilit6 de son coeur et
la droiture de son ame que le Tout-Puissant a fait par elle
les grandes choses que nous voyons aujourd'hui. A peine
la petite branche sortie du grain de senevd eut-elle etd
greffee sur le chene de saint Vincent, qu'elle prit de merveilleux accroissements. La bonne sceur Ldopoldine
Brandis savait bien que la, et 1A seulement, etait le secret de
la prospirite de votre belle province. Aussi, avec quel z6le,
quel amour, elle lui inculqua d'abord et y maintint ensuite,
l'esprit de saint Vincent, la fidelitd A ses enseignements, le
respect et la soumission, la veneration filiale pour ses
successeuts ! Avec quelle pieuse aviditd elle s'informait de
leurs desirs et de tout ce qui se faisait a la Maison-mere
pour s'y conformer! Notre joie est de vous voir, ma chbre
Fille, marcher dans la voie que de tels exemples vous ont
tracde, et de savoir que d'un seul coeur toutes nos cheres
Soeurs de votre province vous y suivent. - Que la fete qui
se prepare vous attache, de plus en plus, a ces precieuses
traditions d'un passe qui compte deja cinquante annees de
benddictions. Elles sont, pour chaque maison de votre province, le gage et la sauvegarde d'un avenir qui sera encore
plus fecond en ceuvres et en vertus, si toutes nos Soeurs
d'Autriche demeurent de vraies Filles de saint Vincent. Je
le souhaite d'un coeur tout maternel, me redisant, avec un
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dieouement sans reserve, en l'amour de Jesus et de Marie
Immaculee, ma bonne soeur Brandis,
SVotre tres humble et tr6s affectionn6e.
a Seur Marie KIEFFER.
Comme notre tres honoree Mere I'a si bien exprime dans
cette precieuse lettre nous sentions bien que fAme de notre
mere Leopoldine Brandis etait au milieu de nous; et
si la douleur de l'avoir recemment perdue jetait une
ombre sur notre joie, cette ombre 6tait eclairde d'un doux
rayon d'espoir, car elle nous a laisse dans sa niece qui lui
succede le testament de son amour, son image vivante,
l'heritiere de son esprit et de ses vertus, et jamais nous ne
saurions assez remercier nos veneres Supirieurs d'avoir
comble les vceux de toute la province, en nous donnant ma
soeur Marie Immaculata Brandis pour visitatrice.
Les circonstances politiques de notre pays ne permettant
pas de celebrer notre belle fete en public, nous etions
agreablement surprises de l'interet et de la sympathie qu'on
nous timoignait de toutes parts; nous ne voulons citer ici
que la lettre de Mgr le prince ev6que du diocese de Lavant,
risidant A Marbourg:

a

MON REVEREND PERE, MONSIEUR LE VSrrEUR,

( Notre Saint Pere, le pape Lion XIII, qui, dans son
Bref Cum multa, date du 12 mai i885, proclame saint
Vincent de Paul, le module de la charite chrdtienne, ajouta
ces mots : Neque vero postquam Vincentius ex vita ad celum demigravit, rerum salutarium,quas instituerat,fons
exaruit, sed in multos quasi rivulos deductus fluit adhuc
large copioseque in Ecclesia. Nous pouvons dire la meme
chose du diocese de Lavant dans lequel les pretres de la
Mission sont etablis depuis 1852 h Cilli, et depuis 1897 A
Brunnsdorf, pres de Marburg. Innombrables sont leurs
bonnes oeuvres, et, surtout, ils ont grandement contribue
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au renouvellement de la vie chretienne par leurs missions
aux gens des campagnes. Les Sceurs de Charite qui travaillent a Marburg depuis 1843, a Petau depuis t875, a
Cilli depuis 1876, i Hohenech depuis 189 2 , a Rama
depuis 1878, a Windischgraiz depuis 1898, ces anges de
consolations celestes, combien de malades n'ont-elles pas
assistis dans leurs miseres, combien d'autres ne leur
doivent pas le ciel? Dans le meme Bref du 12 mai, notre
Saint-Pere fait leur juste eloge quand il ajoute: Ubique
admirationem omnium sibi merito comparaverunt.II en est
de meme des Conferences et des associations irigees, grace a
Dieu, dans notre diocese, soit pour les femmes, soit pour
les hommes. Notre Saint Pere Ldon XIII, dit dans son
allocution du 4 fevrier 1888:
a Nous savons combien vos Conferences sont partout
Sprosperes, et dans cette prosperitd nous aimons a voir
Sun fait providentiel. A notre epoque en effet, plus peutdetre qu'a aucune autre, la societe, qui est malade, sent le
a besoin d'dtre soulagee par les oeuvres de Charitd.
a Mon Rdverend P6re, le 26 juin 1900 s'acheve la cinquantikme annee consacree parmi nous au service des pauvres par cette admirable Congr6gation de Saint-Vincent,
et vous dirigez chez nous un grand nombre de ses fils
et de ses filles. Etant pasteur du diocese de Lavant, je sens
Faimable obligation de vous remercier, monsieur le Visiteur, de cette direction si sage, et, de tout mon coeur, je
prie Dieu, qui vous a donne, ii y a cinquante ans, la grice
de commencer cette grande oeuvre, qu'll veuille vous soutenir par cette meme grace toute-puissante jusqu'A la fin.
Confidens hoc ipsum, quia qui ccepit in vobis opus bonum,
perficiet usque in diem ChristiJesu. (Philipp., i., 6.)
c Palais 6piscopal du diocese de Lavant, A Marburg;
22 juin, fete du Sacre-Coeur de Jdsus.
a MICHAEL, prince iveque.
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Naturellement nos chers pauvres eurent aussi leur part A
notre belle fite. D'abondantes aum6nes leur furent distribudes; plus de cinquante enfants furent habill&s de la tdte
aux pieds.
Vers trois heures, les membres des deux families de saint
Vincent presents A Graz se rdunirent de nouveau dans
notre belle eglise o& nous terminions notre fete par un
salut solennel. Les cantiques d'actions de graces, si touchants dans leur simpliciti, s'elevaient du fond de notre
ccur vers le tr6ne de Dieu, pour le remercier de tant de
graces et de faveurs dont il nous avait comblees durant ces
cinquante ans, et nos coeurs imus se jetaient avec plus de
ferveur que de coutume entre les bras de Marie, notre
bonne Mere, la suppliant de continuer sa protection sur
tous ses enfants que I'amour filial rdunissait a ses pieds.
LES ORIGINES DE LA PROVINCE DES FILLES DE LA CHARITE
EN AUTR1CHE

NOTICE SUR LA S(EUR LEOPOLDINE BRANDIS

Pour faire mieux comprendre l'objet de notre fete, il faut,
nous semble-t-il, dire quelques mots sur l'histoire de la
reunion de notre petite province a la famille de saint Vincent; c'est, en mIme temps, l'histoire de notre regrettie
mere Leopoldine Brandis.
En 1836, cette digne Mere qui dtait alors une jeune fille
accomplie,doude de toutes les qualites du corps et de l'esprit,
fille ainde du comte Henri de Brandis et de la comtesse Josephine, nee comtesse de Welsersheimb, 6tait recherchee de
bien de prdtendants qui se presentaient au chateau de Marburg. Un d'entre eux, surtout, rdunissait toutes les qualites
que ses parents auraient souhaitd voir en leur gendre, et
Marie-Jospphe, connaissant le desir de ses parents et appriciant Asa juste valeur les qualites nobles et gendreuses du
jeune homme, se sentit pour la premiere fois, indecise dans
le disir qu'elle nourrissait depuis sa plus tendre jeunesse,
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de se consacrer a Dieu. Dans son angoisse, elle se refugia
dans la chapelle du chateau, et la, prosternec devant le Tres
Saint Sacrement, elle s'ecria : t Seigneur, que voulez-vous
que je fasse? r I1 lui sembla alors entendre une voix distincte lui ripondre, du fond du tabernacle : a Quoique cet
epoux mortel soit beau, noble, digne de confiance et d'amour,
Moi,quit'ai choisie, je suis infiniment plus beau, plus riche,
plus digne de ton amour; il ne saurait y avoir de comparaison entre le crdateur et la crdature. D A l'instant m4me,
la lumiere se fit dans son ame: a Mon Jesus, repondit-elle,
je suis a vous, A vous pour toujours ib Et quoique son
coeur souffrit de ne pas ceder a un si grand desir de ses
parents, elle ne connut plus aucune hbsitation.
Notre Mere priait beaucoup pour connaitre la volonte
divine sur le choix de l'ordre religieux qu'elle devait embrasser, et une fois assuree que Dieu la voulait Fille de la
Charit, elle confia son projet a Mgrle prince eveque Roman
Zangerle, qui, A son tour fit part a la jeune comtesse du
desir qu'il avait depuis longtemps d'installer les Sceurs de
Charitd dans son diocese.
II faut remarquer ici, que notre Mre eut de suite Pintention bien arrdtee d'entrer dans une communaute de
Sceurs de Charite completement conforme aux regles primitives de saint Vincent de Paul, et c'est uniquement parce
qu'elle avait entendu dire que les Sceurs de Charitd de
Vienne avaient changi quelque chose A la rAgle qu'elle
n'entrait pas dans leur Communauti. Le prince ievque,
homme de Dieu, aussi remarquable par sa grande pidtd que
par son jugement extraordinaire, ami et conseiller de la
famille de Brandis, croyait que les Soeurs de Chariti de
Munich, itant venues de Strasbourg, appartenaient A la
vraie famille de saint Vincent; c'est dans cette persuasion
qu'il conseilla A la jeune comtesse et A quelques autres
jeunes filles de se rendre A Munich pour se former A l'esprit
et aux oeuvres de notre sainte vocation.
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Nous ne pouvons parler ici de tous les actes de vertu
que notre bien-aimee Mere, accomplit pendant son sejour i
Munich, et de tout ce qu'elle eut a souffrir dans les commencements A Graz : la pauvreti la plus absolue, les contrarietes de tout genre, jusqu'a ce que son zele et sa prudence rares eussent triomphi de tous les obstacles qui lui
venaient non seulement du dehors, mais encore du sein de
la famille, car on s'effrayait des difficultis, surtout au moment de la rdalisation de ce grand projet.
Mais notre Mere, qui avait reconnu la volonti divine, fit
tout tranquillement ses preparatifs de voyage, et le 24 octobre i85o, sous l'egide de saint Raphael dont c'etait la
f&ie, elle partit pour Paris, accompagnie de M. le superieur
Klaischer et de ma sceur Hildegarde Robitsch. L'accueil aimable qui lui fut fait dans notre ch&re Maison-mere la mit
tout de suite Al'aise; et nos tres honores supirieurs, reconnaissant la saintete de cette Ame d'ilite, se hatirent de la
vetir de nos saintes livrees. Pendant son sejour a la Communautd, qui dura huit mois, notre Mere s'appliqua a se
pinetrer de plus de plus de l'esprit de notre sainte vocation
et a bien connaitre les usages la Maison-mdre; elle profita
de tous les moments libres pour traduire les Conferences de
saint Vincent, et une jeune Soeur du s6minaire sachant l'allemand lui fut donnee pour aide. Notre Mere retourna
enfin a Graz, le 19 juillet 185i, avec ma soeur Grand et ma
soeur Massun de Paris.
Grande fut la joie de nos Sceurs de recevoir leur mere;
grande, fut aussi la besogne qui lattendait. Mais, elle se mit
a 1'oeuvre avec calme et maturiti; et, peu a peu, sans qu'on
s'en aperqit au dehors, elle eut bient6t tout organise. Au
moment de ia reunion, notre petite Communautd comptait quatre-vingts Sceurs dans quatre dtablissements; mais
le nombre alla toujours augmentant, et bient6t il fallut
songer a etablir une Maison centrale. Apres bien de difficultis, on acheta une petite maison; mais, comme la Com-
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munaut6e tait tres pauvre, ii fallait emprunter; aussi, notre
Mere, voulant payer les dettes aussi vite que possible, vivait encore plus pauvrement avec ses Soeurs.
Pendant qu'on faisait les travaux necessaires pour adapter
la maison, M. Klaischer et M. Horvath, jusqu'alors confesseurs de nos Soeurs, partirent pour Paris, afin de faire leur
seminaire a Saint-Lazare, et c'est encore la famille de notre
Mere qui fit les frais du voyage. Ces deux messieurs, dignes
et fervents pretres, furent done les premiers pretres de laMission autrichiens.
Le 24 juin i852, fete de notre tres honori Pkre, M. JeanBaptiste Etienne, qui tdmoignait toujours un interit bien
vif pour notre petite province, notre Mere se rendit a la
nouvelle maison centrale avec le petit personnel, consistant
en six Sceurs a l'habit et douze Sceurs du seminaire. Cette
installation se fit sans aucun bruit; Phumilitd de notre
Mere 6tait bien loin de se douter que ces petits commencements devaient avoir un si heureux ddveloppement, et les
personnes de la ville qui voyaient ces humbles filles s'acheminer a pied vers cette petite maison, auraient etc bien
6tonnies si quelqu'un leur avait dit qu'elles seraient les
pierres fondamentales d'une si grande province.
Quelque temps apr6s, lorsqu'on attendait avec impatience
la statue de l'lmmaculie-Conception, de grandeur naturelle, qui avait 6te commandie pour la chapelle, elle arrivait. Elle dtait accompagnde et suivie des deux voitures qui
ramenaient et rendaient A l'Autriche ses premiers fils de
saint Vincent. Notre Mere se plaisait a voir, en cette circonstance inattendue, une attention delicate de la Providence.

Les Missionnaires furent requs A Cilli par le prince
iveque de Lavant qui, sur la demande de la famille de
Brandis, leur avait donn l'eglise de Saint-Joseph ainsi
qu'une petite maison : c'est done i Cilli que notre Mere
dut se rendre pour confirer avec M. Klaischer qui avait ete
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nomm6 directeur de notre petite communautd par notre
tres honore Pere.
Bient6t notre Mere, fit l'acquisition d'une petite maison
pros de la n6tre pour les Missionnaires; cette maison devint
plus tard la maison centrale de la Congregation de la
Mission.
En fivrier I853, M. Klaischer precha une derniere retraite a nos Soeurs, et ii paraissait verser dans ses instructions tous les tresors de son esprit et de son coeur. Peu de
jours apres, le bon Dieu appela presque subitement a lui
son fidele serviteur, et M. Horvath le remplaqa provisoircment dans ses fonctions.
Le 7 aodt de cette meme annee, notre tres honord Pere
M. Etienne honora pour la premiere fois la petite province
de sa visite paternelle, et la joie fut inexprimable. II etait
accompagni de M. Schlick, qui revenait d'Alger, et qui,
bient6t, fut nomme directeur de notre province. Notre bon
Pere Schlick travaillait avec le plus grand zele Al'extension
des oeuvres, et ses travaux 6taient accompagnis de la binediction divine; mais le bon Dieu, ne nous le laissa que
treize ans. A la fin de cette vie si pleine de bonnes oeuvres,
la Communautd comptait pres de trente maisons et trois
cents Soeurs.
Le coeur de notre Mere souffrait biaucoup de cette perte
et toutes ses filles avec elle; mais le bon Dieu daigna la
consoler en nous donnant pour Pare celui qui, depuis
trente-trois ans, avec notre digne Mere, nous a guidies
avec tant de bont6 et de patience, qui a partage les peines,
les soucis et aussi les joies de notre Mere. Notre reverend
Pere directeur, M. Mungersdorf, ne se lasse pas de nous
prodiguer sa sollicitude, et nous demandons a Dieu de
nous le conserver encore bien longtemps.
Pour ne pas trop prolonger ce recit, il faut nous borner a
dire que la sainteti de notre Mere brilla de plus en plus.
Ses ceuvres, ses labeurs se multiplierent; mais le bon Dieu

-

497 -

l'eprouva vers la fin de sa vie. Sa vue baissa de plus en
plus et sa memoire s'obscurcit pour les choses de la terre;
mais pour tout ce qui regardait Dieu, elle devenait toujours
plus forte, son ame s'elevait de plus en plus, et pendant ses
ripetitions d'oraison, elle nous entrainait dans des regions
vraiment celestes. Ce qu'elle aimait surtout a nous redire
dans ces derniers temps, ce sont les paroles de 'ap6tre :
Deus charitas est, etc... La-dessus, elle euit pu parler des
heures entieres sans se lasser. Enfin cette belle vie toucha a
sa fin; cette lampe ardente s'ereignit peu a peu, presque
sans que nous nous en apercevions.
Le to janvier dernier, notre Mere avait suivi comme de
coutume, quoique ag6e de quatre-vingt-quatre ans, tous les
exercices: levie a quatre heures, elle avait pris son repas au
refectoire; mais, le soir, en visitant les Soeurs malades,
elle avait dit i l'une d'entre elles: a Ma vie ne compte plus
ni mois, ni semaines, ni jours; je n'ai que des heures et des
quarts d'heure a vivre. » Cependant, notre Mere s'endormit tranquillement. Mais, vers minuit, voulant se lever,
elle s'affaissa pres de son lit. Ma sceur assistante, qui avait
entendu un peu de bruit, fut tres effrayde de la voir etendue
par terre. Elle avait sa pleine connaissance, mais la respiration lui manquait. On avertit de suite notre digne soeur
Immaculata, qui se rendit immidiatement pres de sa tante
bien-aimre que nous placions dans un fauteuil; le docteur,
qui arriva aussi vite que possible, constata une extreme faiblesse de coeur, et comme tout ce qu'il avait ordonne ne
produisit aucun effet, a quatre heures du matin, notre digne
Pere directeur, lui administra les saints sacrements. Elle
les recut avec une pleine connaissance, repondant ellemime encore a toutes les prieres. Elle nous assurait ne
sentir aucune douleur, et comme notre Pere directeur lui
demandait comment elle allait, elle lui ripondit : a Par la
grice de Dieu, je vais bien I Apres les prieres des agonisants, et lorsque notre reverend Pere directeur s'etait
33
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iloign6 pour dire la messe pour notre digne Mere, elle se
releva doucement, appuyant fortement sa main sur ie bras
d'une de nos Saeurs; et apres avoir leve les yeux au ciel,
elle dit avec un doux sourire en inclinant la tete en signe
d'adhision : a Oui, mon Pere, je remets mon Ame entre
vos mains. a Elle retomba tout doucement dans son fauteuil; la respiration devenait de plus en plus lente; et sans
le moindre signe, sans que nous nous en apercevions, elle
avait rendu son Ame si belle, si pure, dans les bras de son
Sauveur.
A l'occasion de la double fete dont on vient de lire le ricit, les
Missionnaires d'Autriche ont offert a M. le Suptrieur gen6ral, qui
avait envoyd ses felicitations, un album de leur province.
Ce beau travail, pricieux par I'affection qui le prdsente, 1'est aussi
par les intdressants documents qu'il contient. On y lit, en quelques
pages, le rdcit des origines de la province. Puis, sur chaque maison,
dans I'ordre de date de leur drection, on trouve une notice sur l'dtablissement : annee et occasion de sa creation, bienfaiteurs, oeuvres,
accroissements successifs; deux pages en general retracent tout cela,
et elles suffisent. Suivent, communiment, une photographic de
l'dtablissement et une autre de Plxtdrieur et quelquefois de l'interieur
de 1'6glise.
Nous donnerons dans les Annales, i partir du prochain numero,
la traduction de ces pricieuses notes historiques sur la province d'Autriche.

ITALIE
ROME
Lettre de la sceur DAVIN, fille de la Charitd,
d la tris honoree Mere KIEFEgR.
Rome, maison de sainte Marthe, le t5 juillet 900oo.

MA TRiS HONORE MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamais!
Cest A mon tour de vous icrire; je le fais avec bonheur,
car nous avons a vous faire part d'une grande grace que le
bon Dieu nous accorde.
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Savez-vous comment et avec qui nous faisons les visites
de notre jubili, ma Mere? Avec le Pape. Cela vous etonnera, et c'est vrai cependant.
Mgr Angeli est venu annoncer a ma seur Ther6se que
le Saint-Pere commenqait ses visites jubilaires le 2 juillet,
accompagni de tout le personnel du Vatican: cardinaux,
chanoines, employes de toutes sortes; et que, nous considerant comme faisant partie du Vatican, il nous permettait
de le suivre. Vous pouvez juger de notre joie.
Lundi, nous etions toutes a o h. et demie dans une salle
pr6s de la chapelle Sixtine pour assister Ason passage. 11 est
arrive porte sur sa petite chaise, entour6 de tous ses gardes
et nous l'avons suivi dans Saint-Pierre. II y avait foule:
r 5oo personnes, je crois; car, outre les employes tres
nombreux, quelques privildgids s'etaient faufiles. Mais
qu'importe! Nous avons prie avec le Pape &la Porte Sainte,
a la chapelle du Saint-Sacrement; nous avons dit avec Lui
le Credo Ala Confession de Saint-Pierre. Quelle impression
de ferveur et de joie de se sentir catholique ! Nous avons
pu, malgrd la foule, voir prier Leon XIII, le voir marcher
d'un pas ferme et sans appui dans la grande basilique. II a
faitainsi cinq stations avec un recueillement et une ferveur
que je ne puis dire.
Nous ne savons quand aura lieu l'autre visite. Le SaintPere les espace pour ne pas se fatiguer, mais six visites
avec Lui, parait-il, suffiront pour gagner notre jubile.
Quel bonheur d'etre & Rome I et combien nous remercions
le bon Dieu et vous, ma tr6s honoree Mere, de nous y
avoir envoyees.
J'ai lhonneur d'etre, ma tr6s honoree Mere, en Jesus
et Marie Immaculde,
Votre tres humble et tr6s obeissante fille.
Sarur DAVIN.
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CHIERI
On nous communique ce compte rendu des religieuses solennites
celibrees en la maison des Missionnaires, a Chieri :

A la belle fete de saint Vincent succeddrent, cette annie,
a Chieri dans l'eglise della Pace, trois jours vraiment
solennels, qui nous ont apport la plus douce consolation.
Notre cher bienheureux Francois Clet etait l'objet de
toutes nos pensees, et la maniere de lhonorer dignement
occupait tous nos esprits. Depuis quelques mois deja on
restaurait notre iglise afin de la rendre plus convenable
pour la celebration de ces fetes. En ce jour, elle prit un
aspect d'une pompe et d'une magnificence inaccoutumees.
Sur la porte, comme pour inviter tous les fideles, se dessinait en gros caracteres linscription suivante:
A L'ILLUSTRE BIENHEUREUX
FRANCOIS-REGIS

CLET,

PRETRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,
APOTRE

DE

QUI, A LIAGE DR 72 ANS,

LA

CHINE

COURONNA SA VIE LABORIEUSE

PAR UN GLORIEUX TRIOMPHE

DE LA FOI

MiRITANT PARMI D'AFFREUX TOURMENTS
LA PALME

DU

MARTYRE

LE 18 FiVRIER 1820.

A peine le fidele dtait-il entre dans le temple, que se presentait au regard un je ne sais quoi d'imposant et d'aimable,
qui donnait, pour ainsi dire, un reflet du paradis: tel etait
le sentiment des pieuses personnes accourues a notre
dglise. Les colonnes et la corniche, couvertes de riches draperies en soie, les volites embellies de festons magnifiques
et de lustres brillants, les autels el6gamment ornis, tout
enfin respirait un air de recueillement et de sainte allgresse.
Quatre inscriptions, faisant connaitre les principales phases
de la vie du saint martyr, etaient suspendues aux colonnes
du choeur.

-

5o01

-

Un superbe tableau, entouri d'un brillant luminaire,
surmontait le maitre-autel, pare plus richement encore
qu'aux plus grands jours de fite. On y voyait le nouveau
Bienheureux, les yeux levds au ciel, contemplant saint
Vincent, son bon Pere, qui lui tendait les bras. Une telle
pompe ne manqua pas d'attirer un concours immense de
peuple, desireux de rendre ses hommages au glorieux
martyr et de prendre part aux solennites cilebrees en son
honneur. Afin de donner a ces fideles toute la facilite ddsirable pour satisfaire la piete de leur coeur, le vendredi et
le samedi, les messes se succedirent sans interruption de
5 heures a 9 heures. Les personnes de l'un et de I'autre
sexe s'approcherent nombreuses de la sainte table. A
9 heures eut lieu la grand'messe, chantee en musique par
nos chers etudiants et seminaristes. Le soir, l'assistance fut
plus considerable, avide qu'elle etait d'entendre I'eloge du
vaillant chevalier du Christ. A 7 h. et demie, apres les
prieres ordinaires, parut en chaire le predicateur chargi
d'exalter et de cilebrer les venus de notre hiros. Pour une
si noble tache, on invita des pretres seculiers qui se firent
un honneur d'exhorter le peuple de Chidri a glorifier et
imiter le courageux martyr. La b6nidiction du Tris Saint
Sacrement suivait le panegyrique, et le tout se terminait
par la vineration des reliques du nouveau Bienheureux. Le
dimanche, dernier jour de Triduum, lasolennit6 et 1'enthousiasme l'emporterent de beaucoup sur les pieuses manifestations des deux premiers jours. A 5 heures, comme les
deux jours precidents, on offre deja le saint sacrifice, et
un bon nombre de fideles reqoivent le sacrement de nos
autels; a 6 heures, on cilbre la messe de communauti,
accompagnie de melodies sacries et de pieux cantiques.
Apres les messes basses, finies a io heures, on commenqa
la messe solennelle; elle fut chantee en belle musique liturgique par nos clercs. Pour rehausser I'6clat de la fete,
M. le Visiteur et la Visitatrice, quelques confreres des autres
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maisons, soit prdtres, soit clercs, beaucoup de Filles de la
Charite daignerent nous honorer de leur presence. Cependant, le Triduum touche Asa fin, le peuple voulant timoigner de son amour envers le saint Martyr, se presse plus
nombreux au pied de 'autel, assiste avec une religieuse
pieti aux vepres, coute avec une attention soutenue le
dernier panegyrique prononce par un iloquent chanoine de
notre cathedrale. Alors il recoit la binediction du Saint
Sacrement et, pour la troisieme fois, il vendre avec un saint
enthousiasme les precieux restes du genereux martyr, dont
il recoit l'image, qui sera pour lui un doux souvenir de ces
fetes.
Fasse le glorieux Franqois Clet que de tels jours ne
s'effacent jamais de notre memoire, et qu'ils nous servent de
stimulant pour imiter ses exemples et marcher sur ses
traces !

ASIE
CHINE
Nous allons faire une large part dans ce numdro des
Annales aux ivenements de Chine.
Nous donnerons en quelques notes, d'abord, les recentes
nouvelles de nos missions. Puis, pour faciliter la vue d'ensemble sur la diffusion de la religion en Chine pendant ce
dix-neuvieme siecle, nous rappellerons les diverses periodes
de I'dvangdlisation et nous en referons brievement I'historique. Enfin, nous donnerons chronologiquement les faits
et la correspondance des Missionnaires pour les ricents
evenements.
I. -

LES RECENTES NOUVELLES.

Apres les ivenements mentionnes dans le numero precedent de nos Annales (p. 382), c'est-a-dire le ddbarquement
des troupes allides et la prise et le bombardement de Takou,
le 17 juin, eut lieu, le 14 juillet, la prise de Tien-tsin.
Apris bien des angoisses et la nouvelle de bien des desastres, on apprit enfin que les soldats allies avaient pris Pekin
a la suite des evinements militaires du 14 et du 15 aoit, et
que les Missionnaires du Pe-tang avaient et6 ddlivrds le
16 aoit.
Mgr Favier et M. Boscat firent alors parvenir par dUp&ches des renseignemenis. Voici le teligramme de M. Boscat:
* Shanghai, 3 septembre. - D'Addosio, Garrigues,
Dor6, Chavanne, Ly (Barthelemy), Ni6 (Pierre), scur
Etablissements
Jaurias, deux freres maristes morts. a Signd: BoscLT.a
Kan-tcheou et Nan-ngan rasds.
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D'autres douloureux evenements s'accomplissent dans
les autres parties de la Chine; nous en donnerons aussi le
detail plus loin.
II. -

L:HISTOIRE DES PROGRES DU CHRISTIANISME EN CHINE
PENDANT LE DIX-NEUVIME SIECLE.

Aujourd'hui encore vivent quelques-uns de ces anciens
Missionnaires qui ne purent entrer en Chine, durant la
premiere periode de ce siecle, que deguisis sous le costume de marchands chinois, on en se tenant caches dans les
jonques qui les transportaient avec la connivence de courageux chritiens indigenes.
La premiere tdape de la liberte religieuse a suivi la
guerre de I'opium et a 6ti fixie par le traite Lagrenee; la
seconde, date de la prise de Pikin par larm6e anglo-franpaise en i86o. La troisieme est marquee par les tragiques
ivenements de 19oo, desquels sortira,nous l'esperons,une
garantie pour la civilisation et pour la religion.
Les premieres periodes se perdent ddja dans d'assez lointains souvenirs pour les lecteurs d'aujourd'hui. Nous
croyons qu'ils retrouveront avec interet le recit un pen detaillI et precis de ces divers evenements'.
10 LA GUERRE DE L'OPIUM

Etat general; causes de la guerre. - Au commencement de ce siecle djai, une lutte d'influence sur la Chine
existait entre la Russie et I'Angleterre.
La Russie, qui tient la Chine par le nord et le nordouest au moyen de la Siberie, et qui lui a enlevi de ces
deux c6tes des territoires considerables autrefois places
sous la suzerainete chinoise, avait depuis longtemps reussi
Aobtenir du credit aupres de la cour de Pekin, malgr6 les
i. Nous empruntons ces d6tails A l'excellente Histoire coatemporaine, de J. Chantrel.
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defiances et la perfidie de cette cour. Elle entretenait dans
la capitale une mission religieuse, qui etait une vraie ambassade, et la Chine, fermie atousles etrangers, restait ainsi
ouverte aux Russes. Les Anglais ne pouvaient voir cet etat
de choses avec indifference. Ils ne tenuient pas a conquerir
la Chine: les difficultes de la conqudte de 'Inde les en detournaient; mais ils cherchaient dans cet immense empire un debouchd pour leur commerce. L'Inde serait bient6t
ppuisie, si elle devait seule fournir l'or que 1'Angleterre en
tire; les produits de lInde, portes dans d'autres pays, procurent cet or, qui finit par arriver dans les mains des maitres de 'Hindoustan. La Chine etait un trop riche marchi
pour que les Anglais nigligeassent de l'acquerir; quand
elle voulut se fermer Aleurs marchands, ils lui firent la
guerre.
La Chine ne s'etait pas ressentie des agitations de rEurope; mais la dynastie tartare qui la gouverne itait en ddcadence depuis le regne de Kia-king (1795-1820); une

secte dite c du Nenufar , qui a pour objet d'expulserlesTartares de la Chine et de retablir Pancienne indipendance,
avait pris de grands accroissements qui devaient amener
plus tard une formidable insurrection. C'est sons Ie regoe
de Kia - king que les rapports des Anglais avec la Chine
prirent de Pimportance. Alors, commenqa a se faire sur une
grande Cchelle le commerce de 1'opium, que FInde produit
en abondance : les Chinois se mirent a fumer avec passion
cette dangereuse substance qui exerce sur 'intelligence de
funestes effets, et qui finit par detruire Ia sante et la vie.
Plus la passion des Chinois augmentait, plus les revenus de
'Inde croissaient, et les Anglais se trouvaient ainsi pousses
a etendre un commerce qui avait pour resultat 'abrutissement de tout un peuple. En i8i5 et 1817, ils avaient im3
porte en Chine jusqu'A 3 210 caisses d'opium; en 18 7, ce
nombre s'dlevait au chiffre effrayant de 34 ooo, produisant
un bendfice de pres de 8o millions de francs. Le gouverne-
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ment chinois, qui des la fin du siecle priecdent, avait pris
des mesures severes pour prohiber la vente et l'usage de
1'opium et qui itait soutenu par les Russes dans ses dispositions de ddfiance Al'egard des Anglais, songea a mettre
un terme a un si disastreux abus.
Le diffirend, qui devait amener la guerre, prit naissance
sous le regne de Tao-kouang ( 8 20-1 8 5o), en 1834, au
la Compagnie
moment ofi expirait le privilege concedde
des Indes de trafiquer avec le Celeste Empire. A cette
dpoque, le commerce devenu libre fit arriver a Canton , seul
port de la Chine ouvert aux Europdens, un grand nombre
d'Anglais, que leur gouvernement ne pouvait laisser exposes au caprice et a la rapacite des mandarins. Lord Napier
fut done nomme surintendant en chef du commerce des
Anglais en Chine, et se rendit a Canton; mais les Chinois
refusdrent de reconnaitre le titre de lord Napier, qui mourut
sans avoir obtenu les avantages qu'on esperait tirer de sa
mission. L'empereur renouvela les prohibitions contre
1'opium, qui ne put plus entrer en Chine qu'en contrebande. I1 est vrai que cette contrebande s'exerqait a peu
pres impunement, grAce A la connivence des mandarins,
qui tiraient de beaux bendfices de leur prevarication.
En I838, les Anglais introduisirent en Chine, 4 375 ooo livres d'opium, d'une valeur de too millions de francs payes
argent comptant. Le commerce interdit enlevait done A la
Chine des sommes considdrables, en mime temps qu'il
favorisait un vice abrutissant. L'empereur Tao-kouang,
indigne de Paudace des Barbares, qui ne respectaient pas
ses lois, resolut d'y mettre enfin un terme, et envoya Lin
(Liun-ts6-sin) ACanton, en qualite de commissaire impdrial, avec de pleins pouvoirs pour faire executer ses
ordres.
i. En chinois, Kouang-tcheou-fou, capitale de la province de
Kouang-toung, d'ofi I'on a fait Canton.
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Guerre de l'opium (1839.1842). - Le capitaine Elliot'
etait alors surintendant anglais depuis j836. A la fin du
mois de mars 1839, ii se vit tout a coup enfermi avec
les etrangers dans les factoreries de Canton, et menace de
mor par les soldats et par la populace, jusqu'a ce qu'il
eft livrd aux autoritis tout I'opium qui se trouvait a bord
des navires anglais dans les eaux de la Chine : vingt-deux
mille caisses d'opium furent ainsi livrdes par le capitaine
Elliot lui-meme, et le gouvernement chinois refusa toute
satisfaction pour une violation si flagrante du droit des
gens (7 juin 1839).
L'Angleterre ne pouvait, sans renoncer a toute influence
en Chine, supporter un tel 6tat de choses. Apres avoir
epuise tous les moyens de conciliation, elle se resolut i la
guerre, et, le 28 juin 184o, une escadre parut dans la riviere
de Canton avec une armee de debarquement. Une poignde
d'Europeens allait ainsi jusqu'aux extrimitds du monde
combattre un empire qui ne compte pas moins de deux
cents millions d'habitants. La guerre fut poussee avec
vigueur. Le 24 juillet, les Anglais s'emparerent de l'ile de
Chusan (Tcheou-chan), sur la c6te du Tche-kiang, au sudaoft, Elliot entrait dans les eaux
est de Nankin, et, leI
du fleuve Pei-ho, qui conduit a Pekin. L'empereur, effraye,
fit semblant de vouloir entrer en negociations; les Anglais
revinrent i Canton, imposerent ala ville une contribution
de vingt-six millions, et crurent que la paix allait dtre retablie. Mais les Chinois n'avaient ngoci6 que pour eloigner
les Anglais de leur capitale, et pour se donner le temps de
se mettre en defense.
II fallut se decider a frapper de plus grands coups pour
venir b bout de la ddloyaute chinoise. Sir Henri Pottinger
fut nommi lord haut commissaire et plenipotentiaire de la
x. Georges Elliot, ne en 1787, mort vice-amiral en t863; it etait
frdre de lord Minto.

-

5o8 -

reine Victoria en Chine, et l'amiral Parker rejut le commandement de la flotte, pendant que sir Hugh Gough
avait le commandement en chef des troupes de debarquement. Les Chinois se preparerent a une rigoureuse resistance. L'empereur Tao-kouang lancait les plus insultantes proclamations contre les Barbares d'Occident, et
parlait d'envoyer une armee de trois cent mille hommes i
la conquete de 1'Angleterre. Ces menaces ridicules n'empecherent pas les Anglais de s'emparer successivement
d'Amoy ou Emoy, place que les Chinois regardaient comme
imprenable, de Chusan, de Chang-hai, de Ning-po, de
Chin-king-fou, etc.; le 6 aofit 1842, leurs vaisseaux, qui
avaient remontI le Yang-tse-kiang, parurent devant Nankin. L'empereur Tao-kouang fut bien force alors de reconnaitre la superiorit6 des Barbares et d'entamer des negociations serieuses qui furent suivies par le ministre Ky-ing.
Le 26 aoQt, les plenipotentiaires chinois signerent le traiti
de Nankin, en vertu duquel les ports de Canton, d'Amoy,
de Fou-tchou-fou, de Ning-po et de Chang-hai furent ouverts aux Anglais, qui obtinrent en outre la cession de l'ile
de Hong-kong, dans la bale de Canton, la regularisation
des droits de douane, 1'admission des consuls de leur nation dans les cinq grands ports de rEmpire, la complete
6galiti des deux gouvernements dans leurs rapports officiels et une indemniti de cent vingt millions de francs
pour les frais de la guerre.
Quant & 'opium, il n'en fut pas question dans le traite;
mais l'Angleterre, victorieuse, ne fit qu'en etendre le commerce, quoiqu'il ne put s'exercer que par contrebande; des
I'annee 1843, les Anglais en introduisirent en Chine quarante mille caisses, qui leur rapporterent plus de cent millions de francs, et cet odieux trafic n'a fait que s'accroitre
d'annde en annie.
Ambassade franpaise en Chine (1844); traite Lagrenee.
- Le gouvernement francais, qui avait regard6 avec assez
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d'indiffirence la guerre des Anglais en Chine, songea a
protiter des droits que le trait6 de Nankin assurait a tous
les etrangers. Les Etats-Unis i'avaient precidd : le 3 juillet
1844, its conclurent un traite de commerce avec la Chine.
M. Guizot, alors president du conseil des ministres, suivant
leur exemple, envoya une ambassade dont le chef etait
M. de Lagrende, qui conclut A son tour, A Wampoa, le
24 octobre 1844, avec les plenipotentiaires chinois, un
traite special reproduisant les conventions dutraiteanglais.
Mais I'ambassadeur francais ne se contenta pas de stipuler
les avantages commerciaux; il obtint encore trois edits
imperiaux en faveur des Missionnaires catholiques et des
chretiens, qui etaient persecutis depuis tant d'annies. Le
premier de ces edits permettait aux Chinois d'embrasser la
religion (catholique) chritienne, qui etait d6clarie non
seulement tolerable, mais recommandable; le second edit
donnait comme marque distinctive du christianisme le
culte de la croix et des images; le troisieme prescrivait la
restitution des dglises baties depuis Pempereur Kang-hi
(f en 1722), &1'exception toutefois de celles qui auraient
6td deja converties en pagodes ou en edifices publics. Sans
doute, le gouvernement chinois n'dtait pas dispose a
tenir la main a 1'exdcution de ces idits, et la persecution ne
devait pas tarder i recommencer; mais les chretiens et les
Missionnaires n'en obtinrent pas moins quelque temps de
rdpit; quatre nouveaux dioceses furent cries, et la France
eut entre les mains un acte ofticiel qui lui donnait le droit
de faire entendre des riclamations et de les appuyer au besoin par la force. Les ndgociations de M. de Lagrenie
honorerent A la fois le gouvernement franqais et le diplomate sincerement catholique qui les avait mendes A bonne
tin.

-

51o -

2* LA GUERRE ANGLO-FRANCAISE
ET LA PRISE DE PEKIN

CONTRE LA CHINE
EN i860

Presque aussit6t apres la conclusion du traitW de Nankin,
c'est-a-dire en I'annie 1843, eclata, en Chine, une formidable insurrection, celle des Tai-ping, qui pritendaient
renverser la dynastie tartare et ritablir sur le tr6ne un
descendant des dynasties nationales. Cette insurrection,
qui se diveloppa d'abord pen a peu, sans qu'on s'en
occupat en Europe, se trouva assez puissante dans le
Kouang-si pour elire un empereur, en 185o, Fannie mdme
oh Hien-foung succida &son pere rempereur Tao-kouang,
et ii y eut ainsi a la fois deux Fils du ciel. En i85a, 1'insurrection s'etendit jusqu'k Canton; en I853, elle etait
maitresse de Nankin, la seconde ville de l'empire. Ces embarras intirieurs conseillaient aux Chinois d'executer fidelement les traites conclus avec les Europeens; les Chinois
n'eurent pas cette sagesse: ils firent mettre a mort plusieurs
Missionnaires, et le vice-roi de Canton, Yei, fit arrater un
navire qui portait pavilion anglais (8 aofit 1856). La France
et PAngleterre s'unirent aussit6t pour venger ces injures;
les forces allides s'empardrent de Canton (28 decembre
1857), firent Yeh prisonnier, remonterent le Pei-ho, d6truisirent les forts places sur les rives de ce fleuve (20 mai
1858), et s'avancerent jusqu'a Tien-tsin, a peu de distance
de Pekin.
Le gouvernement chinois cada alors. Le 26 juin, ii signa
un trait6 avec lord Elgin pour PAngleterre; le 27, avec le
baron Gros pour la France. Ces traites donnaient aux deux
puissances occidentales le droit d'avoir un ambassadeur a
Pikin; ils ouvraient cinq nouveaux ports au commerce
europien, et garantissaient la libert6 de rexercice de la
religion chritienne dans tout Pempire. Mais les Chinois ne
les avaient signds que pour gagner du temps. L'dchange
des ratifications devait se faire A P6kin dans le ddlai d'un
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an. Lorsque les envoyis de la France et de l'Angleterre se
presenterent a Pembouchure du Pei-ho pour se rendre a
Pekin, l'entree de la riviire leur fut refusee (2 juin 1859),
et famiral James Hope, qui entreprit de forcer le passage,
se vit accueilli par le feu des forts de Takou, qui le forga
de se retirer (25 juin). Cette indigne violation des traitis
ne pouvait rester impunie. L'Angleterre envoya vingt-trois
mille hommes, sous les ordres du gindral Grant, et la
France douze mille, sous les ordres du gendral CousinMontauban'. Les forces alliees commencerent aussit6t
leurs operations: 1'embouchure du Pei-ho fut forcee et les
forts de Takou emportes, malgre les soixante-dix mille
Chinois qui les d6fendaient (2o aofit 1860). Les Chinois
voulurent reprendre les n6gociations, mais on vit bient6t
qu'ils etaient de mauvaise foi. On continua de s'avancer
vers Pekin; le 21 septembre, le general Montauban culbuta
vingt-cinq mille Chinois retranches a Palikao; le 6 octobre,
les armies alliees 6taient en vue de Pekin; le 7, elles occuparent le palais d'dtd de 1'empereur, dont les soldats se
partag6rent les richesses, et auquel les Anglais mirent le
feu, en apprenant les cruels traitements qu'avaient eu a
souffrir des attaches d'ambassade faits prisonniers par les
Chinois dans un guet-apens. On allait faire le sikge de
Pekin, lorsque les Chinois se soumirent, et, le 13 octobre,
l'armee alliee entra dans la capitale de l'empire. Un Te
Deum chante dans la cathedrale catholique de Pekin, qui
etait abandonnie depuis vingt ans, clebra la victoire remportee par les soldats de la France, A six mille lieues de
leur pays. Les traites de Tien-tsin furent confirmis (24et
25 octobre), les dtablissements religieux restitues aux chrdtiens, trois nouveaux ports ouverts, et on stipula une indemnite de guerre de soixante millions de francs payables

i. Ne en 1796; depuis duc de Palikao.
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a chacune des deux puissances. L'armie allide quitta Pekin
le It' novembre.
L'annde suivante, 1'empereur Hien-foung mourut; il
eut pour successeur un enfant de sept ans, Chi-siang on
Toung-tchi (22 aoit x861), qui regna sous la tutelle du
prince Kong, son oncle, dont le gouvernement a paru favorable aux Europeens. Les divers traitis furent alors observis, et le gouvernement a demand le secours des allids
contre la ribellion des Tai-ping. Le Fils du ciel se trouva
ainsi protdgd par les Barbares de 'Occident. Plusieurs
faits d'armes ont illustrd cette alliance de la Chine avec la
France et I'Angleterre : l'amiral franqais Protet a dtd tud
au sein d'une victoire, en attaquant une ville ddfendue par
les Tai-ping (17 mai i861). Depuis cette 6poque, la r6bellion s'affaiblit de plus en plus; elle perdit Nankin au mois
de juillet I863, et put etre considerde comme a peu pres
terminee en 1865. Mais, a cette ribellion en succida une
autre qui, sans doute, ne menacait pas directement la dynastie chinoise actuelle, mais qui troubla la tranquillite du
pays et qui pouvait bien faire perdre quelques provinces de
I'empire. Elle provenait des musulmans, qui sont repandus
dans toute la Chine (on en compte vingt mille families a
Pekin), et qui forment la majoriti des populations dans
les provinces occidentales, comme le Turkestan chinois et
la Dzungarie. Les nouveaux insurgds, qui portent le nom
de Nien-fei, se sont rendus presque independants dans le
Turkestan; ils ont souleve la Dzungarie, et, dans les premiers mois de 1865, occupaient presque entierement les
provinces de Kan-sou et de Ho-nan. Le gdenral chinois
San-ko-lin-sin pdrit dans une bataille qu'il leur livra
(29 juin i865). Ces succes et ces revers qui se balancerent
longtemps semblaient devoir etre une lecon et obligeront du
moins la Chine a mdnager les Europeens, dont les secours
pouvaient lui devenir necessaires comme dans I'insurrection des Tai-ping.
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3* LES DERNIERS EVENEMENTS (iS

9 9-

9 0oo)

Dans un rapport publid ici-mdme, Mgr Favier, vicaire
apostolique a expose les causes et l'tatdes affaires presentes.
Nous en rappelons les principaux traits (Annales, t. LXIII):
a Lorsque la dynastie tartare des Tsing s'empara de la
Chine, les partisans de la dynastie chinoise des Ming, refoules dans le sud, s'y defendirent encore pendant plus de
trente ans, et les populations meidionales ne se soumirent
jamais qu'imparfaitement aux vainqueurs. Depuis lors,
elles sont toujours resties fr6missantes sous le joug, essayant
de profiter de toutes les circonstances pour etablir I'ancienne dynastie et renvoyer dans les plai nes de Mandchourie
la dynastie tartare usurpatrice leurs yeux. Divises en nombreuses societes secretes, celles des a Nenuphars blancsn,
des a Jetneurs ,, des ( Grands Couteaux ,, des a Protecteurs de l'Empire *, et cent autres, ils savent se reunir au
moment donni, contre 1'ennemi commun, leTartare. C'est
ainsi que, sans parler de nombreuses rdvoltes qui dclaterent sous les premiers regnes, nous avons vu ce grand
parti chinois elire, vers 1860, un empereui du nom de
T'ien-ouang (roi du ciel), s'emparer de Nankin et y etablir une nouvelle cour. Ces rebelles recherchaient alors
l'alliance de 1'Europe, mettaient pour I'obtenir la croix sur
leurs etendardset protegeaientles chritiens; mais les Europdens jugerent plus prudent, plus regulier, plus avantageux
de soutenir le Fils du ciel et la cour de Pekin.
a Dans les annees qui suivirent, des revoltes partielles
kclaterent et ne furent encore reprimees que par le secour§
de l'Europe. Vint la guerre du Japon, et chacun sait que
les Japonais auraient pu arriver a Pekin, sans difficult, car
aucune force sdrieuse ne restait plus a leur opposer. Deux
mille charrettes attelees, prdparees d'avance, devaient transporter dans les extremes provinces de l'ouest la cour et le
dernier empereur de la dynastie tartare. Elle aurait eti
34
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probablement remplacee, soit par une dynastie japonaise,
soit par une dynastie chinoise, si I'intervention de trois
grandes puissances n'dtait venue la sauver une derniere fois.
« L'empereur Kouang-su continua done i rigner dans
une paix relative, troublee seulement par les mimes socidtis
secretes dont nous avons parld. Le parti de la dynastie des
Ming, dont elles ne sont que les ramifications, voyant qiue
tous ses ichecs precidents dtaient dus a l'intervention des
Europiens, changea de tactique; il se diclara radicalement
hostile aux dtrangers et aux chretiens,. que Pempereur semblait vouloir proteger: de la persecution et assassinat de
Missionnaires. Parmi ces derniers se trouvaient deux Allemands; Pempereur Guillaume envoya ses navires et ses
troupes de debarquement, qui prirent possession, sans
coup fdrir et sans avis prialable,de la baie de Kiao-tcheou.
Le gouvernement chinois, coupable du meurtre des Missionnaires d'une maniere tres indirecte seulement, puisqu'il
avait 6et commis par les bandes rebelles, jugea la conduite
de I'Allemagne en cette circonstance un peu... pricipitee...
a Sa premiere idee fut de se ddfendre, et, dans ce but, il fit
venir du Kan-sou environ 25 ooo hommes de troupes relativement bonnes. Deux mois apres, elles arrivaient sur
les frontiCres du Tche-ly; mais, pendant ce temps, un
traiti avait &td signd avec 1Allemagne, et les troupes du
Kan-sou n'eurent plus qu'a rester dans leurs cantonnements. Sur toute leur route elles se disaient appelees pour
combattre les Europiens, ce qui etait vrai, et cette assertion, devenue fausse A leur arrivde, ne laissa pas que de
produire une grande agitation parmi le peuple.
a Cette prise de Kiao-tcheou fut le signal d'un changement
complet dans la politique europeenne, qui 6tablit le systeme de la « compensationn ; expression au moins bizarre,
puisqu'elle indique le fait de prendre une portion de territoire chinois en a compensation &
d'une autre portion ddja
prise par le voisin! Quoi qu'il en soit, chacun voulut avoir
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sa part. La Russie se fit offrir Port-Arthur; I'Angleterre,
pour occuper Ouei-hai-ouei, crut devoir faire une demonstration navale devant Ta-kou. Dans la crainte d'une descente subite, le gouvernement chinois manda les troupes du
Kan-sou pour les placer entre Ta-kou et Pekin; mais elles
n'arriverent, commela premiere fois, qu'apr&s le traitd signe.
( Pendant ces evenements, la Chine, rongee par les societis secretes, qui commencaient leurs mifaits, dichiquetee
par les Europdens, qui t se compensaient n, eut a subir de
plus une effroyable revolution de palais.
SCe bouleversement eut de graves consequences; les socitds secretes se souleverent, voulant, comme toujours
profiter des troubles pour agir contre la dynastie; comme
toujours aussi, la revolte commenga par les provinces idridionales, celles du Kouang-si et du Kouang-tong, puis
elle gagna le Su-tchueu, le Hou-nan et le Chang-tung,
se rapprochant de plus en plus de Pekin. Les gouverneurs
et les mandarins des provinces, ne sachant trop a qui obeir,
laissaient l'incendie se propager sans y porter secours.
, Le parti de rimpiratrice, tout-puissant aujourd'hui, le
sera-t-il toujours? Le parti vaincu n'est-il pas affilid secreiement aux rebelles et encourage par une nation, rivale
d'une autre nation plus prudente, qui voudrait continuer
a soutenir la dynastie tartare ? L'incertitude regne sur cette
question.
( Les Allemands ont donne, pour prdtexte de Poccupation
du port de Kiao-tcheou, la necessiti de venger la mort de
leurs Missionnaires et de protdger les chrdtiens. On en conclut que, s'il n'y avait ni Missionnaires ni chrdtiens, la
Chine neserait pas morcelde par les puissances europiennes;
de la cette recrudescence de haine contre des innocents qui
ne sont pour rien dans ces faits politiques. Personne ne
peut privoir la fin de ces troubles religieux sortis de Kiaotcheou, comme tous les maux sortirent jadis de la boite
de Pandore. ,
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RENSEIGNEMENTS SUR LES RECENTS EVENEMENTS A PEKIN
ET DANS LES AUTRES VICARIATS DE LA CHINE.

Nous donnerons les lettres et les renseignements en suivant g6ndralement l'ordre chronologique. Nous donnerons
d'abord la correspondance des Missionnaires,puis quelques
autres renseignements puisds a diverses sources.
io CORRESPONDANCE DES MISSIONNAIRES

Pour qu'on se fasse plus facilement une idee de la situation
pricedente des oeuvres A Pekin, nous citerons une lettre
icrite au commencement de cette annee par Mgr Favier
M. le president du Comit6 de l'exposition des Missions.

a
a

Paris, 7 f6vrier 19oo.

... Vous dtes vraiment trop bon d'avoir conserve mon sou-

venir apres vingt-deux ans de separation. Si vous retourniez
a Pekin aujourd'hui vous y trouveriez bien du changement;
nous avions alors a la residence francaise du Saint-Sauveur,
le P6-tang, une dglise massive, des constructions sans cachet, voire mime sans aucun plan, un orphelinat des Filles
de la Chariti bien miserables, bien resserres, bien peu peupl6s. Tout cela a disparu; vers 1886, I'Empereur nous a
prid de lui ceder, pour loger I'lmperatrice mere, tout cet
emplacement. L'entente a ete faite avec le Saint-Siege, le
Gouvernement chinois et la Mission; grice a l'appui de
M. Constans, alors ministre de France a Pekin, nous avons
reju en compensation un terrain plus vaste, toujours dans
la ville impiriale comme le premier, et une somme suffisante pour reconstruire en taillant a mime en plein drap.
Actuellement, vous verriez une belle cathedrale de quatrevingt-trois m6tres de long sur une largeur proportionnee et
une hauteur sous voilte de vingt et un m6tres, de belles
orgues, des vitraux aux riches couleurs, des tableaux ornant les sept chapelles qui entourent l'ddifice. Un corps de
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bitiment, faisant suite A l'Pglise, est destine a la reception
des h6tes, puis vient une grande imprimerie avec six presses, d'oth sont sortis ddji plus de cinquante ouvrages divers.
Au nord,vous pourriez visiter les ateliers de nos frcres coadjuteurs oui nous pouvons fabriquer tout ce qui est ndcescessaire A la mission. A gauche de ces constructions, je vous
conduirais voir les chambres des missionnaires, nos salons
chinois et europeens, notre bibliotheque de douze mille volumes, dont plusieurs centaines sont des raretes. A la droite,
vous verriez avec plaisir deux siminaires comptant cent
onze dlives, 'espoir de la mission. Un grand jardin fait
suite a tous ces corps de logis, puis vient une rue qui nous
appartient et nous sdpare de l'etablissement des Soeurs. La
se trouvent rdunis, dans 'ordre le plus parfait que ies Filles
de la Charite font regner dans toutes leurs oeuvres, orphelinat, creche, ouvroir, catichumn at, comprenant ensemble
de cinq a six cents personnes largement logees dans trois
corps de batiment, ayant chacun plus de deux cents metres
de faqade. Toute cette installation, sans aucun luxe, mais
parfaite au point de vue hygidnique, a etd obtenue comme
i'ai eu l'honneur de vous le dire plus haut.
%Le decret impdrial en a dit grave en chinois et en
tartare sur deux steles monolithes de marbre blanc, abrities sous deux pavilions imperiaux recouverts de tuiles
jaunes. De plus, le fronton de la cathedrale porte ces mots :
a Eglise catholique bitie par ordre de l'Empereur,; ce qui
rendrait coupable du crime de lese-majestd quiconque oserait toucher a ces constructions aussi longtemps que la dynastie tartare sera sur le tr6ne.
a Apres cette premiere visite, je prendrais la liberte devous
conduire au Nan-tang ou eglise du Sud, vous reverriez cet
ancien edifice completement repare et, dans la mdme enceinte, le college franco-chinois tenu par les freres Maristes,
d'oii sont ddja sortis cinquante ou soixante 6leves qui parlent et icrivent fort bien notre langue et occupent les meil-
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leures places dans les postes, teldgraphes et chemins de fer.
Voici maintenant le Grand H6pital; nous en avons trois
semblables, oj, bon an, mal an, cent cinquante mille malheureux passent au dispensaire. Toutes ces aeuvres font aimer la religion et la France qui les patronne.-A. FAVIrn. •
*

Pati du Chan-tong, le mouvement insurrectionnel se
rdpandit de tous c6tis. On apprit des massacres dans le
Honan, au Tche-ly sud-est, en Mandchourie, desservis notamment par la Communaut6 des Missions itrangeres de
Paris et par la Compagnie de Jesus.
Les lettres suivantes feront connaitre les dvinements, et,
bilas ! les desastres des vicariats confies a la Congregation
de la Mission et oh les Filles de la Charit6 rendent de si
ddvouds services. - Nous mentionnons d'abord ce qui regarde le Vicariat apostolique de Pekin.
Lettre de M. Claudius CaAVANSE, pritrede la Mission.
P6kin, 26 mai 1900.

, J'espirais que ma premiere lettre de Chine serait pour
vous dire mes joies et mes esperances de missionnaire.
4 II a piu a Dieu d'en disposer autrement.
a Les espirances restent, sans doute, mais il serait bien
difficile d'avoir le cceur a la joie en presence des ruines
matirielles et morales que la persecution multiplie de jour
en jour, A la vue du sang et des larmes qu'elle fait couler.
a Le teilgraphe vous a appris le danger oi nous nous trouvons. J'ai la confiance qu'il vous apprendra aussi, avant la
reception de cette lettre, que le peril aura et6 conjure en ce
qui concerne les Missionnaires, les Sours et les itablissements si florissants de Pekin. L'activit6 intelligente de
Mgr Favier, I'influence qu'il s'est acquise pendant sa longue
et belle carriere en Chine, le ddvouement sincere du
ministre de France, la crainte que les autres Europeens
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6prouvent pour leurs personnes et pour les int6rdts qu'i!s
reprisentent, et surtout la protection de Notre-Seigneur,
icarteront Forage pret A fondre sur nous.
a II n'en reste pas moins qu'une ceataine de nos chrItiens ont deja eti massacres, beaucoup de villages pilles
breilis ou abandonnis.
, Plusieurs milliers de malheureux sont sans pain, sans
vetements, sans abri; leurs terres ont it partagies entre les
paiens, qui les ensemencent et qui seuls profiteront de la
moisson. II a fallu fermer les h6pitaux aux malades et les
ecoles aux enfants pour recueillir les pauvres fugitifs.
a Je ne vous raconterai pas les scenes de massacre et les
incendies. Je n'ai pas pu en etre temoin; car, malgrd mon
desir de mener au plus t6t la vraie vie de missionnaire missionnant, j'ai di rester a Pekin cette premiere annie pour
apprendre un peu de chinois et faire la classe au seminaire.
Or, A Pekin, nous avons eu jusqu'ici une tranquillitd relative. II y a bien des menaces, des placards incendiaires
affich6s sur les murs, la situation est excessivement dangereuse, la haine contre les Europeens semble a son comble;
mais enfin, jusqu'ici, ii n'y a pas eu d'attentat ni contre les
biens, ni contre les personnes.
* Autantque j'ai pu m'en rendrecompted'apres ceux qui
ont vecu en Chine plus longtemps que moi, c'est-a-dire
d'apres tous les confreres, c'est a plusieurs causes diverses
qu'il faut attribuer ces disordres et ces malheurs. Cest un
mouvement dirigE a la fois contre le christianisme et contre leuropeanisme, si je puis m'exprimer ainsi. Le diable
mene le mouvement, car ii prevoit que cet immense empire,
sur lequel ii a rignd en paix, durant tant de siecles, est en
voie de lui echapper.
c D'autre part, quelques princes, beaucoup de mandarins et la foule des lettris sont ennemis jurs des Europeens.
D'abord, ils ont du patriotisme a leur maniere, et ne sont
pas flattes, je le comprends, de voir les nations itrangeres
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se tailler des colonies et s'attribuer des ports militaires ou
marchands aux depens de 1'Empire du Milieu.
« De plus, ils voient avec peine les Missionnaires, les ingenieurs, les commercants itrangers acquerir une influence
grandissante au detriment de la leur. L'immense orgueil
qui nous a fait traiter par eux de Barbares de I'Occident,
recoit chaque jour de nouvelles blessures, soit par les ddfaites que leur ont infligees ces barbares, si bien armis et
si bien disciplines, soit par 'Ptablissementdes chemins de
fer, tilegraphes, etc., autant de preuves que Confucius n'a
pas tout dit et qu'il ne suffit pas de connaitre io ooo caracteres, ni de pouvoir citer a tout propos des passages de
Confucius ou de M-.g-tse pour avoir atteint les bornes
des connaissances humaines. Les mandarins, qui ne savent
que cela, ont arret6 le mouvement qui commencait en
Chine, tandis qu'il transformait si rapidement le Japon.
Mais ils ne pardonnent pas aux Europeens de faire a leur
place ce que les Japonais ont su faire eux-mdmes. Aussi
ont-ils Pespoir insensd de se debarrasser de tout ce qui est
Europden, hommes et choses.
SII y en a,dit-on,et m8me de tres hauts personnages,qui
ne veulent dans leurs maisons absolument rien qui ne soit
chinois et qui blAment le gouvernement d'avoir adoptd les
chemins de fer, les bateaux a vapeur, les fusils et les canons
perfectionnes. On dit que le precepteur du prince hiritier
fait chaque matin un detour pour ne pas passer par la rue
des Legations, et qu'en haine des allumettes ii ne veut se
servir que du vieux briquet deses pares pourallumersa pipe.
Cela ne nous promet rien de bon de la part du futur empereur.
* Les Missionnaires leur sont plus odieux encore que les
ingenieurs et les marchands; car, autant de chrdtiens, autant
d'amis des Europdens, autant de Chinois que lon ne peut
pas opprimer, pressurer, batonner, suivant son bon plaisir:
puis le christianisme est d'importation europdenne.
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a Si telles sont les dispositions de beaucoup de lettrds, jugez de celles des bonzes quand ils sont fanatiques; jugez de
celles de la populace excitee par ]a superstition, la calomnie,
les rancunes particuliires, l'espoir du pillage et le rdveil
des mauvais instincts! C'est justement 'itat d'esprit actuel
d'une grande partie de la population de Pekin et de plusieurs provinces du Nord, en attendant que cela se communique aux autres.
c Ce qu'il y a de nouveau et de particulier dans la crise
prisente, c'est la naissance d'une secte nouvelle assez bizarre
qui y a la part principale, du moins en apparence, et qu'on
appelle la secte des a Boxeurs D.Elle a pris naissance dans
la province du Chan-tong a la suite de la prise de la baie
de Kiao-tcheou par les Allemands. Favorisee par le viceroi de cette province, elle y a ravage deux vicariats apostoliques, puis elle s'est repandue dans le Tche-ly et la voila
a Pekin. Voici quelques details que j'ai pu recueillir sur
cette secte aussi originale que dangereuse.
" Des imissaires parcourent le pays, cherchant afaire des
adeptes, prdchant la guerre contre les Europdens et surtout
contre les chrdtiens, et promettant I tous de les rendre
invulnerables. Quand ils ont trouv6 un nombre suffisant
de futurs Boxeurs, on commence les exercices par groupes plus ou moins nombreux qui se reunissent dans les
ruelles, les maisons, dans la campagne, dans les pagodes,
et, dit-on, jusque dans les palais des princes. L'initie, sous
la direction d'un maitre, se prosterne trois fois vers le sudest. Le maitre lui fait sur le visage des passes magnetiques,
et leleve commence alors a faire des contorsions et agite
ses bras comme un homme qui s'exerce au pugilat.
t Quand il s'arrete, on recommence les incantations, les
prostrations et les passes, le tout pendant une demi-heure
environ, au bout de laquelle le Boxeur est ipuise. Alors le
maitre hynoptiseur le reveille en lui passant les mains sur
le visage et Padepte semble sortir d'un songe, mais ne
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sait pas du tout ce qu'il a fait pendant son sommeil.
a Quelquefois, au lieu de se reveiller, malgrd tous les
efforts du magnitiseur, ii devient comme un possedd, frappant tous ceux qui 1'entourent. Alors on Pattache, on Flemmene dans une maison et on appelle un grand chef qui
parvient a le riveiller. Quelquef-uns restent comme hdbetds ou fous furieux.
a Vous voyez que c'est purement et simplementde 'hypnotisme auquel probablement le diable n'est pas etranger.
c On fait croire a ces pauvres gens qu'apr6s un temps suffisant de ces exercices, ils sont invulnirables. Alors, quand
on les conduit a l'assaut d'un village chritien, ils y vont
sans armes ou seulement avec des armes blanches, persuades que les balles ne pourront rien contre eux. Les chrdtiens (en se defendant) ou les soldats, en ont tue quelques
centaines depuis le commencement des troubles. Alors on
explique aux survivants que les autres ne s'itaient pas
exerces pendant un temps suffisant, et que d'ailleurs ils
ressusciteront dans huit jours, ou dans trois ans, suivant le
temps necessaire aux meneurs pour se mettre a I'abri.
a Derriere les Boxeurs viennent les gens les plus dangereux parce qu'ils sont moins credules et veulent profiter
de l'occasion soit pour satisfaire la haine instinctive du
paien contre le chretien, soit pour prendre part au butin,
et se procurer sans bourse d6lier des habits, des aliments,
et toutes ces choses indispensables que les marchands ne
donnent pas pour rien. Beaucoup de riches se mettent A
Pabri de ces aimables intentions de leurs chers compatriotes en hurlant avec les loups, en pr&tant leurs maisons aux Boxeurs pour leurs exercices, en les nourrissant,
etc.
a Pendant ce temps le gouvernement chinois envoie des
troupes insuffisantes, cherche a parlementer avec les Europiens et avec les imeutiers, a calmer les passions populaires sans les rdprimer.
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SA la faveur de ces menagements, les rebelles se multiplient, les passions s'6chauffent et le danger augmente.
i Nous avons cependant confiance en Dieu et en nos
saints protecteurs.
a On dit que, dans un village chritien, les paiens ont vu
pendant la bataille une dame blanche qui les repoussait;
et avant-hier, dans une auberge tres frequentie de Paoting-fou, les paiens racontaient publiquement qu'apres le
massacre d'une centaine de chretiens, le seul heureusement
que nous ayons eu A deplorer jusqu'ici, ils avaient entendu
une musique cdleste et ils disaient que ceux qui &taient
morts etaient sans doute maintenant dans un bon endroit.
c Mais les survivants sont bien a plaindre, et il y aura
bien des privations a endurer pour tant de pauvres chretiens
ruines quand la paix sera retablie.
" Nous ferons notre possible pour les consoler et les
aider si le bon Dieu ne juge pas A propos de nous envoyer
rejoindre nos martyrs. v
D'un autre district de la meme mission on avait requ les
renseignements suivants:
Lettre de M. Joseph FABRiGUES, prdtre de la Mission,
A M. LouwYca, a Paris.
Hoang-Hoa-Kiang,

zo avril

9goo.

MONSIEUR ET VENkRE CONFRiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaist
H6las I nous venons de perdre M. Baes; ce cher confrere
s'est certainement surmen6 en donnant la mission an Nant'ang; il a pris froid, a eu la fiUvre typhoide, compliquie
ensuite, de dysenterie, et est mort en emportant les regrets
des confreres et des chretiens qui font connu. Je crois que
dans le vicariat on prepare une petite notice pour 8tre envoyde aux Annales.

-

524 -

Vous n'8tes pas sans avoir appris les desordres et persecutions au Chan-toung; la secte des a Grands Couteaux a
ou des ( Sabres z, et celle des a Boxeurs m, y ont ditruit
une grande partie des chritientis. Ce mouvement n'a pas
tardi a s'etendre, et, aujourd'hui, les Boxeurs sont
rdpandus dans toute la province du Tchd-ly, prets a y
recommencer leurs ravages.
Plusieurs fois, les ministres europdens sont intervenus,
mais ils n'ont presque rien obtenu, I'empereur s'est refuse
A donner un ddit de protection; on n'a obtenu qu'une proclamation du vice-roi, et, pendant ce temps, les ddsordres
continuent. Le vicariat des Peres Jesuites (Tche-ly sudest) a ete le thditre de batailles livrees entre les Boxeurs,
d'une part, les chrdtiens et une armie impiriale de l'autre.
Les disordres commencent chez nous. Nos chrdtiens, affolis, s'arment et se prdparent a la defense-de leurs foyers.
Les Boxeurs ne s'attaquent, en g6neral, qu'aux chrdtiens, et quand on leur demande pourquoi ils volent les
biens des chretiens, brilent leurs maisons, leurs villages,
dispersent ces braves gens, reduits a la mis&re, ils ne repondent que ceci: C'est par haine de la religion catholique. a
Priez pour que nous n'ayons pas d'apostats.
Les bonles sont laa tte de ce mouvement.
Jusqu'a ces derniers temps, le a Fong-joung a, ou je me
trouve, 6tait assez tranquille; mais, voilA que depuis pen
les rumeurs hostiles se propagent; on a essay6 d'ameuter
les mauvaises gens contre nous. Pour parer a tout, mes
chretiens commencent aujourd'hui la construction de retranchements tout autour du village; Monseigneur le sait
et approuve; ils sont prdts Arepousser la force par la force.
Que Dieu nous protege et nous ivite de telles ndcessitis I
-J.

FABREGUES.
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Lettre de la swur JAURIAS, file de la Charitd,
a la trds honoree Mere KIEFFER.
Pekin, 21 mai i9co.
MA TRES HONOREE MRE,

N

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamais!
II y a bien des jours que je sens le besoin de venir vous
parler de notre position, qui n'est pas tres rassurante,
humainement parlant; mais nous n'en sommes point
effrayees, parce que nous sommes bien persuadees que
notre Immaculee Mere nous gardera, comme elle nous a
gardies bien des fois. II y a longtemps que nous l'avons
itablie notre gardienne. Monseigneur et nos dignes Missionnaires sont remplis de sollicitude pour nous; ils suivent
les evdnements et prennent les moyens necessaires.
Du reste, ma tres honoree Mere, si nous etions massacrees,
nous ne serions pas bien a plaindre, car ce serait vraiment
pour la foi. Les Boxeurs n'en veulent qu'aux chretiens
et une apostasie les delivre : grand danger pour les ignorants
ou faibles chretiens. Mais nous avons la consolation de voir
beaucoup de chretiens rester fermes, confesser leur foi et
mourir avec courage. J'espere que le Bon Dieu nous ferait
la mdme grace; le plus inquietant pour nous, ce sont quatre
cents enfants. Neanmoins j'espere que les choses n'en
viendront pas Ia.
Les Europeens commencent Ase remuer; s'ils s'en milent,
l'ordre sera bient6t retabli. Une visite tout a fait providentielle de 1'amiral avec son etat-major en imposera aux
Chinois; ils croiront certainement qu'il vient pour cette
affaire, qui dans ce moment occupe tout le monde. Cette
secte vraiment infernale des Boxeurs ravage toutes les
chretientes du vicariat. Les chretiens s'enfuient de leurs
villages et viennent se refugier chez nous. Nous avons
deja requ deux cents femmes ou enfants et ce n'est que le
commencement. Monseigneur a trouvd A propos de nous
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faire renvoyer toutes les enfants externes qui ont leurs familles
et aussi de fermer les h6pitaux, afin de pouvoir loger ces
pauvres rdfugids, qui vont droit chez nos dignes Missionnaires comme chez leurs Peres. Les pauvres gens sont bien
dignes de compassion. Ils ont tout perdu; leurs maisons
sont bruldes, souvent la moitid de la famille massacrie. II
est clair, ma tr6s honoree Mere, que c'est le diable dichaine
qui est a la tdte de cette armie de rebelles. Is s'enr61ent
sons la protection de l'esprit infernal, ils se donnent A lui
etse croient invulnerables; ce qui n'empdche pas que, quand
une balle les atteint, ils sont blesses ou tu6s. L'horizon est
bien sombre en Chine dans ce moment. Le diable est jaloux
du bien qui se faisait. Les catechumenes etaient tres nombreux, la mission tres prospere. 11 a fallu I'epreuve, nous
l'acceptons, ma tres honorde Mere; pourvu que nous puissions sauver la foi et l'ime de nos enfants et des pauvres
chritiens pers6cutis, c'est tout ce que nous demandons au
Bon Dieu. La gene et 1'inquietude ne sont que passagers.
Dieu merci, nos Saeurs sont tres courageuses et tres
divouees pour se gener afin de recevoir les pauvres refugies.
Quand je vois I'etat de notre maison, je pense Avotre circulaire du 15 octobre 1899. Si vous voyiez le pele-mele et
lagglomdration de chaque appartement, vous diriez que
vos Filles de Chine ne suivent guere vos recommandations
II nous tarde bien de rentrer dans Pordre et la paix. Monseigneur prie et fait beaucoup prier. J'espere que le Bon
Dieu aura pitii de nous.
La petite famille vous offre son filial respect, ma trbs
honoree M&re. Nous vous demandons de prier pour nous
dans la bdnie chapelle. Si vous apprenez que nous sommes
massacries, n'ayez pas de chagrin, ma tres honoree Mere,
nous serons martyres. Quoi de plus beau !
J'ai lhonneur d'dtre, avec le plus profond respect,
Votre trvs humble et tres obeissante fille.
ScWr JAURIAs, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
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Nous avons la douleur de faire remarquer que M. Chavanne et la soeur Jaurias, dont on vient de lire les lettres,
sont du nombre de ceux dont une dipeche de Pekin a
annonce la mort.
La lettre suivane de Mgr Favier donne une vue generale sur les ddbuts de ces graves ievnements :
Lettre de Mgr FAVIER, vicaire apostolique de Pekin, d

Mgr MOREL,
Lyon.

directeur des Missions catholiques, a
Pekin, Ie 18 mai 19oo.

Mon sejour en France a ite bien rapide; I'amabilite de
tous n'a pu me retenir plus longtemps hors de mon Vicariat
et je me felicite d'y 6tre rentre; j'avais l'intuition que de
graves evenements se preparaient, qu'une tempnte pouvait
s'elever. En cas de cyclone, le commandant doit dtre sur la
passerelle, dilt-il s'y faire attacher.
Pour bien comprendre le mouvement insurrectionnel et
antichritien qui s'est produit si rapidement, il faut en rechercher les causes; permettez-moi done de vous donner
quelques explications prdliminaires :
L'Impdratrice voyant que l'empereur Koang-su etait incapable d'avoir un hiritier et que, de plus, il intriguait
contre elle pour lui faire d6poser la rigence, nomma un
nouvel empereur, ou plut6t un heritier prisomptif. Ce futur
souverain de la Chine, ag6 de douze a quatorze ans, est
petit-fils du prince Toan, .cinquieme frere de I'empereur
Shien-fong, mort en 186o.
Le fils de ce prince Toan qui porte le mime nom et qui
est le pere du nouvel empereur, est anime des mimes sentiments contre les Europeens et leur religion. Cette animosite est facile a expliquer. En effet, le prince Kong, sixieme
prince, qui a pris la regence en 1860, et son frere cadet, le
septieme prince qui lui a succed6 comme pere de l'empereur Koang-su, etaient 'un et I'autre freres mineurs du
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prince Toan qui,dedroit,aurait dO gouverner depuis 1860.
De plus, lorsqu'il s'est agi de choisir un remplaqant AI'empereur Toun-je, mort sans enfants, on a pris le fils du septieme prince, lorsque, de droit, on aurait du choisir le tils
du prince Toan. Ces deux injustices irriterent tellement ce
dernier qu'il se retira a Mouckden avec sa famille. Le choix
fait du nouvel hiritier rend aujourd'hui au prince Toan
une tres grande influence aupres de Pimp6ratrice. I1 est revenu avec la haine pour les Europeens, les traitis et tout ce
qui s'est fait depuis 186o; ii est revenu de plus avec une
ignorance absolue des choses europeennes, des progres accomplis, des concessions faites, et imbu de toutes les vieilles
idies chinoises d'il y a quarante ans. Le parti vieux chinois
et les hauts personnages ayant conserve la haine de PEuropeen et de la religion se sont empresses de se rallier au
prince Toan. De 1l, deux partis bien tranchis, celui de ce
prince et celui des princes et des mandarins qui se sont succede aux affaires depuis 186o, en acceptant le progr6s et en
preparant les edits et d6crets protecteurs de la religion jusqu'a celui du 15 mars 1899 qui en itait le couronnement,
dont l'Imperatrice elle-mEme a ete l'instigatrice, qu'elle a
signe et qui n'est nullement revoque.
Le parti vieux chinois Pa enfin emportd : des sectes nombreuses rdunies sous le nom de a Boxeurs a, c Grands Couteaux v, etc., et dont le soulevement avait pris naissance
dans le Chang-tong, ont commenci A se r6pandre, il y a
sept a huit mois, dans le Tche - li, se dirigeant sur Pekin.
La secte des Boxeurs est vraiment diabolique : invocations, incantations, obsessions et mime possessions,
rien n'y manque. Les fairs extraordinaires de ses adeptes
seront peut-6tre mis par les savants sur le compte du magn6tisme, de l'hypnotisme; on les appellera hysteriques ou
convulsionnaires; pour nous, Faction du demon est visible.
La haine du nom chretien porte ces Boxeurs aux plus
grands exc6s; ripandus dans chaque village, ils se reu-
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nissent, a jour donn6, pour attaquer telle ou telle chretient6. Le samedi 12 mai, ils ont brdlI le village de Kao-lo
oi plus de soixante-dix personnes ont dt6 massacries; les
jours suivants, plusieurs autres villages ont ete incendids;
les chretiens fuient de toutes parts abandonnant leurs biens.
La ville de Pekin elle-meme n'est pas sfire; les Boxeurs y
sont en tres grand nombre et des placards affiches partout
annoncent l'incendie des eglises et l'aneantissement des
Europdens. Le mouvement, qui semble patronni par de
puissants personnages, converge de tous c6tds sur Pekin
meme, et les etendards des rebelles portent ces caractires:
" Protiger la dynastie, et andantir les Europeens x :ou bien,
" Par ordre de FEmpereur, andantissons les Europeens. N
Le danger est done imminent.
Nous prenons toutes les precautions dicties par la prudence. J'ai ecrit de nombreuses lettres a tous les hauts mandarins. Sur ma demande, quelques troupes ont ete envoydes
dans nombre de chritientes, troupes presque toutes insuffisantes et quelquefois mal disposees elles-mdmes. Cependant
sans elles je crois que les maux seraient plus grands.
Dans l'anxieti o~ nous sommes j'ai ordonnd des pri6res
publiques pour demander a Dieu la paix que lui seul peut
nous donner. J'ai icrit une lettre officielle au ministre de
France qui a convoque le corps diplomatique. On a d6cide,
A l'unanimit6, d'exiger du gouvernement chinois une
prompte repression, sous peine de voir debarquer des
troupes europdennes. Malgr6 le danger imminent, chacun
tient tdte a 'orage et reste A son poste. Les chretiens sont
admirables; on leur propose l'apostasie, its pref&rent la
fuite, la ruine, voire meme la mort. Plusieurs cat6chumenes
ont et6 baptisds dans leur sang.
28 mai. - Cette lettre, commencee il y a dix jours a it6
interrompue par dix jours d'angoisses. Chaque heure nous
apprenait de nouveaux malheurs. Le massacre de Kao-lo a
&ti horrible : plus de quatre-vingts victimes. Des petits en35
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fants etaient &cartelds, les femmes brildes dans lgiglise ou
lardies de coups, les hommes perces de lances ou tuds a
coups de fusil; on dit mime que plusieurs ont ete crucifies.
Vingt personnes ont iet sauvees, parce qu'elles dtaient absentes an moment du massacre. Un jeune homme de dixhuit ans s'etait jeti au fond d'un puits oa il est reste pres de
quarante-huit heures; ii en est sorti apres le depart des assassins et il vient de nous arriver. Dans un troisieme, plusieurs
autres ont ete massacres. Trente villages, au moins, sont
abandonnes par les chritiens, six sont completement brOles
ainsi que leurs eglises. Nos pauvres Chinois pourchassis,
fuient dans les montagnes ou dans nos plus grandes residences. Nous en hebergeons deja plus de deux mille. Ces
derniers jours surtout ont etd terribles.
Les Boxeurs s'etaient reunis en armes, le 26 mai, pour
attaquer la residence de Cha-la, aux portes memes de
Pekin. Ce n'est que par miracle qu'elle a eti sauvde cette
nuit-la. Nous avions eu la precaution de faire rentrer en
ville les Sceurs de la Chariti. Des le lendemain, une nonvelle effrayante et malheureusement vraie s'est repandue.
Les Boxeurs, avec une audace qu'on ne pouvait soupConner, ont brQl le chemin de fer Hankow-Pekin, sur une
itendue d'environ i 5o kilometres, jusqu'i la gare terminus,
pres de la capitale. Materiel, gares, magasins, tout y a passe.
Nous ne savons encore si tous les Europeens qui etaient
sur la ligne ont ite sauves.
Ce soir-lh mdme on devait bruler notre grand 6tablissement du Pi-t'ang. C'etait affich6, proclame depuis plusieurs
jours, et je regarde comme miraculeux que nous soyons
encore en vie. Les ministres des differentes nations se sont
reunis et ont enfin risolu de faire venir des detachements.
S'ils ne sont pas ici depuis huit jours, ce n'est, certes, point
la faute de M. Pichon, noire ministre, qui a toujours montri la plus admirable inergie, ainsi que le consul g6enral
de Tien-tsin, M. du Chaylard.
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Les troupes chinoises sont allies reprendre le chemin
de fer, et retablir les communications avec Tien-tsin, qui
avaient etd interrompues pendant quarante-huit heures.
Un decret imperial, bien insuftisant, a paru ce matin.
Mais tout cela ne met a l'abri d'un coup de main ni les
etablissements religieux, ni les legations de Pikin. Quant
aux chritientes de la province, elles sont dans le plus grand
danger. Chaque minute peut nous apporterlannonce d'une
nouvelle catastrophe. II y a espoir, cependant; nous sommes
entre les mains de Dieu, et pas un cheveu de nos tetes ne
tombera sans sa permission.
Telle est notre position aujourd'hui, 3o mai. Puisse-je
vous donner de meilleures nouvelles dans quelques jours!
Mais la rdvolution contre les Europ6ens, et la persdcution
contre les chretiens, semblent si bien organisees que nous
pouvons encore nous attendre a tout. Peut-atre que nos
prieres, et celles de nos pauvres chretiens, finiront par
apaiser la colere de Dieu. - -j FAVIER.

Cest le 29 mai que les Filles de Ia Charitd, rappelees de
Cha-la-eul par Mgr Favier, s'etaient retirdes dans Pekin.

Pendant ce temps, a Tien-tsin se diroulaient les evdnements dont les Missionnaires nous ont transmis le tableau.
Lettre de M. Claude GUILLOUX, pretre de la Mission, d
M. Charles CLAMENT, chapelain a Paray-le-Monial.
PMkin, le 29 mai 1goo.

Nous vivons dans des transes continuelles, moins pour
nous que pour nos chers ndophytes.
Deja un certain nombre de chretiens ont edt massacrds,
et bon nombre de villages ont dtd incendids I Et pour prouver que les Boxeurs en veulent, non seulement a la religion,
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mais a tout ce qui est europeen, hier et avant-hier, ils ont
coupd la double ligne de chemin de fer allant de Pekin A
Tien-tsin d'un c6td, et A Pao-ting-fou de l'autre.
Hier soir, je voulais essayer de prendre le dernier train
pour retourner A mon poste, A Tien-tsin; impossible de
partir: de la gare la plus proche de Pekin on voyait flamber celle de Foung-t'ai ot se fait 1'embranchement des
deux lignes. Les autoritds chinoises assurent que Pekin
est suffisamment protegd: nous sommes loin d'avoir confiance dans les protestations des mandarins. Voila pourquoi
presque tous les ministres des puissances a Pekin ont de
suite telgraphid A leurs amiraux de d6barquer des marins
pour venir protdger les legations et les missions.
Quant a nous, aux Filles de la Charitd et aux Freres
maristes, nous ne comptons que sur le bon Dieu. C'est
dans de telles situations que 'on apprend A bien prier!
Mgr Favier a eu la bonne pensde de recourir au Sacr6
Coeur de Jesus pour demander misericorde. Une circulaire
aux Missionnaires ordonne la consecration gdndrale que
nous n'avions pas pu faire 1'annie derniere.
3o mai. - Les communications avec Tien-tsin sont
retablies (je pourrai rentrer A mon poste d6s demain). Des
troupes nombreuses ont arretd les incendies des gares et
sont allies prot6ger les families des inginieurs frangais.
D'autres circulent dans les rues et autour de la ville. Deja,
des arreitations ont eu lieu. Je crois qu'aux environs de
PNkin les Boxeurs n'oseront plus relever la tete, et que
nous voila tous sauves. Dieu soit bdni!
Quand le gouvernement chinois le vent bien, il peut
prendre des mesures energiques; malheureusement il est
long a se decider. Ce matin a paru dans la Gazette de
Pikin un d6cret contre les Boxeurs; c'est ce que Pon
demandait en vain depuis longtemps.
Cependant tout n'est pas fini; a l'intirieur, dans un bon
nombre d'endroits, le danger est encore tres grave. On
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craint que la nouvelle des incendies voisins de Pekin
n'ait fait dclater des ddsastres en inspirant de I'audace aux
Boxeurs. On va tacherd'assurer du secours Atout le monde.
Priez bien pour nous A Paray, s'il vous plait. Meme si !a
paix nous est rendue, il y aura bien des ruines a reparer,
ruines materielles et ruines spirituelles aussi.
S'il y a eu du decouragement dans quelques Ames, que
le Sacrd Coeur daigne les fortifier pour de nouveaux combats. S'il y a eu quelques defections (elles ont et fort rares),
que le Coeur de Jesus daigne accorder aux coupables
pardon et confiance.
Gdneralement, nos chers neophytes ont et6 admirables.
D'ailleurs, ils ont det soutenus par quelques preuves iclatantes de l'assistance divine. Dans beaucoup d'endroits, au
moment du combat avec les Boxeurs, les paiens eux-memes
ont vu la sainte Vierge au milieu des chretiens. Pendant le
massacre d'une chritientd, les paiens encore ont entendu
une musique celeste et ont compris que les morts etaient
heureux. Enfin, avant-hier soir, une dizaine de gardiens
chretiens d'un dtablissement tres menace a la porte de
Pekin, ont apercu la nuit, une grande croix blanche qu'ils
ont adoree. - CI. GuILLoux.

Un autre Missionnaire de la residence de Tien-tsin
icrivait de son c6td.
Tien-tsin, ta juin 9goo.

Depuis un mois, on ne parle et on n'entend parler que de
massacres, de boucheries de chritiens. Dans notre district,
tous les villages chr6tiens ont itd bruilds, mime ceux a dix
lis de Tien-tsin (environ une heure). L'dglise, qui se
trouve dans Tien-tsin mime, est fortement en danger. Les
districts de Paoting-fou, King-tong, tous les environs de
Pekin ont subi le meme sort.
Les Missionnaires sont encore tous chez eux, disposes A
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tout faire pour sauver la vie de leurs ouailles; que peuvent-ils?
Nous sommes, A Tien-tsin, les plus en sIreti; mais que
de precautions pour cela! Des soldats europdens font des
patrouilles, veillent toute la nuit, etc.
A cause de ce semblant de securit6, beaucoup de chretiens se sont refugies chez nous; nous en avons plus de
mille deux cents qu'il faut nourrir et loger : notre homme
d'affaires me disait hier qu'il fallait par jour six a sept sacs
de riz.
Ce n'est pas tout; quand la crise sera passde, ces braves
gens, en retournant chez eux, ne trouveront ni maisons, ni
champs ensemencds; ce sera alors la famine. O vous, qui
avez le coeur bon, venez-leur en aide, je vous en supplie,
au nom de Jdsus!
Si vous saviez ces alarmes continuelles, si vous voyiez
ces chretiens arrivant, 1'aeil hagard! I'un pleure ses enfants,
I'autre sa femme; un autre a semble apostasier, et ne sait
que faire pour exprimer son repentir..., etc. Voila ce qu'on
voit tous les jours. Un mot d'un frere de Pekin peint bien
la situation : a On ne vit pas. x
Un Missionnaire du meme vicariat donnait, -de son
c6te, les nouvelles suivantes :
Lettre de M. FABRiGUEs, pretre de la Mission, ai M. Lou-

wYCK, directeur du Sdminaire interne, a Paris.
Hoang-hoa-kiang, 3o mai 1900.

Dans ma derniere lettre, je vous ai parld du massacre des
chretiens de Kao-loo; le vice-roi a envoyd mille soldats,
mais leur protection a det et est si peu efficace, que M. Desrumeaux m'dcrit de Tien-tsin que les I-ho-tsuen viennent
de braler un pont de chemin de fer, d'incendier les maisons des ingerieurs de la ligne franco-beige, A Paoting-
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fou, et peut-Etre a-t-on a regretter la mort de plusieurs
Europeens.
Chez moi, c'est-A-dire dans le Fongjoun, apr6s la panique
d'il y a quinze jours, les bruits malveillants se sont un peu
calmes; mais les I-ho-tsuen, par contre, se sont multiplies
sans obstacles, car mon sous-prdfet refuse de s'en occuperDe plus, depuis quelques jours, on cherche a soulever la
population contre nous en faisant courir le bruit, en affichant mdme sur les pagodes que les Europeens louent des
gens pour jeter du poison dans les puits; d'autres aftiches
disent qu'il faut nous ditruire, car la predication de la
religion chretienne deplait aux c Esprits et divinites
paiennes >. Vous le voyez, on se sert contre nous des deux
leviers les plus puissants: la superstition et la peur de la
mort. Nous sommes entre les mains de Dieu. Le vice-roi,
poussi par M. le consul de France a Tien-tsin, dont nous
n'avons qu'a louer le devouement et la bonte, vient d'envoyer ici deux cent cinquante soldats; leur chef doit venir
me voir aujourd'hui... Leur venue apportera un pen de
calme pour quelques jours, mais je ne mets pas en eux ma
confiance. Ils etaient mille a Pao-ting-fou et ils n'ont pas
reprime les I-ho-tsuen; que feront ici deux cent cinquante
hommes?
La cause cachee de tout ceci dolt se trouver au palais
imperial. Les sectaires sont protiegs, sans quoi ils seraient
depuis longtemps vaincus et disperses.
Que nous reserve le mois qui va commencer? Peut-8tre
le martyre, Dieu soit loue! Qu'I1 daigne avoir pitid de nos
pauvres chritiens et les fortifier pour la lutte.
Un mot seulement. Les evenements sont de plus en plus
graves.
Dans le Pao-ting-fou, Y-tchoo, Pa-tchoo, Tien-tsingfou, tout est A feu et A sang, on brdle les villages des chretiens, on met a mort ceux-ci. II y a peude temps, le danger
itait fel A Pekin qu'on avait enterr6 les archives; il y a
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maintenant soixante-quinze soldats frangais; la SainteEnfance de Kao-kia-tchouang est, parait-il, massacree;
celle de Young-ping-fou, etant en danger, doit etre aujourd'hui transportee a Tien-tsin. A dix kilom6tres de
Tien-tsin, on brdle et on tue. Six cents chretiens se sont
rifugies sur les concessions. Du reste, sur les concessions
mime, on doit s'attendre a une attaque, cent autres marins
doivent descendre; on fortifie le consulat, qui servira de
refuge. Vingt navires de guerre sont a Ta-kou.
Voila les nouvelles que j'ai reques de M. Desrumeaux,
qui est a Tien-tsin. Chez moi, pas encore d'actes de persdcutions, mais bruits de mort pour les chretiens. Nous
avons fortifid un village. Tous les autres doivent s'y refugier en cas de trop grand peril, pour eviter un disastre ou
mourir ensemble s'il le faut.
Ces massacres sont ordonnis secr6tement par les grands
mandarins et le pere du nouvel empereur.
Je vous ecris, car je crains que la voie ferrie ne soit bient6t detruite. On a offert a M. Scipione,qui est dans le Paoting-fou, a Nan-kia-tchouang, o, les chrdtiens se sont
fortifies, de lui envoyer vingt soldats pour le ramener. Ce
cher Missionnaire a refuse de quitter ses chretiens. C'est
bien!
La ligne du chemin de fer de Pao-ting-fou a Pekin,
contide a un syndicat franco-belge, est compldtement detruite; le village des inginieurs, incendie. On dit que la
ligne de Tien-tsin-Pekin vient d'etre d6truite en partie...
Priez pour nous. Au revoir au ciel. Consolez ma mere,
dites-lui que je l'aime beaucoup et que je suis heureux
de mourir pour Dieu, si sa Providence doit en disposer
ainsi.
Votre tris devoud confrere.

FABRiEGUs.
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Le 17 juin, A une heure du matin, les Chinois )uvrirent
le feu contre quelques navires de guerre de la flotte europeenne assembles devant Ta-kou. Alors les troupes debarquerent et, apres un engagement de six heures, les forts
chinois, rdduits au silence, furent pris d'assaut par les
troupes de debarquement.
De Nagasaki, oi M. Guilloux, vicaire general du Tchi-ly
septentrional, 'avait envoyd, un Missionnaire, timoin des
evdnements i Pao-ting-fou, puis a Tien-tsin, en donnait
le resumd suivant.
Lettre de M. Jean-Baptiste CORSET, pretre de la Mission.
Nagasaki (Japon), 7 aoft 1900.

Des le 4 fevrier, nous apprenions a Pao-ting-fou que des
troubles avaient eu lieu dans le vicariat de Mgr Bultd. Ce

vicariat est celui des RR. PP. Jdsuites, le Tche-ly sud-est.
Chez eux, les chrdtiens se sont defendus avec succ6s; des
troupes chinoises, commandees par le gendral Mei, assez
bien dispose pour les Europeens, ont aidd a repousser les
agresseurs. Dans la suite, ce gendral requt un blame de la
cour de Pekin; et, plus tard, on le verra refuser son secours
aux RR. PP. Jdsuites, alors que le danger dtait beaucoup
plus grand.
Ces troubles sont frequents en Chine. Ils sont causes par
des bandes de pillards ou de rebelles que, d'ordinaire, les
troupes chinoises rdduisent facilement au silence. Cette fois,
il ne devait pas en dtre de meme. Bient6t un pretre chinois
du district nous apprend que, dans plusieurs villages, les
paiens de I'endroit s'organisent, s'adonnent A de nouvelles
superstitions, insultent les chretiens, recoivent des ordres
secrets de gros mandarins ou de personnages influents que
personne ne connait. Ces paiens prennent le nom d'I-hotsuann (lisez I-rho-tsuann) ou Boxeurs.
Qu'est-ce done que les I-ho-tsuann? Quelle est leur origine? Que veulent-ils? Au dibut,il et det difficilede rdpon-
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dre clairement Aces questions; mais depuis, les evenements
nous ont montri trop clairement ce qu'il fallait penser.
Le nom des Boxeurs (en anglais Boxers) n'est que la
traduction incomplete du terme chinois I-ho-tsuann qui
veut dire Sociedt pour la justice en usant de la Boxe
(i-justice; ho-union, concorde; tsuann-poing).
Cette secte se developpe au Chan-toung pour venger la
prise de Kiaou-tchdou par les Allemands. Au reste, de-ci
de-la, les Europeens s'adjugeaient des morceaux de territoire, etablissaient des chemins de fer, etc., etc.; bref, de
I'avis des Chinois, les Europeens allaient dtre sous peu
maitres de la Chine: il dtait donc urgent, se disaient-ils,
de sauvegarder 1'integriti du territoire.
C'est IA la cause principale de cette institution; bien
d'autres motifs sans doute out pu s'y ajouter, tels que la
haine contre la religion chretienne, les appitits dirdglks des
brigands, etc.
Les chefs des Boxeurs, lorsqu'ils arrivaient dans un
village, divisaient les paiens en series. Chaque serie avait
son chef respectif. Ces series se r6unissaient a la pagode, ou
dans un endroit propice. La, les Boxeurs accomplissaient
leurs superstitions et s'exercaient au maniement dela lance.
II regnait parmi ces individus une sorte d'influence diabolique.
Les Boxeurs avaient un programme, qu'ils ont suivi de
point en point. 11 fallait, disaient-ils, massacrer les chretiens,
dtruire les chemins de fer, et tuer les Europdens. Le cri
du ralliement erait: t Mort aux chretiens et aux diables
d'Occident proteger la dynastie!
Tels dtaient les Boxeurs.
Voyons maintenant ce qui se passait dans le Pao-ting-fou
vers le mois de fevrier.
Le directeur du district, inform6 de ce qui se tramait
dans plusieurs villages, avertit le sous-prdfet et le prifet de
Pao-ting-fou. Ce fat peine inutile; d'apres eux, il n'y avait
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pas de Boxeurs, et, pour rassurer le craintif Missionnaire
on envoyait un delegui examiner la chose. Naturellement,
ce dernier a son retour n'avait rien vu, et l'affaire en restait 1a.
La mauvaise foi. des mandarins ne faisait point de dome.
Un etat d'effervescence etait visible entre les chr&tiens et les
paiens; il y eut bien quelques mandarins, peu au courant
probablement de Ia politique cachee, qui essayerent de
remettre le calme dans les esprits, mais ils furent insultes et
n'arriverent a aucun resultat. Pour quiconque connait les
moeurs chinoises, il y avait IA un tres mauvais signe.
La situation nous apparut tres grave, les faits confirnierent nos appr6hensions, car les bagarres suivirent
bient6t. Les chritiens, en plusieurs endroits, s'6taient
armes; ils ne se faisaient point illusion sur le sort qui les
attendait. On le vit en deux villages peu eloignes de Paoting-fou: en effet, le 2 mars, A Tong-ma-ynn, on faillit
faire le coup de feu; le 22 avril, Kiang-kia-tchoang, il ne
manqua pas. Un catichumene fut tue; les Boxeurs eurent
30 morts. Le 6 mai, un chretien harassi de fatigue et
couvert de sueur arrive, et nous apprend qu'A Kao-lo
60 chr6tiens ont dte brtl6s ou massacres, alors qu'ils
priaient dans leur chapelle; 20 seulement avaient pu
echapper au double cercle des Boxeurs.
Mgr Jarlin, qui avait itd sacri coadjuteur de S. Gr.
Mgr Favrier, a Pekin, le deuxieme dimanche apres Paques,
29 avril, dtait alors a Pao-ting-fou. 11 jugea que, si c'etait
possible, ilfallait enrayer la terrible pers6cution et demander
la punition des fauteurs des troubles de Kiang-kia-tchoang.
Sa Grandeur alla visiter le premier des mandarins du Paoting-fou, le Fenn-t'ai iou grand tresorier); ce dernier requt
Monseigneur avec ces mots : a C'est parce que vous ne
pouvez traiter cette akaire a Pekin, que vous venez ici. a
Les autoritus, on le voit, etaient tres mal disposees, Monseigneur le sentit. Sur ces entrefaites arriva le desastre de
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Kao-lo, et Monseigneur quitta le Pao-ting-fou, avertissant
le mandarin qu'on continuerait le proces a Pdkin.
Le massacre de Kao-lo sonna le branle-bas; des lors les
Boxeurs deviennent plus audacieux, les chretiens plus
timides; les premiers pillent, volent, tuent, incendient; les
autres fuient sur Pekin.
L'horizon dtait bien noir. Mgr Favier se tourna d'abord
vers Dieu, et prescrivit des prieres dans tout le vicariat;
ensuite ii s'adressa aux hommes.
Les ministres des puissances europdennes adresserent de
sdrieuses representations au Tsong-ly-ya-men (ministere
des affaires etrang6res). Les mandarins, selon leur habitude firent de magnifiques promesses, hdlas! inutiles et
vaines.
Les Boxeurs augmentaient toujours en nombre, et leurs
atrocitis s'accomplissaient dans tout le vicariat. Les vierges,
et les enfants de la Sainte-Enfancc sont enleves; les uns enterres vivants, les.autres egorges: c'est partout le pillage et
1'incendie. Nos chritiens fuient de tous les points; et ceux
qui ne se sont pas r6fugids dans les autres centres, arrivent
a Pikin.
Mgr Favier tenait les ministres au courant de la situation,
C'est alors que, dans la nuit du 27 au 28 mai, les Boxeurs
brisent un pont et incendient plusieurs gares sur la ligne de
Pao-ting-fou APekin. Le lendemain, I'oeuvrede destruction
est achevie. Une partie des ingenieurs de la ligne se replient
sur Pekin, 'autre est forcie de rentrer dans Pao-ting-fou;
mais, la-bas, ce groupe ne se croyant pas en siretC se hate
de gagner Tien-tsin sur des jonques chinoises. Sur la route,
ils furent attaques; et tous, hommes, femmes et enfants,
ddbarquent, et s'efforcent de marcher sur Tien-tsin en longeant la rive du fleuve. A chaque pas, ils sont obliges de
lutter contre les Boxeurs, dont les balles sifflaient au-dessus
de leurs tetes. Ils parvinrent a Tien-tsin, le. z juin, dans
un itat lamentable. Plusieurs parmi eux etaient blesses, et
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ils avaient perdu qiatre des leurs, qui avaient preferd quitter
la petite troupe. Ces quatre personnes, trois ingenieurs
et une dame, furent impitoyablement tuds et mutilds.
La destruction du chemin de fer ne permettait aucune
illusion. Les ministres appelerent les detachements europdens. Le premier contingent arriva, sans difficults, a
Pekin; mais le 5 juin les Boxeurs commencent la destruction
de la ligne de Pdkin a Tien-tsin.
La colonne de Pamiral Seymour, partie de Tien-tsin le
to juin, se vit forcde de battre en retraite devant les forces
chinoises. Cette colonne se conduisit hdroiquement; elle
rentra A Tien-tsin le 26 juin, grace au detachement russe
qui lui a porte secours.
Pendant que l'amiral Seymour est en route, les Boxeurs,
excites et applaudis par les troupes chinoises, attaquent les
chretiens avec une nouvelle fureur, les font apostasier, et
placent au bord des routes de fausses divinites pour obliger
tous les passants a les adorer; A 5o kilometres de Tien-tsin,
des autels de sacrifice sont dresses, et le sol se couvre du
sang de nombreux martyrs.
Le i3 juin, le secretaire de la ligation japonaise est
assassinde Pekin.
Les Boxeurs remplissent Pekin, et la ville chinoise de
Tien-tsin. Dans la nuit du r5 au 16 juin, on compte douze
foyers d'incendie dans la ville de Tien-tsin et les faubourgs
chinois. Notre-Dame-des-Victoires, la chapelle commemorative dlevie en riparation des massacres de 1870, est en feu;
grave injure faite A la religion catholique et au gouvernement franqais.
La nuit suivante, nos soldats organisent une expedition,
et tuent un millier de Boxeurs. Plus loin, a Takou, les forts
chinois tiraient A une heure et demie du matin sur les vaisseaux europeens; A sept heures du matin les trois forts
etaient pris.
La nouvelle en fut apportde sur-le-champ au vice-roi de
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Tien-tsin ; le dimanche 17 juin, les forts chinois commencerent le bombardement de Tien-tsin a deux heures
quarante-cinq du soir pour ne finir que le 14 juillet.
A P6kin, les Europeens et les chrdtiens, les ministres et
nos deux vicaires apostoliques sont a la merci d'une foule
haineuse et d'une soldatesque sans pitid.
A Tien-tsin, deux mille chretiens, venus de tous c6tis,
sont logis sur la concession frangaise, et les canons chinois
sement la mort au milieu de nos demeures.
Je m'arrete ici. - Les hostilites sont commencees; Dieu
sait quand elles finiront. La politique europienne en extreme Orient est tres compliqude.
Remercions le Bon Dieu qui a soutenu a Fheure de la
mort ces milliers et milliers de chretiens et neophytes, et
demandons au Seigneur tout-puissant qu'aprcs Forage le
soleil divin fasse germer et produire au centuple ce sol
chinois arrosd par le sang de nos martyrs et de nos soldats.
De Shang-hai, au mois de juillet, un autre Missionnaire
donnait ces nouvelles retrospectives :
Lettre de M. Lionce MARION, pritre de la Mission,

J M. MEUGNIOT, J Paris.
... Les amiraux reunis ATa-kou ayant d6cid6, a cause du
manque de vivres, d'envoyer a Shang-ha' toutes les bouches
inutiles, femmes, enfants et non-combattants, un bateau
de la Compagnie chinoise est arrive ici hier avec tout ce
monde. Un autre a etd dirig6 de Ta-kou sur le Japon, avec
le reste des Europdens de Tien-tsin qui ne pouvaient pas
etre utiles a la defense des concessions.
Le frere R6my a tdi envoy6 par M. Boscat a la recherche
des nouvelles, jusqu'&Ta-kou et Tien-tsin, si toutefois illui
etait possible d'arriver jusque la.
Or, nous avons appris par les Europeens arrives hier de
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Tien-tsin, que tous les Europeens itaient encore en vie a
Tien-tsin, a 1'exception de deux : le secretaire du consul
de France, et un employe dans une maison de commerce
anglaise. Ils nous ont dit aussi que tous les Missionnaires
et les Soeurs etaient en bonne sante. Nos Soeurs soignent
les soldats europdens blessds, de toutes les nationalites.
II y a sur les concessions de Tien-tsin 16 ooo hommes de
troupes europdennes, et on croit qu'ils pourront empecher
les Boxeurs unis aux troupes chinoises regulieres de faire
une descente sur les concessions.
Malheureusement les troupes europdennes ne sont pas
encore en nombre suffisant pour pouvoir monter a Pekin.
Sur Pikin c'est toujours le meme silence. On est certain
que le ministre allemand a it6 assailli par les Boxeurs, au
moment oh ii se rendait au Tsong-li-yamen, le 13; et il est
mort au Tsong-li-yamen des suites de ses blessures. Son
secretaire, qui I'accompagnait, a ete frappe egalement, mais
a pu s'ichapper.
A part cette mort, on n'en a pas signale d'autres.
D'autres telegrammes, mais de source chinoise, ont dit
que la legation anglaise et une autre (non nominee) etaient
encore debout le 2 juillet. Impossible de vous rien dire de
plus, nous n'en savons pas davantage; mais nous esperons
toujours. II y a plusieurs semaines, un PNre Jesuite du nord
a tiligraphid au P. Rouxel le massacre de deux Peres
Jesuites et celui de deux Lazaristes qui seraient M. Nid et
M. P6. Le premier serait sans doute notre confrere appartenant au district de Tien-tsin; quant au second, est-ce un
confrere, chinois on europeen, ou un pretre chinois sdculier,
nous ne savons. Ces deux morts n'ont ete confirmees
depuis par aucun des n6tres.
Done la situation de Tien-tsin semble A peu pres hors de
danger; quant a celle de Pekin, elle reste plus ou moins
inconnue, mais non desespirde.
Vous trouverez ci-inclus le plan de Sang-hai, avec l'ex-
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tension de la concession et la carte de Chine. Je vous
enverrai plus tard les autres cartes de nos vicariats du nord
et sud, quand je les aurai. -

Leonce MARION.

20 RENSEIGNEMENTS DIVERS

A ces lettres de nos Missionnaires nous ajouterons les
renseignements suivants recueillis de divers c6tes.
En Europe, pendant la seconde quinzaine de juin, des
depeches alarmistes ont circule dans la presse; elles melaient
aux nouvelles malheureusement certaines des massacres de
Missionnaires et de l'incendie de bon nombre d'etablissements religieux, les bruits de la prise des Idgations de Pekin
et de lassassinat des reprdsentants des puissances dans
cette ville.
SIEGE ET D-LIVRANCE

DE TIEN-TSIN.

Le siege proprement dit de Tien-tsin eut lieu durant les
sept journees du 17 au 23 juin. La canonnade et la fusillade
faisaient rage pendant le jouret pendant la nuit, a la lueur
des incendies qui devoraient les deux tiers de la concession
frangaise et tous les alentours des concessions. Heureusement le moral des troupes fut excellent et celui des residents 6trangers se maintint sans defaillance. Tel est le
recit d'un tdmoin, correspondant d'un journal francais
(Le Temps, 24 aoQt). 11 ajoute, apres avoir raconti la delivrance de Tien-tsin le 23 juin, les ddtails suivants de la journee du 26, marqu6e par le retour a Tien-tsin de la colonne
Seymour partie le to.
LA COLONNE DE

L'AMIRAL SEYMOUR.

( 26 juin. - Nuit silencieuse, matinee tranquille. A
huit heures du matin, arrivie de la colonne Seymour avec
21o blesseset 4 o tuds. Pour notre part, nous avons z blesses
et i tue. L'aspect des hommes est lamentable, i part les
Allemands, dont la tenue et 'ordre sont encore bons, et

CARTE DE LA ROUTE DE TA-KOU A TIEN-TSIN ET A PýEKIN

(Carte extraite de la Revue

des Questicns diFlomatiques et coiolni4Ws,
17, rue Cassette.)
36
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les Franqais, qui defilent A peu pres. Les Russes vont directement A leur camp sans passer sur les concessions. La
vue de ce long cortege de blesses est profondement douloureux.
4 Comme il a etd dit, la colonne avait atteint la station
de Lang-fang assez facilement; mais au dela, il lui fut impossible d'avancer. Elle poussa encore 2 milles plus loin,
au prix d'dnormes difficultes, et dut battre en retraite. A ce
moment, le 17, le commandant de Marolles requt une lettre
de M. Pichon, datee du 15, dans laquelle le ministre de
France lui disait que si les secours n'arrivaient pas, il craignait que les legations ne fussent compltement detruites.
Les escortes defendaient le quartier des legations contre les
Boxeurs et en avaient tue un grand nombre; un interprete
de la legation du Japon, se rendant Ala gare pour y prendre
des renseignements sur larrivie des renforts, avait etd tue
par des r6guliers en traversant la ville chinoise.
a Tous les etablissements religieux de Pikin avaient 6td
d6truits', i l'exception du Petang, residence principale des
Lazaristes, situee dans la ville impiriale et gardee par
40 marins francais. A la riception de ces nouvelles, l'amiral Seymour, qui avait deja commande la retraite, donna
contre-ordre, et l'on tenta encore de se rapprocher de Pekin;
mais la colonne, forte de i 5oo hommes Apeine, ne pouvait
guere en mettre plus de 80oo en ligne, le reste gardant les
blesses et les provisions. Environnee de Boxeurs auxquels se
joignaient des reguliers'armms de mausers et de manniichers
a tir rapide, ainsi que de canons, elle avait a choisir entre
une destruction:complete et la retraite. Elle prit ce dernier
parti, le seul raisonnable.

i. C'est-i-dire, d'apris une lettre du to aott, le Nan-t'ang (6glise
de I'[mmaculie-Conception), le Toung-t'ang (dglise Saint-Joseph),
NI'glise de 'ouest, et une autre ea dehors des mura (eglise SaintMichel). -N.d. 1. R. des Amalws.
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• Lacolonne se maintint jusqu'au 18, vivant sur le pays
tant bien que maI, car elle manquait de tout; puis elle
commenqa son mouvement de retraite en gagnant le Pei-ho,
oi elle put trouver quelques sampangs sur lesquels elle
chargea une partie de son materiel. A partir du 2o juin, elle
fut attaquie par les reguliers, d'abord mollement, ensuite
tris vigoureusement. Elle dut done se frayer un chemin i
travers des troupes considerables. En s'approchant de
Tien-tsin, elle eut a enlever trois villages pour s'y retrancher et s'y reposer. Ces villages furent pris a la baionnette par les marins francais avec une maestria qui leur
valut les eloges de 'amiral Seymour. Mais le nombre des
blesses augmeatait au point d'empecher les mouvements de
la colonne; elle etait alors dans le voisinage de l'arsenal de
Si-gou, au nord de Tien-tsin, oii se trourait une force
chinoise considerable qui barrait la route. Un dernier effort
fut fair par le detachement anglais, qui chargea sur Parsenal,
d'oti les Chinois s'enfuirent. La colonne s'y retrancha solidement, decidee a y auendre les secours qu'elle avait demandes a Tien-tsin. Dans cet arsenal elle trouva des
milliers de fusils A tir rapide Mauser et Maanlicher et une
centaine de canons Krupp des derniers modeles. Ce fut une
chance pour elle, car ses munitions dtaient epuisees, et un
canon russe et un canon anglais avaicat di dire abandonns faute de moyens de traction. Elle s'arma avec ces
fusils, mit en baterie quelques canons avec lesquels elle
canonna les troupes chinoises qui la cernaient. Ele pasa
deux jours daas cette situation, et, le z5 au soir, les premiers renforts lui itant arrives, elle put gagaer Tien-tsin
apres avoir iacendie larsenal de Si-gou. a
Ennf Ie 27, les Russes, auxquels se joignirent des Allemandset desAnglais, attaqurrent et prirent le grand arsena
de Tien-sin, auquel ius mireat le feu; les trois autres arsenaux avaient ete d~truits daus les journees precedentes.
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En Europe, I'anxieti allait croissant, et un courant de
nouvelles pessimistes se dessinait de plus en plus. Le
7 juillet une diepche venue par ioie anglaise disait:
a Attendez-vous aux pires nouvelles. *
Et le 8 juillet, les journaux annoncerent le massacre
general des Europiens a Pekin. D'apres leurs diepches, il
semblait qu'il n'y elt plus lieu d'en douter.
A Paris, M. le Supdrieur general fit part de ces nouvelles
A la CommunautC. II recommanda d'offrir la messe du
lendemain pour les victimes en general, - on n'etait que
trop certain qu'il y en avait un grand nombre ddja, disant que quand on saurait les details on offrirait pour
chacun des n6tres, s'il y en avait parmi les victimes, les
suffrages accoutumes. Le vendredi suivant, ii donna pour
sujet de conference : La conduite d tenir dans les adversites.
A PfKIN,

LES LEGATIONS

ET LA MISSION CATHOI.QUE ASSIPGEES.

Au mois d'aoft, les diverses legations purent envoyer des
teligrammes de Pekin. Voici celui de M. Pichon, ministre
de France, qui donnait des nouvelles de la mission catholique de Pekin. C'tait a la date du 3 aoit :
" Les troupes chinoises nous ont, du 20 juin au 17 juil-

let, assieges, fusilles et bombardes. Quatre legations incendiees, la legation de France aux trois quarts detruite; mais
nous tenons encore, grice A la defense hiroique du ditachement franqais-autrichien.
u Nos pertes sont de seize hommes. Les pertes generales
sont de soixante hommes. II y a, de plus, cent dix blesses.
t Toutes les missions religieuses de Pekin sont bralees,
sauf le Pei-tang, encore debout, mais dont le sort est incertain. Malgre les angoisses et les privations, le personnel
de la legation et le capitaine Darty sont en bonne sante.
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a Le bombardement a cessI le 17 juillet; mais les travaux offensifs des Chinois, les barricades et, par intermittence, les coups de fusil, ont continue, sans toutefois faire
de victimes. Le gouvernement chinois tente indircctement
de negocier avec nous notre depart; mais nous ne pouvons
partir sans une protection autre que la sienne. Nos forces,
nos munitions et nos vivres sont pr6s d'etre dpuisds. Les
attaques interrompues peuvent recommencer et nous livreraient h la merci du gouvernement chinois. s
Quelques jours apres, M. Pichon envoya un nouveau
teldgramme, datd de Shang-hai, 9 aoiit, oti il montrait pour
les chretiens indigenes une juste sollicitude qui l'honorait:
4 Le corps diplomatique vient d'etre informe par le gouvernement chinois que les puissances auraient, a plusieurs
reprises, demande notre dipart de Pekin sous escorte, et il
nous prie de rIgler les conditions de ce dipart et d'en fixer
la date.
* Nous repondons au Tsung-li-yamen que nous ne
pouvons quitter notre poste sans instructions de nos gouvernements, auxquels nous en riferons.
a Je dois vous informer que nous ne nous dloignerons
de Pekin que si les forces etrangeresviennent nous chercher.
* Ces forces devront dtre en nombre suffisant pour assurer la securitd d'un convoi de huit cents etrangers, dont
deux cents femmes ou enfants et cinquante blesses, et plus
de trois mille chritiens indigenes, que nous ne pouvons
abandonner au massacre.
c En aucun cas, une escorte chinoise ne serait admissible. a
LA CRoIX-ROUGE.

Pendant ce temps, on se prioccupait de secourir ceux qui
souffraient en Chine, et les soldats que les diverses puissances europeennes, ainsi que les Etats-Unis et le Japon,
envoyaient.
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En France, la Croix-Rouge organisa des secours. Voici
quelques renseignements a ce sujet.
a La societe de secours aux blesses que preside le general duc d'Auerstaedt, grand chancelier de la Legion d'honneur, envoie en Chine deux h6pitaux de campagne, avec
materiel et personnel complet.
a Le personnel des deux h6pitaux comprend : deux reprdsentants de la socidet, deux aum6niers, dont 'un est
Mgr Ferrant, huit medecins ou internes, dix infirmiers et
cinq Sceurs de Saint-Vincent de Paul,auxquelles viendront
se joindre quinze autres Sceurs mises A la disposition de la
societe par la Superieure generale et qui sont dija a
Shang-hal.
a Les deux h6pitaux partiront de Marseille, le io aout,
sur la Notre-Dame-du-Salut, vaisseau-ambulance qui a
dejA rendu de grands services lors de l'expddition de Madagascar, et qui a eit nolise par l'Etat pour le transport des
troupes a Takou.
a Aussit6t les troupes debarquees, le vaisseau-ambulance
demeurera a la disposition et aux frais de la Societe de secours aux blesses. Ii peut contenir de trois a quatre cents
malades, qui seront ainsi soignds dans les meilleures conditions d'hygiene.
a Si ce chiffre venait i &tre d6passd, le vaisseau-ambulance conduirait ses malades dans un sanatorium qui serait
installe par la Socidtd sur un point salubre de la c6te du
Japon.
a Un des deux h6pitaux de campagne embarquds A bord
de la Notre-Dame-du-Salut pourra, si le commandant
supdrieur le croit utile, Etre debarqud a terre et suivre les
operations de I'armie.
, La Societe a pris ses dispositions d'accord avec les
ministeres de la Guerre et de la Marine. a
De fait, le 1o aoOt, dans la matinee, le personnel au
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complet de laNotre-Dame-du-Salut,accompagne des dames
de la Croix-Rouge, monta a Notre-Dame-de-la-Garde, i
Marseille, ou une messe fut celebree pour l'heureuse issue
du voyage, et la benediction donnee par Mgr Ferrant. Et
le soir, a cinq heures et demie, le navire se mit en route
pour la Chine.
PRISE

DE PEKIN. DELIVRANCE DES LEGATIONS
ET DE LA MISSION

CATHOLIQUE.

Apres la prise de Tien-tsin, les armees allides avaient
prepare la marche sur Pekin et, apres divers combats, elles
arriverent a une distance assez rapprochee de la capitale.
Voici quelques renseignements indiquant la suite des faits:
' Dans une conference tenue le 12 aouit, les commandants des diverses troupes internationales deciderent que
les allies se concentreraient le 14 aott, A cinq milles de
Pekin, et donneraient l'assaut le lendemain.
a Des le i3, Jes allids marcherent sur la ville en quatre
colonnes parallales. Les Japonais etaient au nord, les
Russes au centre, les Americains et les Anglais au sud.
Cette nuit-la, assez tard, les Russes rencontrerent une certaine opposition. Un vif engagement eut lieu et les Chinois
battirent en retraite sur Pekin. Les Russes attaquerent la
ville, mais durent demander des renforts. En meme temps,
la cavalerie amdricaine eut, elle aussi, une rencontre avec
lennemi. Ces diverses actions forcerent les allids a hater
1'execution de leur plan.
" Le matin du 14, les Japonais attaquerent la porte Est
de la citd tartare, qu'ils tlcherent de faire sauter i la dynamite; mais, par suite d'un feu violent, ils durent y renoncer et bombarderent la porte et la ville pendant la plus
grande partie de la journde.
• Les Anglais qui se trouvaient a Tong-tcheou, a quinze
milles de Ia, accoururent i marches forcees malgrd la chaleur torride et, se portant vers 1'extrime gauche, atta-
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querent la porte Nord-Est de la cite chinoise. De leur c6td,
les Russes et les Franqais enfoncaient la porte Est de
Pikin donnant sur le canal et hissaient leurs drapeaux sur
les murailles chinoises.
a De toutes parts la ville impdriale fut envahie. Les Anglais, ne rencontrant pas de resistance, avaient bris la porte
et penetre dans le temple du Ciel, od vinrent les rejoindre
les Amdricains avec du canon et de la cavalerie. *
Une dip4che du general Frey, qui commandait les
troupes francaises, mentionne la delivrance, le 16 aott, du
P6-tang, residence principale des Missionnaires et de
Mgr Favier. La voici:
a Apres une canonnade assez longue, les troupes allides
sont entrdes dans Pekin, dans la nuit du 14 au i5 aoOt.
Les legations etaient sauvees.
, A la ligation frangaise, le moral etait parfait.
: Le lendemain 16 aolt, le general Frey, qui avait sous
ses ordres les forces russes, s'est empare de la porte Chouentche-men, que les troupes mandchoues, assez considdrables, defendaient avec un canon.
a Le general s'est ensuite portd sur la porte Sihoa-men,
dont il s'est empard apres une tres longue resistance des
troupes chinoises. Un bataillon de Japonais avait coopder
a cette derniere partie des operations.
* Le gdndral Frey s'est ensuite dirige sur Pei-tang, od il
a delivrd Mgr Favier, ainsi que les Europdens qui y dtaient
assidgds.
a Toute la partie de la ville qui dtait comprise entre le
pont de marbre, le palais imperial et Pei-tang etait couverte de retranchements eleves par les Chinois.
* Des forces nombreuses les occupaient et les ont d6fendus avec acharnement. Le general Frey a di livrer un
combat de rues des plus penibles pour s'en emparer.
a Pendant toute la journde, le ministre de France et le
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personnel de la lgation ont marche aux c6tes du general.
a Apres de tres rudes combats, la colonne a occupd la
montagne de Charbon. (Mee-chan).
a Les forces franqaises vont coopdrer a purger la ville
tartare et la ville chinoise des troupes de reguliers et des
groupes de Boxeurs qui occupent encore de nombreux
points. a
Plus de cinq cents cadavres de reguliers chinois demeurerent sur le terrain. Le palais imperial fut pris le i6 aoit,
et la ville entiere de Pekin fut occupee par les troupes
alliees; la ville fut partagde en sections de police, et le palais
imperial occupd par les Japonais. Dans la capitale ne se
trouvait aucun repr6sentant du gouvernement chinois.

Nous devons attendre les lettres de Pdkin, qui n'arriveront qu'au mois d'octobre, pour avoir sur nos Missionnaires et les Filles de la Charite les ditails tant ddsires.

LES AUTRES VICARIATS DE CHINE
Les renseignements sur nos autres vicariats de Chine
sont rares. En attendant la correspondance des Missionnaires, voici quelques renseignements :
KIANG-SI MERIDIONAL

Le vicaire apostolique, Mgr Coqset, par une deplche
recue i Paris, le 12 septembre, informait que Ki-ngan est
brdl6; mais que les Missionnaires sont sains et saufs.
Ki-ngan est le chef-lieu de la Mission. C'est dans cette
ville qu'dtaient installks les grand et petit seminaires du
vicariat.
KIANG-SI ORIENTAL

C'est M. Boscat, procureur de nos missions de Chine qui
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a envoyd de Shang-hai, I'information suivante relative a ce
vicariat :
9 aot. - Kin-te-tchen, Tong-lou, Yao-tcheou (ce
g
sont des residences) brdlees. Sceurs sauvees. Dauverchain
blesse. Mission bouleversee. a Les details sur les Sceurs et
sur M. Dauverchain sont relatifs i la residence de Yaotcheou.
TCHE-KIANG

Les lettres suivantes montrent ce vicariat allant des travaux apostoliques fructueux A la persecution.
Lettre de M. Andri CHa,

missiornairechinois,

i M. FIAT, supdrieur gindral.
Tan-li-hi, le 14 mai 1900.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre bneddiction, s'il vous plait!
Depuis le milieu de la lune, j'ai quitti la residence de
Hang-tchou. Je suis passe a Fou-yan-hi, distante de 90 lis
de la ville de Hang-tchou; i'y ai inaugure une nouvelle
chritientd, grAce a Dieu, en baptisant huit adultes et un
enfant. Maintenant, je suis a Tan-ly-hi, a 18o lis de distance de Hang-tchou; avant hier, grice A Dieu, j'ai termine une mission. Par suite du manque de catechistes, il
n'y a pas eu de baptimes cette fois; nianmoins, le nombre
des catechum6nes augmente de jour en jour; parmi eux, on
compte meme des lettres et Ton-ze. Les protestants, au
contraire, depuis tres longtemps ont a peine quelques chrdtiens; ils n'en ont pas un dans la ville. Aussi, sont-ils tres
furieux contre nous; deji par jalousie, iis accusent faussement nos catichumenes aupres du mandarin. Heureusement, le mandarin nous est favorable; tout s'arrangera en
paix.

Demain, je gravirai les montagnes de Tsie-ly-lan pour
donner la mission. Puis, je monterai a Nien-tchou-fou,
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distante de Hang-tchou de 270 lis, pour visiter les catdchumenes. Je monterai encore a Jing-an-hi, distante de
Hang-tchou de 4oo lis, od jusqu'a present, aucun Missionnaire n'a encore pinitrd. Par la grace de Dieu. on
compte maintenant beaucoup de catichumenes; le mandarin nous est tres favorable, ou plut6t a notre sainte religion ; aussi ce sont les lettres surtout qui se convertissent.
J'irai done, au nom du Seigneur, dire la premiere messe,
pour que notre sainte religion se propage de plus en plus, et
que la nouvelle chrdtienti soit fortement ancrde dans la foi.
De la, je passerai a Jiou-tsan-hi, distante de Hang-tchou
de 450 lis, pour donner la mission. Enfin, peut-dtre irai-je
a Kiu-tchou, distante de ioo lis de Jiou-tsan-hi, pour me
confesser; c'est un autre district, ou travaillent MM. Asinelli et Wang, avec M. Fou, prdtre indigene siculier. Puis,
si Dieu le permet, je descendrai par Lain-tsi a Phou-kan,
distante de Hang-tchou de 3oo lis, pour donner encore la
mission. Et, de la, je rentrerai a Hang-tchou pour la fin de
la lune suivante.
Je vous prie donc, mon PAre, de vouloir bien vous souvenir du Missionnaire pelerin dans vos prieres et saints sacrifices, et aussi, pour nous aider, d'envoyer encore des
ouvriers. Le rccit de mes perigrinations vous montre bien
que la moisson est grande, et que les ouvriers sont trop pen.
Avec un profond respect, dans Pamour des saints Cceurs
de Jdsus et de Marie Immaculee, je me dis, mon Pere,
votre trAs humble serviteur et fils tres obiissant.
Andrd CHU.

Lettre de M. E. BARBERET, prItre de la Mission.
Ning-Po, le i* juin

9goo.

Notre chere province vient de passer une terrible annde,
notre district du Tai-tcheou en particulier. M. Lepers a
pu une premiere fois chapper a la mort; mais son compagnon d'apostolat, M. Wilfinger, a eit frappi si violemment

-

557 -

que ses ennemis, le parti protestant, ont cru devoir annoncer sa mort. Vous avez sans doute appris que, quelques
semaines auparavant, un des catichistes de cette mission
avait itk pris et coupe en quatre morceaux. Nos chers
confreres ne peuvent plus sortir de leur residence; ils sont,
pour ainsi dire, obliges d'abandonner leurs chretiens qu'ils
ne peuvent visiter sans les compromettre, ni exposer leur
personne. - Que de soucis ! pour notre cher vicaire apostolique, Mgr Reynaud! Que de demarches aupres des mandarins pour obtenir justice, et cette justice est toujours
ajournee quoique toujours promise! Les derniers devnements du Nord compliquent la situation, et retardent la conclusion de notre affaire. Oui, vraiment, nous ne pouvons
attendre le secours que d'en haut. Lettre de M.

E. BARBERET.

Cyprien AROLD, prdtre de la Mission

a M. Francisque AROUD de la mdme Congregation.
Wenchow (alias Oueng-tcheou), le 26 juin agoo.

La situation s'aggrave de plus en plus. Pekin n'est pas
seulement menace, mais c'est le Yumen,c'est le Su-tchuen,
c'est le Tch6-kiang, c'est mime Wenchow.
Nos Boxeurs, du sud du district de Wenchow sont en
travail; des placards incendiaires sont affiches dans presque toutes les villes ou gros villages oiu on excite le peuple
Ase debarrasser des Europeens, A incendier leurs etablissements, a ddvaliser et massacrer les adeptes de leur religion.
Le plan de destruction est arretd : apr6s-demain, Vou-saden sera en flammes, puis ce sera Siao-kao-fou, puis Pingyan, etc. Les meneurs se disent allies avec leurs amis les
Boxeurs du Nord; ils ne manquent pas de faire ressortir
que l'empereur ne les moleste pas, qu'au contraire il les
protege. Les mandarins de Ping-yan semblent morts. Les
chretiens protestants et les n6tres sont sur les dents, les
protestants surtout; car les perturbateurs rendent publi-
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quement hommage a notre justice et i notre desinteressement,en priantle peuple d'epargner la mission catholique,
de seulement faire apostasier ses membres, d'emp&cher
qu'elle ne recrute de nouveaux adeptes; ils se montrent
plus hostiles contre les protestants.
Cela se passe a deux pas de Wenchow. Probablement,
la ville de Wenchow, si remuante autrefois, se reveillera et
recommenceront les desastres de 1884, oii tous nos etablissements furent brtils, et oh notre cher confrere, M. Procacci, fut a deux doigts d'une mort sanglante.
L'avenir est bien sombre; mais nos ames ne Ie sont
pas. -

C

ARouD.
TCHE-LY OCCIDENTAL

C'est de ce vicariat, tres expose, que I'on a le moins de
renseignements.
A la date du 27 juin, la sceur Labreuil, visitatrice des
Filles de la Charite en Chine, ecrivait deSang-hai:

a De Tcbeng-ting-fou tcentre de la mission du Tch6-ly
occidental), la derniere nouvelle reue nous a 6td communiquee par M. Jadot, inginieur en chef des chemins de fer.
Ses agents, a la date d rg, lui disaient : Sommes a la
" mission, sains et saufs, mais en grand danger; envoyez" nous des armes et des troupes. * Cete diepche nous est
venue par le midi, Hankow a.
Enfin, nous detachons d'une lettre de Mgr Bruguiere, le
vicaire apostolique de cette contree, et qui est datee de
Tcheng-ting-fou, le 2a mai 19oo, ces lignes douloureuses
et touchantes, adressees A M. le Superieur gendral.

a Je termine, en vousdisant que les trois fleaux, la peste,
la guerre et la famine, nous eprouvent; le typhus, les
terribles Boxeurs et la sdcheresse nous remplissent de
soucis. Priez poor vos enfants et benissez-les, afin que le
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bon Dieu leur donne la force de vivre et de mourir pour
sa gloire. ,
Une depdche de Mgr Favier, partie de Ta-kou et recue le
22 septembre A Paris, portait ces mots: s Mgr Bruguiere,
confreres et sceurs sont sauves. ,

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. Pierre PICARD, prdtre de la Mission,
A M. A. FIAT, supdrieur gdndral.
Alitiena, le a2mars 1qoo.

MONSIEUR ET TRES HONORk PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Vous apprendrez avec plaisir que notre vdenrd supirieur,
M. J.-B. Coulbeaux, a fait batir une belle dglise, dediee A
saint Michel, sur le beau plateau d'Aiga, A deux heures d'Alitiena. La divotion a saint Michel est une des plus repandues en Abyssinie. Ici, les chemins sont vraiment pinibles
et difficiles pour ces pauvres gens, lorsqu'ils voulaient se
faire instruire et venir remplir leurs devoirs religieux; une
dglise leur etait absolument ndcessaire.
La tribu des Assaligachia est formee de neuf villages.
Trois fois ils ont etd ravages par les musulmans et par les
chefs de PAgamid. On leur a pris leurs chevres et leurs
vaches. Alors ils se sont disperses et refugids chez les gens
des pays voisins. La moitie des habitants est catholique, et
'autre moitie schismatique.
Apres notre retour, ils ont tenu plusieurs assemblees, et
les exilds ont resolu de rentrer dans leur pays. Les catholiques ont alors demandd au chef de la mission de leur
batir une eglise : e Nous sommes Irobs Boknoito, disaientils, et nous vous appartenons. » On a obtenu toutes les
permissions, levd tous les obstacles, et on s'est mis A
l'ceuvre.
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Le 23 novembre 1899, M. Coulbeaux a charge M. Picard et le frere Longueepee de construire une eglise sur le
plateau d'Aiga. Les gens de la tribu se sont reunis, et ont
donn6 et marque l'emplacement de la nouvelle dglise.
a Nous voulons et demandons qu'on nous batisse une
eglise dedice au grand saint Michel, disaient-ils. Qu'il soit
notre pere, notre protecteur, et sur la terre, et au ciel! Le lendemain, nos chretiens nous arrivent de tous les
pays voisins pour travailler. On ramasse les pierres, on
coupe et on porte le bois. Le frere Longueepee pense aux
planches pour les portes, les fenetres et I'autel; quatre menuisiers du pays travaillent avec lui; il les dirige et leur
enseigne A travailler pour le mieux. Les pierres ramassees,
on fait le mortier. Les macons arrivent; on trace les fondements, on les creuse; tout le monde se met A1'oeuvre.
Le demon se leva alors pour nous susciter des entraves.
Nos voisins schismatiques, A l'instigation de leurs prdtres,
nous excommunient et nous envoient des gens pour nous
faire arreter les travaux. J'avertis M. Coulbeaux, et it me
repond : a Au nom de Dieu, au nom de l'autorite et de tous
les chefs de la tribu, continuez; batissez sans crainte. Vous
avez tous les pouvoirs, et Dieu vous protege. » Tous les
obstacles, comme par enchantement, sont alors dissipes;
saint Michel est vainqueur, et la victoire reste aux catholiques.
Tous les jours, nous commenqons le travail par la priere.
Tous les soirs, au moment de la paye, on fait un pen
de catechisme, et tous nos gens sont contents, et nous sommes amis. La chariti fait du bien A tous et gagne tous les
coeurs.
Les murs s'elevent rapidement, les poutres sont placees.
Quatre colonnes en pierres soutiennent les bois. On les
crepit, ainsi que 1'eglise. Les portes ayant et, plac6es, le
sanctuaire et l'autel furent disposes.
On a fait aussi un petit clocher, et la cloche appelle les
37
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nouveaux tideles aux ottices de la sainte Eglise. La croix en
bois, peinte en noir, domine le plateau et annonce a tous
que c'cst ici la maison du Seigneur. Le r" mars 1900 tout
etait fini.
Tous les dimanches, pendant trois mois, nos gens ont
entendu la sainte messe et ecoute, avec attention, une petite
homelie. Its ont fait baptiser sept enfants, et plusieurs se
preparent a rentrer dans le sein de la sainte Eglise. Pauperes evangeli-antur.
Benissez, monsieur et tres honord Pere, benissez ces travaux et ceux qui y sont employes. Ce sont vos enfants qui
ont bati ce sanctuaire au grand et puissant saint Michel.
Daigne ce prince de la milice celeste chasser tous les demons de I'Abyssinie, comme ii les a chasses du paradis, et
nous accorder a tous sa bienveillante protection pour l'imiter et regner avec lui dans le royaume eternel.
Veuillez agreer, etc.
Pierre PICARD.

MADAGASCAR-SUD
Lettre de la Sceur GAUTRON, fille de la Charitd,
d Mgr CROCZET, vicaire apostolique.
MONSEIGNER,
MONSEIGNEUR,

Fort-Dauphin, 24 mai 1900.

Votre benediction, s'il vous plait !
Avez-vous vu vos petites filles sur la plage?... Avec elles,
nous n'avons pas quitte des yeux le blanc Scorpion qui
vous emportait vers la France.
A cinq heures et demie, en sortant du salut du saint
Sacrement, 1'extrdme pointe de la mature disparaissait a
nos regards, et emportait notre dernier et long adieu.
Le lundi 21, reception chez les Soeurs. Le colonel visite en detail les quatre classes. II parait content, satisfait,
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je dirai meme surpris. - Le soir, A trois heures, grand cabary sur la place du marchi. Le colonel recommande vivement aux parents d'envoyer leurs enfants a l'ecole. II leur
montre tous les avantages qu'ils trouveront A la mission
catholique. , LA, leur dit-il, non seulement vos enfants apprendront A lire, ecrire, parler le franais, mais encore un
m6tier leur sera enseigne. Ils pourront aussi, en quittant
la mission, servir d'interpretes aux Vasahas, se crier une
position convenable. Les filles 6galement, en plus de la
classe, apprennent chez les Seurs a coudre, repasser, faire
le menage et se forment A devenir plus tard de bonnes
meres de famille. J'y suis all ce matin, j'ai ete surpris,
imerveillI, de tout ce que j'ai vu. Vous avez aussi l'ecole
d'Isolany'. Vous ates libres de les envoyer oi vous voudrez. ) - Puis, le colonel demande aux Malgaches reunis,
s'ils n'ont pas quelques plaintes a lui faire. Ranevo prend
la parole : « Non, dit-il; nous sommes contents. Nous aimons la mission catholique parce qu'on y parle le francais.
Les Peres sont nos peres. Ils instruisent bien nos enfants.
Les Soeurs sont nos m&res. Elles elevent nos petites filles,
nous soignent quand nous sommes malades. Le docteur
aussi vient nous voir, nous donne des m6dicaments. I1
est bon pour nous, nous sommes contents. , Cest le r6cit
qu'on m'a fait du cabary.
La conclusion pratique, c'est que le lendemain, A la premiere heure, la mission recevait deux nouveaux et une nouvelle internes. Le colonel n'est pas retourne A la mission.
Sa envoye ioo francs a M. Chaumeil pour les el6ves et a
fait remettre 5o francs A ma Soeur superieure pour les tilles.
II est parti avec le capitaine pour Ampasimena, et reviendra
I Fort-Dauphin.
Tout va bien. Grands et petits, tout le monde est sage.
Toutes vos petites filles s'inclinent avec moi sous votre
i. Protestante.
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main pour recevoir de Votre Grandeur une affectueuse et
paternelle benediction.
Daignez agreer, etc.

Sxaur CLAIRE.

Lettre de M. COTTA, pritre de la Mission,
i Mgr CROUZET, vicaire apostolique.

hMONSEIGNEUR.

Ampasimena, 24 juin igoo.

Votre benediction, s'il vous plait.
Les nouvelles d'ici sont au calme. M. le colonel Valet a
passe A Ampasimena, le 26 mai, en compagnie du capitaine. Son impression me semble avoir etd bonne : il a
laisse une gratification aux grandes personnes qui en ont
fait profiter les marchands de toc (eau-de-vie); les calebasses se heurtaient dans le village et le diapason montait
lorsque, par bonheur, la provision a ete 6puisde.
Les enfants, plus avises, ont achet6 un veau, et ils
etaient tellement contents de le faire courir qu'ils l'ont
fait noyer dans le fleuve. La rijouissance n'en a pas iet
moindre, et rien n'a etd perdu de la bete, qui a ete debit6e
et cuite place de la Mission.
En ce moment, une dpidemie assez binigne sevit chez les
Romeloko : c'est la toux avec fievre et courbature; mais
tous me disent que ce n'est qu'un commencement et que la
petite verole va suivre. Les pauvres gens, s'ils ont devine
juste, seraient bien malheureux... Pour le moment, ce n'est
pas grave, et quelquefois les scenes sont plut6t comiques.
II y a des villages entiers qui payent leur tribut au malaise:
pas un homme ni une femme debout.
A part cela, tout va bien. 11 y a, parmi les enfants, une
veritable emulation pour le baptdme. Je compte en baptiser
une dizaine A la Saint-Vincent, ainsi qu'un jeune homme.
A. CorTA.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de lasoeur FLORENTINE CHASCO, vice-visitatrice,
a M. FIAT, superieur general.
Manille. La Concordia,le t6 mai 19oo.
MONSIEUR ET TRES HONORE PNRE,

Votre binddiction, s'il vous plait !
Je suis heureuse de vous offrir, au nom de vos filles des

Philippines, I'hommage filial et reconnaissant des vceux
que nous formons pour vous a l'occasion de votre fete. Et,
si toujours vous avez un souvenir dans nos faibles prieres,
le jour de saint Antoine nous redoublerons de ferveur,
suppliant Notre-Seigneur de vous accorder les graces dont
vous avez besoin pour conduire votre double famille.
Je ne veux pas vous laisser ignorer, mon Pere, que
malgrd les mauvais temps que nous traversons, nous
voyons a chaque instant que notre Mere Immaculde nous
protege en toute rencontre. Nous avons bien des motifs
pour remercier et benir Notre-Seigneur, et aussi pour nous
abandonner a son aimable providence qui toujours veillera
sur nous, j'en ai la confiance.
La foi diminue visiblement dans ce pays, et la propagande
protestante tend A paralyser nos oeuvres et nous suscite les
plus grandes difficultes. Neanmoins, bien que le gouvernement amdricain ait communique i toutes les ecoles qui
ddpendentde la ville, un ordre rigoureux de ne plus y
enseigner la religion catholique, pour nos ecoles, ils n'ont
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rien fait. Nous tdchons de nous en tirer de notre mieux
pour l'enseigncment du catdchisme. Dieu veuille que
nous puissions continuer de la sorte parce que nos 6coles
sont les plus nombreuses.
Pour attenuer quelque peu la guerre qu'on fait a l'instruction religieuse, nous venons d'organiser une ecole
libre, ici, A La Concordia; elle s'ouvrira, Dieu aidant, le
i" juin, pour les enfants des villages et des faubourgs de
Manille, et nous comptons avoir beaucoup d'eleves; car,
parmi les Indiens, il y en a beaucoup qui ont la foi et qui
aiment la religion catholique.
Que le bon Dieu benisse notre bonne volont ; et vous
aussi, mon Pere, daignez b6nir vos filles de ces plages
lointaines, en particulier celle qui a Fhonneur d'dtre en
l'amour de Jesus et de Marie Immacul6e, etc.
Sceur Florentine CHASCO.

Lettre de M. SANTasDREC, prdtre de la Mission,
i M. A. FIAT, superieur general.
S6minaire de Nueva-Caceres (tles Philippines),
20 juillet 1900oo.

MONSIEUR ET TRES HONORE PiRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Qu'il est beau de voir agir la divine Providence au milieu
des bouleversements politiques et sociaux, de la voir A travers les dangers et les perils les plus imminents, conduire
ses enfants au port du salut!
Avec les communications coupies, nous sommes restds
pres de deux ans sans rien savoir de nos confreres de 'Espagne et mime de nos autres confreres des iles Philippines,
dans une ville gouvernie par les autoritds revolutionnaires
qui persdcutaient les ministres de la religion catholique.
Que n'avions-nous pas Acraindre de telles autorits ? Nonobstant cela, mon tres honor6 Ptre, nous sommes sortis
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victorieux de cette lutte, grace, sans doute, aux prieres de
nos confreres repandus dans le monde entier.
Le 28 septembre 1898, la troupe poussa le cri de
rdbellion contre ses chefs; la plupart d'entre eux furent
assassinds. Les insurgis resterent maitres de la situation.

Quelques volontaires espagnols, s'etant proposes de les
combattre, furent obliges de capituler et resterent prisonniers de guerre, et ce n'est que dernierement qu'ils ont
obtenu la liberte.
Tous les prdtres religieux furent conduits au seminaire a
titre de prisonniers. Une fois chez nous, on les ddpouilla
de tout, et on leur fit subir plusieurs interrogatoires. Ils
furent ensuite amenes a la prison publique, escortes par
un grand nombre de gardes. Tous les pretres s6culiers
travaillerent heroiquement a eviter un schisme qui menacait, et a obtenir la delivrance de M. le Proviseur du diocese
qui se trouvait parmi les prisonniers. Ils arriverent a obtenir cette fin; mais ce ne fut qu'apr&s de nombreuses et
penibles tentatives.
Nous sommes les seuls religieux qui n'ayons pas subi la
prison et les interrogatoires. Les rebelles, apres s'dtre empards de l'argent du seminaire, nous prierent de continuer
I'enseignement, nous assurant que nous n'aurions rien a
craindre de leur part. Nous continuames done notre office
avec la permission de M. le Proviseur. Presque tous les
etudiants ont assiste a nos classes, et, grace a la prudence
que nous avons observde, nous nous sommes attire les
sympathies des autoritis et du peuple tout entier.
A I'exemple de notre bienheureux Pere, nous sommes
alles visiter les prisonniers, et nous avons fair notre possible
pour adoucir les peines et les tourments que souffraient
ces pauvres religieux. Sans cesse, nous risquions notre vie,
et plusieurs fois nous avons failli 6tre assassines.
Pendant trois semaines, les Sceurs ont eu beaucoup a
souffrir. Leur maison avait 6t6 prise par les rebelles pour
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en faire la caserne gendrale. Lorsque les Amiricains sont
arrives, les Seurs ont repris possession de leur etablissement et ont continue a enseigner.
Bien que les Americains soient arrives, il y a encore
de nombreuses bandes qui parcourent le pays ei font beaucoup de mal partout oi elles passent. Elles donnent beaucoup a faire aux Americains.
Mgr Chapelle, le delegui apostolique, a des entrevues
friquentes avec Nosseigneurs les 6veques et avec les prelats
religieux; on ne sait pas encore ce qu'ils ont decide.
Le peuple et les Amdricains sont pleins d'egards pour
nous et pour les Filles de la Charite. Dieu veuille pacifier
ce malheureux pays!
En attendant, nous t•chons de faire tout lebien possible.
Je crains bien qu'avec le temps nous soyons obliges a
quitter les seminaires et a partir de ce pays-ci. Que la
volonte de Dieu soit faite!
Veuillez etc.

Jean SANTANDREU.
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RENSEIGNEMENTS ET REPONSES
12. Str les pouvoirspour entendre les confessions pendant les voyages sur mer. - Un important decret du SaintOffice, date du 4 avril 1900, coupe court aux difficultes auxquelles donnait lieu le ministere de la confession pendant
les voyages sur mer. Ddsormais, tout pretre, pourvu qu'il
ait requ precidemment de son ordinaire le pouvoir de confesser, peut entendre sur le navire, pendant toute la traversee, les confessions de tous ceux qui naviguent avec lui.
Voici le texte:
DECRETUM. - In Congregatione generali S. Romanae et Universalis
Inquisitionis habita fer. IV, die 4 aprilis lgoo, quum disceptatum
fuisset super facultate sacerdotum iter transmarinum facientium
excipiendi Fidelium ejusdem itineris comitum sacramentales confessiones, Emi ac Rmi DD. Cardinales in universa Christiana Republica Inquisitores generales, ad omnem in posterum hac super re dubitandi rationem atque anxietatibus occasionem removendarn,decreverunt ac declararunt : Sacerdotes quoscumique transmarinum iter
arripientes, dummodo a proprio Ordinario confessiones excipiendi
facultatem habeant, posse in navi ioto itinere durante, fidelium secum
navigantium confessiones excipere, quamvis forte inter ipsum iter
transeundum, vel etiam aliquamdiu consistendum sit diversis in locis
diversorum Ordinariorumjurisdictionisubjectis.
Hanc autem Emorum Patrum resolutionem SSmus D. N. Leo Div.
Prov. S.P. XIII per facultates Emo D. Cardinali S. Oficii Secretario
impertitas, benigne adprobare et confirmare dignatus est.
J. Can. MANCIsI, S. R. et U. Inq. Notarius.

13. Est-il ndcessaire, pour gagner les indulgences attachies
an Scapulaire rouge de la Passion, de donner lors de la rdception son nom pour etre transcrit sur un registre et ensuite
itre envoy6 au siege de l'Association? - R. Non; cela n'est
prescrit nulle part et n'est pas necessaire.
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VARIETE
LES CEUVRES

CATHOLIQUES

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

Un des apologistcs des premiers siecles a 6crit en faveur
des paiens un livre intitule de la Preparationa l'Evangile;
A ceux qui ne sont pas disposes encore a discuter sur la
base des principes religieux et de la revdlation, il faut
apporter des arguments plus accessibles A leur situation
d'esprit : il faut les preparer de plus ou moins loin a
PEvangile.
C'est pour cela que les ceuvres catholiques ont dte invitees a se faire leur place dans 1'Exposition universelle de ce
que l'art, la science, le progres materiel ont conquis au moment ou va finir ce dix-neuvieme si&cle. A tout homme qui
observe un peu attentivement on peut redire les paroles de
saint Augustin : a Qu'est-ce que vous cherchez et qu'est-ce
qui vous attire? Vous cherchez Ia verite, vous cherchez la
beautd, vous cherchez le bonheur ou la justice? Le Christ
est tout cela: Hoc totum Christus est. , (Aug., in Joan.)
Nous chritiens, nous cherchons a conquerir tous ces
biens comme vous: venez avec nous.
Est-ce que les chretiens, les catholiques, avaient ainsi h
a exposer,) leurs ceuvres ? - Cela depend. Et avant de
repondre, il faut interroger l'Evangile. Exposer ses oeuvres
pour en avoir la recompense humaine et la louange d'icibas ? II y a mieux A faire, et l'Evangile nous dit que la main
gauche elle-mdme doit ignorer ce que fait la droite. Mais ii
y a une autre parole aussi dans l'Evangile; et Notre-Seigneur
dit ces mots, et donne cette regle de conduite : (<Que votre
lumiere luise dewant les hommes, afin qu'ils rendent gloire
a votre PNre celeste n, a Dieu. Si l'on souhaite la gloire de
Dieu, il faut prendre les moyens de la procurer.
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Voila pourquoi les catholiques ont bien fait d'exposer.
Le Pape a prdet lui-mdme des objets precieux provenant des
missions et envoyes de Rome A Paris; etleCardinal archeveque de Paris avait nomme une Commission pour organiser et diriger les efforts des catholiques en vue de 1'Exposition universelle.
Le resultat a ete tres satisfaisant.
Les oeuvres catholiques ont participd a I'Exposition dans
trois grandes classes: °oAu Champ de Mars; 2* au palais
de LEconomie sociale (cours la Reine) et au pavilion de
l'annexe de Vincennes; 3° au Trocadero, dans le gracieux
pavilion des Missions.
I
Au Champ de Mars, on constate dans diffirentes classes
combien les catholiques ont depense de generosite et
d'ardeur dans Penseignement: qu'il soit primaire, secondaire, superieur, artistique, agricole ou commercial. Les
nombreuses recompenses attribu6es notamment aux Freres
des Ecoles chretiennes et aux Filles de la Charitd de SaintVincent de Paul en rendent temoignage.
II
Le discours d'inauguration de 1'Exposition a mentionne,
d'une maniire particulierement sonore, non plus seulement
les progres scientifiques ct industriels, mais le d6veloppement d'idees sociales, et les a rdsumees dans le mot de
solidarite.
La a Solidarit6.
Qu'importe le nom; les chretiens depuis longtemps ont
eu la reputation d'etre au courant de ces idees, et lon cite
le mot de ce paien qui disait en les regardant aux premiers
siecles de l'Eglise: aVoyez comme ils s'aiment~i lIs aiment
meme tous les hommes, surtout ceux qui souffrent. Et la
solidarite donton est justement fier aujourd'hui,c'est sur le
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fonds, chretien apres tout, de 1'Europe moderne, qu'elle
germe.
Comme les travaux scolaires sont exposes au palais du
Champ de Mars (classes de l'enseignement), les ceuvres de
solidaritd: assurances contre les accidents, la maladie, la
vieillesse; caisses de secours, mutualites, patronages, etc.,
ont expose leurs resultats au palais des Congres, qui est en
mdme temps celui de l'Economie politique.
La foule le frequentera moins que les autres palais; mais
ii est plein d'enseignement.
Nous parlerons dans un instant, de l'oeuvre des Missionnaires; parlons des ceuvres de bienfaisance qui sont aux
mains des religieuses. En notre siecle utilitaire, on cherche
son protit materiel sur tous les terrains. Eh bien, la encore
les catholiques -

1'Exposition le rend visible -

peuvent

dire: Vous cherchez vos intirdts mat&riels, la religion ne le
defend certes pas; et vous les trouverez chez nous ainsi
qu'ailleurs.
Un coin de section, sous cette aftiche : (Euvres d'assistance, est vraiment plein d'intir&t. Trois communautis y
sont mentionnees par leurs oeuvres et pour l'honneur de
l'rglise: Les Filles de la Charit6 de Saint-Vincent de Paul,
les religieuses de Marie auxiliatrice, et les Soeurs de la Charite dominicaines de la Presentation a Tours. GrAce a ces
communautes, au milieu des oeuvres laiques qui attirent
Noeil par l'enumeration de leurs caisses de secours, d'assistance, de mutualite dont les rdsultats sont, de fait, vraiment
considirables, les oeuvres catholiques font une figure satisfaisante : on y voit que le soin des intirets moraux et religieux de leurs protigis, ne leur fair pas oublier - comme
on le leur reproche parfois - et ne leur fait pas omettre Iorganisation des moyens par lesquels les faibles peuvent parvenir a se procurer le soutien matiriel de la vie et le biendtre.Ces faibles -enfants, jeunes filles,vieillards,-aiment
mieux tenir ces secours de leur petit capital ramasse sou a
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sou parfois, et du fait de leur association que de la charitl
et de l'aum6ne :qui pcut leur en faire un reproche? D'ailleurs, & la charite ne manquera jamais le terrain pour
s'exercer, et nous aurons v toujours des pauvres parmi
nous , plus mdme que nous n'en pourrons secourir :
pourquoi ne pas chercher a en diminuer le nombre?
Des trois communautes dont nous parlons, l'une, celle
des Filles de la Charite, n'a pas ajout6 de livret explicatif,
nous le regrettons : le detail, sans doute, eat td en harmonie avec ce que nous rencontrons dans les livrets des
deux autres communautes, et que nous avons lu avec une
vive curiositd et avec un grand inltert. Nous les transcrivons en partie comme donnant la physionomie assez
exacte des oeuvres catholiques en notre temps.
Ce que nous avons remarqu6, en particulier, pour la
premiere de ces communautes, c'est la description d'une
Maison de famille pour les jeunes ouvrieres (rue de Maubeuge, 25, A Paris). a I1 y a Jl quatre-vingts lits constamment occupes; et du I" janvier au 25 mars 190o, on a refuse cent cinquante-trois jeunes filles. D Ce dernier detail
est de nature a suggerer bien des reflexions.
Une notice complete ces renseignements : a Le nom de
Maison de famille, est-il dit, indique Alui seul tout le programme. Le BUT de I'oeuvre est de venir en aide a la jeune
fille employee comme ouvriere, isolee dans la grande ville;
de lui donner la protection qui lui est necessaire, l'affectueux conseil qui supplee A son inexperience. En vue des
necessites de la jeune travailleuse I'hospitaliti lui est donnie
dans les conditions les plus economiques, les plus conformes
a l'hygiene et en meme temps les plus attrayantes pour son
Age. Elle trouve une nourriture variee et fortitiante qui ripare la grande somme de forces qu'elle d6pense chaque
jour.
SCONDITIONS D'ADMISSION. - Les jeunes filles munies de
bons certificats sont recues sous la seule condition morale
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d'accepter les usages de l'6tablissement, de mener une vie
rdguliere au dedans et au dehors de la maison, et de s'employer a un travail serieux dans leur propre intiert.
a Pour le prix de i fr. 5o par jour, la jeune file est

contortablement logee. nourrie, &lairee et chauffee. Avec
5o centimes de plus, elle a une jolie chambre.
Suit la description de l'ordinaire pour les repas.
%Un certain nombre de jeunes filles, qui n'appartiennent
pas a la maison de famille, viennent y prendre leurs repas,
moyennant 75 centimes. - Celies qui pref&rent se nourrir
a la portion lepeuvent faire aux conditions suivantes (suit
le detail).
,, AVAxNTAGES.-

Une Socidte de secoursmutuels fonctionne

dans les maisons de famille, et moyennant la somme de
I fr. 5o par mois, la Societe donne, en cas de maladie, les
soins du mrdecin et les medicaments.

a Elle accorde en outre, gratuitement, et suivant le cas,
un lit a la maison de l'CEuvre, soit a la campagne, soit a
Paris, dans une maison de same. Elle se charge des frais de
sejour pendant trois mois.
a En cas de ch6mage, la societaire trouve gratuitement
pendant un mois, le logement A la maison de 'CEuvre.
* La Soci&te de secours mutuels de Paris, connue sous le
nom de la Parisienne, compte cent cinquante-trois membres participants, et celle de Lyon trois cent cinq. a
La seconde de ces communautis a, comme (Euvres sociales: 1° Une Maison defamille pour les jeunes personnes
dans cinq grandes villes industrielles; 20 dans trois grandes
villes des (Euvres de servantes, ayant requ soit a Tours,

soit a Orleans, trois cents personnes, une annie; cinq cents.
une autre annee; enfin, une dernikre annee, jusqu'a sept
cent cinquante; 3* l'Hospitalitddu travailpour les jeunes
filles; 4° des Patronages;50 une Societd des jeunes filles
de commerce, fondie A Paris, en 186 et approuvee en 1864,
comme Societ6 de secours mutuels.
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Le but de cette derniere association est, pour les demoiselles qui en font partie, de se reunir le dimanche et de se
distraire chretiennemnent; de former cntre elles une Societe
de secours mutuels, qui leur assure gratuitement en cas de
maladie un asile, les secours medicaux et pharmaceutiques,
et les soins des Seurs. Lor.qu'elics sont sans place, les demoiselles trouvent a la maison, pendant un mois, un lit
gratuit, et, moyennant une faible retribution, la nourriture
preparee par les Soeurs.
Par ses re!ations, la Sociiet procure a ses membres la
faciiite de se placer dans de bonnes maisons de commerce.
CoNDrTIONS.-E re employee dans le commerce; 6tre valide, et d'une conduite reguliere; n'avoir pas plus de quarante ans, et pas moins de seize; acquitter exactement la
cotisation annuelle.
Les oeuvres des Soeurs de Saint-Vincent de Paul etaient
representees d'une manicre intdressante par les Vues du patronage des Soeurs de Neuilly, deux groupes; du patronage de Saint-Ferdinand a Bordeaux, et par le groupe gracieux et pittoresque de l'CEuvre de Vannes, a Lecture et
conversation v. Un ecrivain de grande aittorite sur ces matieres, M. Max Turman, dans son livre recent : I'ducation populaire, ayant prouve, disait-il, que les institutions
» postscolaires , comme on les appelle maintenant, avaient
une origine chretienne, apres avoir allegu6 divers exemples,
ecrivait : a Je puis citer une autre societ6 scolaire de secours mutuels; elle a 6etfonJde en 1869, a Marseille, par
les Filles de la Charit6, dans leur maison de ia rue des
Princes. Cette societ6 a pour but de venir en aide a ses
adherentes lorsqu'elles sont malades; elle leur procure gratuitement les soins d'un medecin, les medicaments, et,
en outre, une indemnit6 pour chaque jour de maladie. La caisse est alimentde: t° Par les cotisations mensuelles
des associees (5o centimes par mois); 20 par les dons et

les offrandes des personnes charitables. , (P. 76).-

D'au-

-

576 -

tres oeuvres pourraient etre citees aussi, laCaissedefamille,
paroisse Saint-Germain-des-Pres, a Paris; I'Associaiion de
secours nutuels de la Maison Saint-Vincent, a Tourcoing;
des Jeunes filles de la paroisse Saint-Pierre, a Nantes; de
la paroisse Saint-Michel, a Bordeaux. Toutes ces ceuvres
sont etablies dans les maisons des Filles de la Charitd.
Cette vue generale, A 1'Exposition, de ce que chacun
s'efforce d'accomplir de bien est une satisfaction et un encouragement. Ainsi se realise I'avis de l'Ap6tre qui nous
conseille une sainte a emulation a.
III
Un mot entin du Pavilion des Missions, au Trocadero.
On a os6 dire, recemment, que des savants et des ingdnieurs seraient plus utiles en Chine que les Missionnaires.
Evidemment, les Missionnaires ne visent pas a tout faire;
mais cinq minutes passees au pavilion des Missions catholiques dresse dans 1'enceinte de l'Exposition, suffiront
pour avoir une reponse suffisante. Envoyezdes savants, et
vous verrez ce qu'il vous faudra d'argent, et mime s'ils
aboutiront A ces travaux scientifiques ou de longues annees
de sejour sont necessaires. Les vitrines, oh exposent les
di verses congregations religieuses, sont remplies de grammaires et de dictionnaires de toutes les contries de 1'Afrique,
de 1'Inde, de l'Ocdanie.
Chaque mission se fait une obligation et un point d'honneur de dresser la carte de son terriioire, et cela non seulement par les grandes lignes et approximativement, mais
avec les ddtails prdcis comme le peuvent faire les Missionnaires qui parcourent a pied, et en tous les sens, la partie
de mission qui leur est ichue. Tel, le travail publid l'an
passe par les Missions catholiques, ou M. Coulbeaux, missionnaire, avait note jour par jour son itineraire et dressd
la carte du voyage d'Adis-Abeba, au fond de PAbyssinie,
jusqu'au nord, a la frontitre italienne de PErytbrie.
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Dans la vitrine des PNres Jesuites, on aperjoit les
ouvrages oi ils ont consign4 les rdsultats de leur Observatoire en Chine. Dans la vitrine des Lazaristes, a c6td des
, voyages ) scientifiques de M. Armand David, sont ouverts
les magnifiques volumes de ses decouvertes botaniques et
zoologiques, 6ditds et splendidement illustris aux frais du
gouvernement franqais. Et M. Milne-Edwards, dans un
discours d'ouverture des cours, au Museum d'histoire naturelle de Paris, pouvait dire cette parole dont le souvenir
nous est restd, que M. Armand David etait pour lui le
type de l'explorateur.
A ceux qui en douteraient, 1Exposition met sousles yeux
cette rdponse que les Missionnaires, au point de vue scientifique, ne sont inf6rieurs - c'est le moins que l'on puisse
dire - Aaucune autre categorie de voyageurs.
A ce titre, l'exposition du pavilion des Missions etait
opportune, et elle est honorable.
Les religieuses ont rivalisd de zele avec les Missionnaires.
Parlant de 1'exposition des Sceurs de Saint-Vincent de
Paul, le correspondant d'un journal italien (Osservatore
romano) disait: a Les Filles de la Charite ou Sceurs de
Saint-Vincent de Paul ont des maisons dans tout Punivers;
on les trouve partout oi il y a du bien a faire, oh ily a des
malheureux a secourir. Les milliers de Soeurs de cet ordre
rdpandues en Europe, dans le Levant, en Amdrique, en
Chine, Ala Rdunion, A Maddre, en Tunisie, ont soin d'environ 40 ooo el0ves on orphelines (il ne s'agit que des pays
de mission), et elles soignent dans les h6pitaux et dispensaires plus d'un million de malades ou vieillards.
4 De leurs nombreuses maisons de Tehiran en Perse, de
Smyrne, de Constantinople, d'Alexandrie d'Egypte, de
Beyrouth, de Smyrne, de Chine, d'Amdrique, de Montevideo, de Lima, elles ont envoyd A l'Exposition de tres
riches echantillons de travaux de femme finement executes;
entre autres, sur de nombreux petits personnages, les speci38
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mens des costumes et habillements des divers pays. Nous
avons remarqui des broderies d'or et de soie trrs delicates,
un curieux et magnifique coussin fait d'ecailles de poissons,
des tableaux reprdsentant les vues du pays ou des faits
bibliques, brodds a la main: toutes choses qui sont l'oeuvre
de jeunes filles indigenes elevdes ou instruites par elles. On

voit aussi le plan en relief de leur grand orphelinat de
Beyrouth.
* Des ricompenses ont eti attribudes en rang tres honorable a ces pionniers de la civilisation . C'est bien.
e Mais tout unc6td, et le plus beau des labeurs catholiques
dans les missions, ne peut se manifester par des travaux
d' a exposition ». Comment traduire par une exhibition
materielle, I'action des Missionnaires qui, pour la plus
grande part, est toute morale, et le prix qu'ils y mettent,
c'est-a-dire leurs travaux et leurs souffrances ?
a Ils se sont pretis cependant a ce qu'on leur a demand ;
et, au moyen de scenes de grandeur naturelle, la crypte du
pavilion des Missions est devenue un diorama reproduisant des scenes dmouvantes. Au centre, se dresse, comme
vivante, la statue de bronze de Jean-Gabriel Perboyre, le
martyr si doux et si ferme, attache sur la croix en Chine.
Tout autour, en des groupes costumes et comme vivants,
I. Pour la COMPAGNIE DOE FILLES DE LA CHARIT

:

3 Medailles d'or.
I M6daille d'argent.
3 M6dailles de bronze.
3 Mentions honorables.
EN PARTICIPATIon avec I'(Euvre des jeunes apprenties et ouvrieres
les Missions catholiques, les Ecoles professionnelles catholiques :
3 Grands Prix.
Les Filles de la Charite avaient expose : Classe x. Education de
i'enfant; enseignement supirieur. - Classe 6. Enseignement industriel et commercial. - Classe io8. Institution pour le developpement
intellectuel et moral des ouvriers. - Classe zog. Institutions de prevoyance.
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dclairds par la lumiare electrique, on parcourt les sctnes
suivantes : le martyre de Mgr Borie (Missions etrangires); une leproserie (Sceurs franciscaines de Marie);
I'dvangdlisation au Congo (Peres du Saint-Esprit); les
Missionnaires dans l'Alaska (Peres oblats); une classe de
geographie a Madagascar (Filles de la Chariti de SaintVincent de Paul); le martyre de Jean Le Vacher sous les
murs d'Alger (Congrigation des Lazaristes).

II ne nous deplait pas qu'on sache que nous ne sommes
ennemis d'aucun progres, et qu'on voie ce dont ont lieu de
s'honorer ceux qui sont soutenus par la foi chritienne
et par la charit6.
NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Burton (Philippe), prdtre, ddceddd Cork (Irlande),
le 23 avril 1900; 76 ans d'Age, 56 ans de vocation.
M. Del Rio Casado (Jean), prdtre, decedd a Badajoz
(Espagne),le 27 avril 900oo; 63, 43.
Frrre Neuenhofer (Guillaume), clerc, decedd a Paris
(Maison-mere), le 5 mai 1900; 21, 3.

Frere Marx (Martin), coadjuteur, ddcede a Vienne
(Autriche), leI"

mai 19oo; 55, 31.

M.Gamarra (Frdderic), pretre,decedd

&Lima (Pdrou), le

ioavril 19oo; 56, 32.

M.Tsay (Pierre), pretre, dicedd en Chine,le 8 mai 9goo;
74, 49.
M. Auran (Henri), prdtre, decidd ASaint-Pons (France),
ie 15 mai 1900; 36, 13.

M. Cassinelli (Joseph), prdtre, decdde A C6me (Italie),
le 13 mai 1900; 56, 22.

M. Nolan (Martin), pretre, decide a Cork (Irlande), le
18 mai 19oo; 34, 12.
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M. Theunissen (Arnold), pretre, decidd en Chine,
le 15 mai 1900; 26, 7.
M. Coursieres (Jean), pretre, decidd en Chine; 61, 42.
M. Antier (Ferdinand), pritre, decedd a Cambrai
(France), le 3i mai 1900; 74, 5o.
M. Brady (Joseph), pritre, dicedi &Lanark (Irlande), le
31 mai 1900; 3o, io.
Naples
Frere de Lucia (Francois), coadjuteur, diced aN
(Italie), le 5 juin 1900oo; 72, 48.
Frere Godinez (Michel), dicdde a Oaxaca (Mexique), le
8 juin 1900; 67, 24.
M. Pineda (Jules), pretre, d6cidi A San Salvador (Amirique centrale), le 29 juin 1900oo; 58, 24.
M. Ribas (Benoit), pr4tre, ddcedd A Barcelone (Espagne),
le 3 juillet g9oo; 64, 44M. Maehler (Robert), pretre, dicdde a Loos (France), le
21 juillet 1900oo; 28, Io.
Frere Ferrer (Joseph), coadjuteur, ddcedd A Teruel (Espagne), le 18 juillet 19oo; 23, 5.
M. Stoffer (Martin), pretre, ddcedd a Cilli (Autriche),
le 20 juillet 1900; 65, 46.
M. Vazquez (Marcellus), pretre, dcidd iaTdruel (Espagne), le 14 aost 1900; 51, 32.
M. Prat (Bertrand), pretre, dicddd a Rio de Janeiro (Bresil), le so aoCt 19oo; 69, 40.
M. D'Addosio (Pascal), pretre, didcdd a Pekin (Chine),
65, 42.
M. Garrigues (Jules), pretre, ddcdde a Pekin (Chine);
60, 36.
M. Dore (Maurice), pretre, deccdd a Pikin (Chine); 38, 2o.
M. Chavanne (Claude), pretre, dicedd a Pekin (Chine);

38, s8.
M. Ly (Barthilemy), pretre, dicidd a Pdkin (Chine);
64, 36.
M. Nid (Pierre), pretre, d6cedd A Pekin (Chine); 37, 12.
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Frere Mullner (Laurent), coadjuteur, dicedd

a Vienne

(Autrichel, le 2 septembre 1900oo; 44, 27.

M. Ramellini ( Charles), prdtre, decede &Plaisance(Italie),
le

tr septembre

19oo; 58, 29.

NOS CHORES S(EURS
Anne Kehoc; Ecole Sainte-Philomene de Saint-Louis, EtatsUnis; 64 ans d'ige, 40 ans de vocation.
Marie Caisergues; Mais. de la Provid. de Bahia, Bresil; 84, 6i.
Angele Giuliani; Maison des Alidnds de Plaisance, Italie; 42, 23.
Marie Knafel; Misericorde de Szemered, Hongrie; 20, 2.
Rose Gard; H6pital Saint-Joseph, Paris; 27, 3.
Marianne Tomalska; H6pital de Lowicz, Pologne; 60, 4o.
Josephine Smietana; Mais. Centr. de Cracovie, Pologne; 37, i5.
Teresa Serra; Asile de Carabanchel, Espagne; 33, 7.
Marie Lanaspeze; Maison de Charite de Tarente, Italie; 72, 47Madeleine Schir; Hospice Saint-Nicolas de Metz; 24, 2.
Maria Andrieu; Providence de Revel, France; 27, 5.
Elisa Dupont; Santa Casa de Rio, Bresil; 68, 49.
Catherine Ville; Maison Centrale de Madrid; 78, 59.
Marie Bouriau; Maison Principale a Paris; 82, 46.
Barbe Vautrin; College St-Vinc. de Pernambuco, Bresil; 69, 46.
Marie Kinast; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 32, 12.
Marie Rialland; H6pital Saint-Michel h Paris; 57, 32.
Marie Masson; Ecole de Port-Thewfik, Egypte; 52, 20.
Louise Gallo; Maison Centrale de Turin; 25, 3.
Marie Romani; H6pital de Lugano, Italie; 28, 6.
Maria Wimpissinger; Mais. Centrale de Graz, Autriche; 41, 23.
Marie Clozel; Hospice de Saint-Clar, France; 56, 33.
3
Marie Cuche; Maison de Charitd de Lille, France; 57, 9.
Therese Wimmer; Mais. Centrale de Salzburg, Autriche; 32, 4.
Elisa Lamotte; Mais. de Ch. de St-Sernin k Toulouse; 66, 39.
Louise Boulze; Hospice de la Grave i Toulouse:; 83,63.
Tomasa Ximenez; Hospice de Linares, Espagne; 47, 22.
Juana Tellechea; H6pital de Segovia, Espagne; 46, 23.
Maria Inda; -H6pitalde Jativa, Espagne; 54, 34.
Maria Catala; Maison Centrale de Madrid; 55, 3o.
Feiisa Osds; H6pital de Villasana, Espagne; 22, 3.
Andresa Guasp; H6pital de Laredo; Espagne; 36, 11.
Maria Llovet; H6pital Gienral de Valencia, Espagne; 32, 5.

-

582 -

Catherine Fikus; H6pit. St-Roch de Budapest, Hongrie; 23, 3.
Marie Schmelzer; Prison de Lankowitz, Autriche; 28, 8.
Marguerite Kurten; H6pital de Zulpich, Prusse; 62, 37.
Therese Cortes: H6pital de Los Angeles, Chili; 47, 18.
Marie Huguet; Maison de Chateau-1'Eveque, France; 67, 43.
Addolorata Ligorio; Maison Centrale de Naples; 32, 12.
tElonore Humbert; Mais. de la Prov. de Bahia, Brdsil; 78, 49.
Louisa Caldwell; Mais. Centr. d'Emmittsburg, Et.-Unis; 81, 56.
Josephine Meszczynska; Maison Centrale de Cracovie; 47, 12.
Marie Denis; Maison de Montolieu, France; 3o, 6.
-Marguerite Fournier; Maison Principale h Paris; 68, 46.
Marie Lexelline; Maison Principale ' Paris; 34, 9.
Maria Ochoa de Retano; Mais. des Alien. de Leganes, Esp.; 66,40,
Cecilia Perez; H6p. de Palma de Mallorca, iles Baldares; 25, 4.
Andrea Dianco; H6p. de Saint-Jean-de-Dieu de Manille; 34, i6.
Francisca Roca; Maison Centrale de Madrid; 73, 4 5.
Irma Puech; Mais. de St-Nicolasdu Chardonnet &Paris; 33, 12.
Alix Behaguel; Maison St-Vincent de Gand, Belgique; 65, 40.
Louise Massart; Maison de Chariti de Clichy, France; 57, 32.
Louise Pinon; Maison du Fourneau de Cannes, France; 25, 5.
Marie Ottonelli; Maison Centrale de Turin; 87, 59.
Catherine Monfraix; Maison de Saint-Just, France; 71, 48.
Marthe Campet; Mais. deSt-Denis du St-Sacrem. a Paris; 67, 46.
Francine Lacoste; H6pital de Castelsarrazin, France; 36, 14.
Marguerite Thierry; Mais. Centrale de Santiago, Chili; 7 1, 5o.
Jeanne Delaage; Mais. de Ch. de la Dalbade a Toulouse; 73,47.
Pauline Muller; Asile de la Teppe, France; 55, 31.
Marie Cottier; Maison Saint-Vincent de Lyon; 45, 2o.
Jeanne Darracq; H6p. des Enf. assistds de Bordeaux; 69, 44.
Marguerite Stack; H6tel-Dieu d'El-Paso, Etats-Unis; 34, 14.
Thdr&se Bracek; Prison de Vigaun, Autriche; 40, 14.
Marguerite Younger; Dispensaire d'Edimburg; 59, i2.
Aurelie Nowicka; H6pital Gineral de Posen, Pologne; 55, 33.
Catherine de l'Eglise; Hospice de Marmande, France; 74,47.
Jeanne Morice; H6pital de Bayonne, France; 58, 37.
Loreto Caviedes; H6pital de Gopiapo; Chili; 54, 34.
Marie Kurz; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 24, 5.
Aloisia Huszar; Ecole de Papa, Autriche; 49, 31.
Julie Celle; Asile Saint-Vincent de Lyon; 65, 45.
Marie Porko; Maison Saint-Georges de Constantinople; 26, 7.
Euginie Gillot; Maison de Sartrouville, France; 26, 5.
etiennette Civier; Maison de Chariti de Montolicu; 57, 32.
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Marie Bromont; H6pital General de Doullens, France; 7o , 49.
Marguerite Bossan; Mais. de la Pet.-(Euvre de Marseille; 28, 7.
Agnes Dejak, decedee h I'H6 p. de Neutra, Hongrie; 31, 6 mois.
Claudine Chopard; Asile Saint-Vincent, Lyon; 66, 40.
Joaquina Armen; College de Barbasho, Espagne; 47, 19.
Maria Martinez; Maison Centrale, Madrid; 68, 42.
Concepcion. Pimenez; College de l'Immaculde-Conception de
Cebii, iles Philippines; 46, 21.
Marie Fecht; H6pital de Hommona, Hongrie; 34, 16.
Zoila Garces; Maison de la Sainte-Famille, Panama; 31, 8.
Marie Friedman; H6pital de Saint-Louis, Etats-Unis; 21, 3.
Antoinette Novelli; H6pital de Saluces, Italie; 76, 54.
Marie Gondallier de Tugny; Maison de St-Jean, Troyes, France;
40, I7.

Almerinda Ferreira; Coll. St-Vinc. de Pernambuco, Bresil; 3o, 5.
Catherine Traczykowska; Mais. Centr. de Varsovie; 82, 62.
Marie Judge; Asile des Alienes de Baltimore, Et.-Unis; 71, 49.
Marie Hoziviek; H6pital Saint-Roch de Budapest; 31, 8.
Rosalie Le Blanc; H6pital General d'Evreux, France; 23, 4.
Anna Massonid; Mais. de Charitd de Montolieu, France; 59, 42.
Eugdnie Gdhin; Mais. de Charitd de Montolieu, France; 43, lo.
Anna Vichweider; Maison Centrale de Graz, Autriche; 67, 42.
Elisabeth Blomberger; Mais. Centr. de Salzburg, Autr.; 28, 4.
Domenica Costa; Orphelinat d'Assise, Italie; 53, 34.
Anna Lenner; H6pital de Neu-Pest, Hongrie; 27, 6.
Rosa Bertoncini; H6pital de Terni, Italie; 37, 16.
Anna Tilly; H6pital de Bergues, France; 72, 49.
Felixa Mszyk; Maison Centrale de Cracovie; 28, 6.
Josdphine Anuth; Mais. des Alienes de Kulparkow, Pol.; 59, 36.
Kedwige Taradkieviez; Hosp. des Art. de Constantinople; 62, 37.
Caroline de Salles; Jeunes Economes de Paris; 27, 5.
Marie Domenico; Maison Centrale de Turin; 29, 9.
Marie Piogey; Maison de Charitd d'Arcueil, France; 76, 43.
Charlotte Jannin; La Guillotiere, Lyon; 5f, 27.
Josephine Delanod; H6p. Gendr.deValenciennes, France; 31, 7.
Siraphine Cagnard; a la Provid., Charleville, France; 62, 42.
Simone Blanc; Maison de Charitd de Saint-Paul, Lyon; 64, 39.
Marie O'Brien; Asile des Alienes de St-Louis, Et.-Unis; 40, i8.
Catherine Gaston; Maison de Charitd d'Agen, France; 55, 37.
Catherine Michel; Mais. de Char. de Montolieu, France; 69, 49.
Marguerite de Jaurias; Mais. de I'Im.-Concept. de Pekin; 76, 56.

Marie e Lannic; Asile des Vieill. de Chevresis, France; 2o, 2.
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Marie Cornut; Maison de Charit6 de Lacaune, France; 69, 45.
Clementine Janneau; H6p. de St-Georges de Lisle, France; 28, 2.
ieoladie de Cours; H6pital Militaire de Marseille; 67, 40.
Berthe Richebourg; Maison Saint-Louis-en-1'Ile, Paris; 34, 9.
Maria Muhlbaner; Maison Centr. de Salzburg, AutriJch: 33, :2.
Marie Taret; iiaison Saint-Vincent de L'Hay, France; 73, 55.
Maria Giannoni; Maison Centrale de Sienne; 28, 6.

GRACES
ATTRIBU.ES A LA IEDAILLE MIRACULEUSE
a Province de Turin.

SA la fin du mois de septembre 1899, un tout jeune itudiant entra
h I'h6pital pour y subir une operation. L'issue en fut heureuse, et
tout semblait aller pour le mieux, lorsque tout a coup se manifests
une phtisie fulminante, accompagnee d'un tel vomissement de sang
que le malade fut bient6t reduit a l'extr6mite. Le medecin declara
qu'un second accident semblable pourrait etre fatal, et il ordonna
un changement d'air, si l'on voulait essayer de prolonger la vie du
malade. Malheureusement, le pauvre enfant dtait d'une faiblesse
telle, qu'il lui eit 6ti impossible d'entreprendre le voyage de quarante-huit heures qu'il devait faire pour rentrer dans sa famille; ses
parents avaient perdu tout espoir. Dans cet itat de choses, 'on commenca une neuvaine a la Vierge binie de la MNdaille miraculeuse,
implorant sinon la gu6rison, au moins une amelioration telle qu'elle
permit au malade le retour au foyer paternel. La sainte Vierge
repondit maternellement a la confiance de ceux qui l'imploraient;
elle ne fit pas la grice i demi, car le dernier jour de la neuvaine, le
jeune etudiant entrait en convalescence; et deux medecins, qui, peu
de jours auparavant, desespdraient de le sauver, d6claraient maintenant que tout danger, toute menace de phtisie 6tait dissipie. Une
quinzaine de jours apres, il reprenait ses dtudes sans souffrir, attribuant sa gudrison A la Vierge Immaculde, dont ii avait toujours
porte la Medaille, vraiment pour lui miraculeuse.- S-, province de Torin, 1900.
SJ'accomplis avec joie ma dette de reconnaissance a la Vierge lmmaculee invoquee sous le titre de la Medaille miraculeuse.
a Dans les derniers jours de I'annde passde, une religieuse qui devait, sous peine de peidre la vie, se soumettre a une serieuse op..ration, entrait comme pensionnaire dans cet h6pital; mais, comme
l'on craignait une paralysie de coeur, ii fallut I'op•rer sans avoir
recours a la chloroformisation. Tout alia bien d'abord; mais, vingtquatre heures apres l'operation, des syncopes frequentes common-

-

585 -

cerent A nous inquieter, et les evanouissements se ripeterent tellement, qu'au second jour, le cas 6tait disespere. Le docteur, les
parents accoururent, et le pretre n'attendait qu'un moment de repit
pour donner l'extreme-onction a la mourante. J'etais tres affligde, et
pour la famille de la bonne religieuse, qui I'aimait tendrement, et
pour les Scmurs de la communaut6. Je songeai alors a notre recours
habituel; et, lui passant au cou la lMdaille miraculeuse, je l'exhortai
i invoquer avec une grande confiance le nom de la Vierge Immaculee. La religieuse est maintenant parfaitement guerie, et deux tres
beaux ex-voto, places dans la chapelle de Ph6pital, temoignent de
ia puissance et de la bontd de Marie. a
c Une dame avait etc egalement opirde; mais une serieuse
pulmonie se declara aussit6t; deux docteurs la constaterent, sans
pouvoir en arreter les progres. On lui mit un soir la M.dai!le miracuieuse au cou, et, des le lendemain matin, un mieux trrs sensible
se declara, et les sympt6mes de pulmonie disparurent, augmentant
ainsi la foi et la reconnaissance de la malade dans la puissance de
T. a
Sceur
:
la bonne Mere, comme elle 1'appelait. a

H6pital de Cupramontana (Italie), 13 juin.- Une conversion.
Rio-de-Janeiro (Brdsil), aott 1900oo. - Une conversion.
Bahia (Brisil). - Une conversion.
GRACES
ATTRIBUEES

AU BIENHEUREUX

FRANCOIS CLET

Hospice d'A., 7 avril 1goo.

Oh! la bonne nouvelle que celle de la prochaine beatification du venerable Francois Clet! Oui, elle va mettre la
joie au coeur des enfants de saint Vincent, et puissionsnous, par l'entremise de notre nouveau Bienheureux, nous
renouveler dans l'esprit du Saint fondateur !
Ici, A l'h6pital, nous avons une tres grande confiance
dans le vindrable Clet; car en trois circonstances, monsieur
et tr6s honore PNre, nous avons dtd secourues par lui d'une
maniere tres sensible. En 1894, je fis la retraite des Sceurs
servantes; peu de jours apres mon retour Ala maison, je fus
prise d'une fluxion de poitrine double. Je fus vite en danger;
mes bonnes compagnes disolees eurent la pensee de faire
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une neuvaine au venerable Clet, et, le troisi6me jour, le
danger avait disparu.
Quelques mois plus tard, un jeune soldat arrivait dans
nos salles avec une fievre typhoide; elle fut longue, compliqude ensuite par une peritonite tres grave; i bout de
remedes terrestres nous times une neuvaine au Vdndrable.
En peu de jours, le malade fut convalescent, et, en partant
dans sa famille, il voulut emporter la Vie du vendrable
Clet pour le mieux connaitre et le mieux prier.
Enfin, Pan dernier, j'eus en huit jours deux congestions
pulmonaires. L'Utat etait grave; il y avait hmophtisie. Mais
le mal s'est arredt des nos premieres prieres A celui qui est
pres de monter sur les autels... Dieu soit bdni!
J'ai I'honneur d'dtre avec le plus profond respect, monsieur et tres honord Pere, etc.
Saeur M., fille de la Charite.
Hitel-Dieu, le to iain goo.

Le bienheureux Francois Clet nous a ddja fait sentir sa
protection puissante. Nous avons en ce moment un jeune
homme de vingt-huit ans malade d'un genou; c'est une
arthrite qui suppure, avec un dcollement du tibia: cas tres
grave. On soigne le malade depuis le mois de novembre
dernier, c'est-A-dire depuis sept mois; le mal a iti s'aggravant chaque jour davantage: ce pauvre malade est tellement
dpuisd par la suppuration abondante, qu'il avait perdu
I'appetit et le sommeil.
Enfin, le 5 courant, quatre mddecins sont venus pour
I'operer. Pendant l'opdration ils ont constaiC qu'une amputation dtait n6cessaire et urgente; mais comme ils
n'avaient pas pris F'assentiment du malade, ils ont sursis.
Apres Popdration je me rends pres du patient et je lui dis:
SVotre etat est grave, votre pauvre jambe est bien malade;
6i vous vouliez vous unir a nous, nous ferions une neuvaine Aun nouveau Bienheureux, qu'on vient de bdatifier
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Je lui explique que c'est le frere du

bienheureux Perboyre, qui est dans la chapelle, que tous
admirent si volontiers. £ Oh! oui, me dit-il; je vois bien que
la science des medecins est limitie, ii faut me retourner

vers quelqu'un de plus puissant.
I1commenqa immediatement la neuvaine; le jour mime
il prit volontiers de la nourriture, ii passa une tres bonne
nuit, et depuis lors le mieux s'accentue de plus en plus. Le
medecin en faisant le pansement hier, 9 courant, a etd
grandement surpris de ne plus voir de suppuration, et il
constata que la plaie se refermait sans accident. 11 dit au
malade: uMais la plaie est en voie de guerison ), et le malade se contenta de sourire.
Gloire en soit a notre cher bienheureux Francois-Rigis
Seur L., fille de Charite.
Clet.
P.-S. -

27 septembre. Cette guerison s'est maintenue.

GRACE
ATTRIBUEE A LA VIýNRABLE LOUISE DE MARILLAC

A W... (Pologne), une jeune fille, atteinte d'un chancre
au nez, a etd guerie de son mal pendant une neuvaine a
notre vendrable Mere; elle tient A exprimer publiquement
sa reconnaissance A cette vraie Mere et Bienfaitrice des
Scur K., fille de Chariti.
pauvres.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
138. Les Filles de la Charited'Arras, dernieres victimes
de Joseph Lebon, a Cambrai, guillotinees le 8 messidor
(26 juin 1794); par L. Misermont, pretre de la Mission.

Un volume in-8 de
s. d.

Ito

pages. Cambrai, Deligne,

edit.,

Cette interessante et importante etude est pricidee de deux lettres
d'approbation et de felicitation A I'auteur : I'une de Mgr 'Archeveque
de Cambrai, rautre de M. le Superieur general de la Congregation
des Lazaristes et de la Compagnie des Filles de la Charite.
L'Avant-propos en donne une juste id6e: a L'autorit6 ecclesiastique
des deux dioceses de Paris et de Cambrai a introduit dans ces dernieres annees la cause de trois groupes de martyrs, mis a mort pour
la foi pendant la Rdvolution francaise : la cause des Carmelites de
Compiegne a et6 inauguree la premiere; le proces de l'Ordinaire pour
les Ursulines de Valenciennes a ete officiellement clos aux premiers
jours di mois d'avril dernier; deux mois auparavant, S.Em. le-Cardinal archeveque de Paris constituait le tribunal ecclesiastique,
charge d'instruire le proces canonique des nombreuses victimes de
septembre 1792.
a Un certain nombre de Filles de la Charit6 ont eu, elles aussi, la
gloire de verser leur sang, aux jours de la Terreur, pour la cause de
la religion. Parmi elles, il en est quatre, les Sceurs de la Maison de
Chariti d'Arras, dont la mort pr6sente, comme les plus beaux martyrs des premiers siecles de I'Eglise, un caractere saisissant de surnaturel. Ces vierges martyres meritent bien, nous semble-t-il, d'etre
placCes dans la vdneraiion des fidles, a c6te de leurs pieuses Soeurs,
les Carmelites de Compiegne et les Ursulines de Valenciennes; c'est
la pensde qui a inspire ce travail. D

139. Nouveaux Chants religieux, 2' sdrie; par le R. P.
Louis Bignon, lazariste. In-i 2. Tourcoing (Nord), librairie Rosoor-Delattre.
L'experience elle-mime a dictd quels sujets de cantique devaient
former ce recueil. Pour les diverses ceirmonies des missions, pour
les diverses oeuvres qu'ils dirigent, les Missionnaires et les directeurs
de patronages trouveront des cantiques, paroles et musique, dignes
du precedent recueil,si goOtd, des chants religieux du m6me auteur.
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DERNIERES NOUVELLES
Lettre de Afgr FAVIER, vicaire apostolique de Pekin, a M. Flar,
superieur general de la Congregationdes Lajaristes.
rats

oIP

kin, le 16 aolt 1goo.

PkR,

MoNsZau
rr
MoXslEut ET TKS HOSOa•- PESE,

Hier, les troupes sont entrees a Pikin. Ce matin, nous avons td
ddlivres par les Francais. Dans les deux mois de siege, Ic Pitang a
repu 2400 obus ou boulets; tout est bien avarii, I'eglise est Arecommencer; des mines ont saut6 et nous ont tue beaucoup de monde,
ainsi que les balles et la faim. Nous n'avions plus que pour deux
jours de vivres a raison de deux onces par personne. On a mang6
tous les animaux, toutes les feuilles d'arbres, racines, etc.; plus de
cent vingt enfants sont morts et cinquante et un ont et6 ensevelis
sous une explosion; nous avons quatre cents tombes au jardin!...
Enfin, nos trois mille chretiens et chretiennes sont sauves: pas une
des Smurs n'est morte dans toute la mission.
M. Chavanne est mort d'une blessure et d'une petite v•role pendant le siege. MM. Garrigues et Dord sont martyrs, morts a leur
paroisse, massacres. M. d'Addosio, hier soir, massacre dans la rue,
en voulant venir au Petang. Nous connaissons la mort de quatre ou
cinq Peres chinois, et, probablement, il y a d'autres victimes, je vous
ca ecrirai plus tard.
A P6kin tout (pour nos ocuvres) est brle, moins le P6tang qui a
fait une risistance heroique defendupar quarante marins! A plus tard
d'autres dctails. Nous avons beaucoup souffert, mais le bon Dieu, la
sainte Vierge, et les Saints ont fait des miracles tout le temps.
Votre benddiction, s'il vous plait ! a Or sus, comme disait saint
Vincent, tenons bon, tout est a refaire; eh bien, on refera tout avec
la grace de Dieu. a Rien que dans notre Vicariat, nous avons au moins
vingt mille martyrs, ils nous aideront dans le ciel! 11n'y a pas eu de
defaillances et tout le monde va bien.
A. FAVIER.
Votre fils tres humble en Notre Seigneur.
P. S.- (17 aoit). Sceur Jaurias est administree, mais elle a vu la
ddlivrance: elle est bien heureuse.
Lettre de M. DucouLOMBIEa , pretre de la Mission, missionnaire
a Pekin, it M. BoscAT, Visiteur i Shang-hai.
Piiin, 23 aot 1900oo.
MONSIEUR ET TRES HONORE CONFRERE,

Une poste provisoire vient d'etre installee entre Pekin etTien-tsin.
Nous sommes sauvs depuis le 16 aoSt; mais helas! plusieurs de
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nous ont 6td enlevs : MM. d'Addosio, Garrigues, Dord, Chavanne, Ly
Barthdlemy, Ly Andre, Nid, Rao Thomas, frere Jules-Andre, frdre
Joseph, sceur Jaurias, ne sont plus de ce monde et ont recu la

recompense due auxbons serviteurs. Nous sommes sans nouvelles des
confreres du Pao-ting-fou et du Suen-hoa-fou, et nous nous attendons
a voir s'allonger notablement la liste de nos chers defunts. Que la
volonti du bon Dieu soit faite.
Vous dirai-je que nous avons beaucoup souffert durant ces deux
mois d'un sidge impitoyable? Vous le savez bien: remerciez Dieu
avec nous; sans une protection toute particulire, nous ne serions
plus de ce monde, nous et tous nos chretiens. Songez que le jour ou
nous avons 6td ddlivres, il ne nous restait plus que pour quarantehuit heures de nourriture! Pouvant encore resister a I'ennemi, il
nous fallait mourir de faim. Enfin nous voil sauves et tout a lajoie
de vivre pour tacher de faire encore un peu de bien aux pauvres
Chinois! II nous faudra encore bien du temps avant de connaitre
nos pertes exactes.
A. DUCOULOMBIER.

Lettre de M. BoscAT, pritre de la Mission, Visiteur de la province
de Chine, it M. FIAT, Supdrieur gindral de la Congregation des
Lanaristes.
Shang-hal, le 6 septembre
19oo.

MoNSIURtEr TRES HONOE PiRE,

... Voici quelques details : Le venerable M. d'Addosio a ete tue le
lendemain de I'entree des allies & Pikin. II se prdcipitait de la Idgation de France au Petang pour annoncer la bonne nouvelle: c'tait
peut-etre une imprudence, mais imprudence compensee par 'he-

roisme d'un excellent coeur. Hl6as! a peine avait-il fait quelques
centaines de pas qu'il fut tu6 par les soldats du prince Toan. M. Cha-

vanne est mort de la petite v6role au Pitang; M. Dore brCil dans son
eglise (Si-tang), M. Garrigues brfile aussi dans la sienne (Tongtang); M. Ly Barthelemy brile avec M. Garrigues au Tong-tang;

M. Nid Pierre encore brIl6 dans son oratoire a Yen-chan, dans la
prefecture de Tien-tsin; enfin, la venerable Sceur Jaurias, qui a
d'abord subi toutes les dpreuves d'un siege de plus de deux mois
sans rien perdre jamais de son calme et de sa presence d'esprit.
A differentes reprises, des mines souterraines creusees par les
Boxeurs ont fait sauter tel ou tel quartier du Jen-tsen-tang. Une
cinquantaine d'enfants de la creche ont peri dans une explosion;
d'autres personnes ont egalement peri dans d'autres explosions.
Aucune Fille de la Charit6 n'a etd atteinte. Ma sceur Jaurias, bien

que brisde de douleur 4 la vue de tant de calamites, semblait neanmoins impassible; elle a perseverE vraiment jusqu'a la fin, elle a vu
la d6livrance, et quand ii n'y avait plus gudre de danger, elle s'est
6teinte sans effort et sans souffrance apparente; elle a ete adminis-
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tree le 20 aoit et elle est morte avec autant de calme qu'elle en avait
eu pendant toute sa vie. D'autres qui Pont mieux connue pourront
raconter les details de sa sainte vie: je puis tout de mime affirmer
que j'ai rarement vu, peut-etre n'ai-je jamais vu, personne au monde
plus douce, plus calme, plus maitresse d'elle-mnme et en meme
temps plus endurante que ma saeur Jaurias.
Quel beau type de Fille de la Charitd coulee dans le moule antique
des vraies Filles de saint Vincent! Que Notre-Seigneur lui donne
beaucoup d'imitatrices et beaucoup d'6mules dans notre province de
Chine!
VoilI donc, monsieur et trks honord Pere, les sept enfants que
vous avez perdus. M. d'Addosio, venerable par son anciennetd et par
sa vertu; M. Chavanne, sur qui les hommes fondaient de grandes
esperances et que le bon Dieu nous a ravi; M. Garrigues, un vrai
type de simplicite; nouveau Nathanael par sa simplicite, par sa douceur et par son zMle, ii charmait tous ceux qui I'approchaient;
M. Dore, consume dans un nimbe d'or ct de feu; M. Ly Barthdlemy
que j'avais vu chez M. Garrigues, en visitant le Tong-tang et qui
m'avait frappe par ses bonnes manieres sacerdotales et par une modestie rare, telle seulementqu'on la trouvedans les meilleurs missionnaires; M. Nie Pierre, mort dans la partie de la vigne difrichde jadis
par I'heroique M. Chevrier; enfin, la bonne saour Jaurias.
Avec ces cheres victimes qui itaient sur la terre et demeurent au
ciel vos enfants, encore quatre autres dont deux pretres s6culiers :
M. Pao Thomas et M. Ly Andre, et deux Freres maristes, dont
I'un le Visiteur de la province de Chine, et I'autre le Directeur de
I'Ecole de Cha-la-heul. Tout autant de bons ouvriers perdus pour
notre chere mission de Pekin....
Au Kiang-si, nous n'avons pas de morts, mais des ruines toujours.
Cette fois, c'est le tour de Kien-tchang, Kiou-tou, Tsi-tou, chez
Mgr Vic, i qui il ne reste plus que la residence de Fou-tchiou.
Helas! cette derniere residence sera-t-elle encore debout quand
L. BoscaT.
Monseigneur nous arrivera ?
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